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LES TROIS CENTENAIRES DE L'ANNEE 1933
L'annie 1933 amine trois centenaires: l'approbation de la Congregation de la Mission par le SaintSiege (12 janvier 1633), la naissance de la Compagnie

des Filles de ia Charit6 (29 povembre 1633) et la
fondation des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul
(mai 1833). II est bon que les Annales disent quelques
mots des faits djai lointains que ces centenaires nous
rappellent.
I. -

L'approbation de la Congrigation de la Mission
par le Saint-Siege

La Congregation de la Mission, concue A Folleville le 25 janvier 1617, nee a Paris le 17 avrit 1625,

affermie le 4 septembre 1626 par le contrat passe
entre le fondateur et ses trois premiers compagnons,
regut 'approbation du Pape Urbain VIII le 12 janvier 1633, il y a exactement trois cents ans, apres des
nagociations difficiles, conduites, a travers mille
obstacles, par Francois du Coudray.
A la cour romaine et dans le clerg6 seculier, on
trouvait que les communaut6s &taient trop nombreuses. Les religieux eux-mnmes voyaient de mauvais ceil tout projet d'institut nouveau. De 1I,
des r6sistances et des oppositions. A une premiere supplique,
la Propagande r6pondit, le 22 aoft 1628, que le projet
devait etre complitement abandonae. Ce t completement n aurait d6courag6 tout aatre que Vincent de
Paul. Celui-ci tint bon et sa perseverance fut r&compensie, le 12 janvier 1633, par 1'obtention de la Bulle
Salvatoris Nostri, dans laquelle le Pape Urbain VIII
lui donnait satisfaction sur tous les points.

-6Le document est dat6 du 12 janvier 1632, et il est

pourtant du 12 janvier 1633. Comment expliquer cette
apparente contradiction? Le probleme se risout aisiment. En ce temps, dans la d6signation de l'ann6e,
les bulles s'exprimaient autrement que le commun des
mortels. L'ann6e, pour elles, commencait le 25 mars,
jour suppos6 de l'Incarnation, et se cl6turait le
24 mars suivant ; ainsi, 1'annee bullaire continuait
encore son cours pendant pros de trois mois apres la
fin de l'annee vulgaire. - Janvier, fevrier et mars
presque en entier appartenaient done L la fois &
I'ann6e 1632 et a l'ann6e i633, selon que l'on parle le
langage des bulles ou le langage vulgaire. I1y avait
li une 6quivoque d'autant plus regrettable qu'il 6tait
plus facile de l'kviter; mais la tradition s'impose a
beaucoup d'esprits comme chose sacr&e; c'est pourquoi, 1'usage continua longtemps encore, malgr6 ces
graves inconvenicnts. Enfin, la sagesse pr6valut: depuis
plus de deux siecles, l'annee bullaire et l'annke vulgaire commencent le meme jour. Si nous tenons k &re
compris, ou plut6t a ne pas tromper, ne disons plus
que la Bulle Salvatoris Nostri est du 12 janvier 1632,
mais du 12 janvier 1633.
Ne donnons pas non plus comme 1'expression de la
penske d'Urbain VIII tout ce. que cette Bulle contient.
D'ordinaire, les Bulles commencent par r6peter, en
tout ou en partie, la supplique adress-e & Rome, et
c'est ensuite que le Pape se prononce. Ces deux parties sont nettement determinees ici par les mots

Petitio continebal, qui annoncent la premi&re; et par
ces autres Nos igitur, qui marquent le d6but de la
seconde.
La Bulle est adressee a l'official de 1'archev&ch6
de Paris et l'archeveque est constitu6 d6l6gu6 perp6tuel du Saint-Siege pour approuver d'autorit6 aposto-

-7lique tout ce qui sera r6gl6 concernant u le r6gime,
le gouvernement, la direction et l'administration , de
la Congregation de la Mission, en sorte que ses decisions auront inviolabilisapostolicae farmitatis robui.
II. - L'irectionde la Compagxie des Fillesde la Ckariti
Le 29 novembre 1933 rappellera un autre iv6nement important dans les annales de 1'iglise catbolique, i savoir : la fondation des Filles de la Chariti.
Avec son habitude de proc6der graduellement, ou,
comme il disait, de u c6toyer la Providence a, Vincent de Paul avait jet. depuis longtemps les premieres bases de l'Institut. L'acte du 29 novembre
marquait une nouvelle phase d'une oeuvre qui progressait sans cesse en s'adaptant.
Pour en trouver les premiers commencements, il
faut remonter a l'annte 1617. Le saint pretre, alors
cure d'une petite paroisse de l'Ain, Chitillon-enBresse, revetait, a la sacristie, les ornements qu'il
devait porter pour dire la sainte messe. Une dame
s'approche pour lui parler d'une famille r6duite A la
misere par la maladie: pere, mere, enfants, tout le
monde est couch6; qui donc leur viendra en aide?
Au pr6ne, le predicateur n'a qu'A laisser parler son
coeur; 1'auditoire est 6mu jusqu'aux larmes. L'apres-diier. les personnes les plus fortunies de la localiti
se reunissent chez une demoiselle et chacun se declare
pret & payer de sa personne pour consoler et secourir
ces malheureux. Apres vepres, le cure part, malgr6 la
grande cfaleur, en compagnie d'un paroissien. II voit
devant lui des femmes marcher dans la meme direction, en croise qui reviennent de leur visite charitable, en apercoit d'autres qui se reposent, assises
sur le bord de la route, 6pongeant la sueur qui coule

-8de leur front. 1I y avait tant de monde, dira-t-il plus
tard, qu'il semblait que ce flt une procession. »
Le voill enfin pros de ses malades. Chaque visiteur
leur a laissi son cadeau. Les provisions apporties sont
accumulies sous ses yeux. II les regarde avec une
certaine fierte, mel e de milancolie. « Grande charite, pense-t-il en lui-m&me, mais charite mal rbgl6e.
Ces pauvres gens sont aujourd'hui dans l'abondance;
ils ont trop, beaucoup trop, et dans quelques jours ils
n'auront plus rien. )
Les cceurs et les mains se sont ouverts a sa parole;
mais cela ne suffit pas; comme toute chose, la charit6, pour porter tons ses fruits, doit etre organis.e.
En fait d'organisation, le cure de ChAtillon 6tait un
maitre. Ii r6unit les dames les plus fortuntes de l'endroit et les engage A visiter a tour de role les pauvres
malades de la paroisse et & s'occuper d'eux sons le
double rapport du corps et de l'ime.
La premiere confrbrie de la Charit6 est cr66e. Les
servantes des pauvres, appelkes aussi i( servantes de
la Charit6e , entrent en fonctions, stimulees par leur
president. Celui-ci suit d'un ceil attentif la marche de
l'ceuvre. En novembre, apres trois mois d'experience,
il est en mesure de donner un r~glement.
( La confrerie sera compos6e de femmes, tant
veuves, mariees que flles, desquelles la pit&6 et la
vertu soient connues, et de la perseverance desquelles
l'on se puisse assurer, pourvu neanmoins que les
mariees et les filles aient la permission de leurs maris.
phres et meres, et non autrement; et afin que la confusion ne s'y glisse par la multitude, le nombre pourra
etre de vingt seulement, jusques a ce qu'autrement en
soit ordonnn.&
Aux servantes des pauvres, le reglement adjoint,
pour 1'administration du temporel, un procureur, qui

-9sera ( quelque pieux et devot ecclesiastique ,, ou
t un bourgeois de la ville, vertueux, affectionn6 au
bien des pauvres ,, et, pour la garde des malades
qqui seront seuls et ne pourront remuer », (( deux
pauvres femmes d'honnete vie et de d6votion ,.
Sera constitu6 par voie d'election un bureau, dont
feront partie, avec le cure et le procureur, la prieure,
la tresoriere et I'assistante. Les attributions de chacun
sont d6terminbes avec une grande nettet6. Un pauvre
remplit-il toutes les conditions requises pour etre
inscrit sur la liste des assist6s de la confr6rie, une
servante des pauvres va chez lui, lui apporte une chemise blanche, s'il n'en a pas, l'exhorte A se confesser
le jour m&me pour se pr6parer a la communion du
lendemain, lui remet un crucifix ou plut6t le fixe elle.
meme sur le mur ou la cloison devant ses yeux, procure, s'il en est besoin, tablette, serviette, gondole,
ecuelle, petit plat et cuillere.
- Et chaque jour la charitable visiteuse revient deux
fois. Reportons-nous encore au reglement: a Elle
appretera le diner, le portera aux malades, en les
abordant les saluera gaiement et charitablement,
accommodera la tablette sur le lit, mettra une serviette dessus, une gondole et une cuillUre et du pain,
fera laver les mains aux malades et dira le Benedicite,
trempera le potage dans une 6cuelle, accommodant le
tout sur ladite tablette, puis conviera le malade charitablement & manger, pour 1'amour de Jesus et de sa
sainte Mere, le tout avec amour, comme sf elle avait
affaire & sod fils ou plut6t a Dieu, qui impute fait a
lui-meme le bien qu'elle fait aux pauvres. Elle lui
dira quelque petit mot de Notre Seigneur, en ce sentiment tAchera de le rejouir s'il est fort d6solM, lui
coupera parfois sa viande, lui verseraa boire et, l'ayant
ainsi mis en train de manger, s'il a quelqu'un aupres

-
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de lui, le laissera et en ira trouver un autre pour le
traiter en la meme sorte, se ressouvenant toujours de
commencer par celui qui a quelqu'un avec lui et de
finir par ceux qui sont seuls, afin de pouvoir 6tre
aupres d'eux plus longtemps. Puis reviendra le soir
leur porter a souper avec meme appareil et ordre que
dessus. )

Rien n'est laissk A l'imprevu par I'esprit pratique et
charitable de Vincent de Paul: ni la quantite.et la
qualit6 des mets servis, ni le r6gime special des jours
d'abstinence ou des estomacs rebelles A la nourriture
habituelle.
La confrerie prenait egalement soin de I'ime de ses
pauvres par des lectures dans quelque livre de pi6t4,
par des exhortations A la patience et 4 la confiance
en Dieu; elle veillait surtout a ce que le malade fit
bien pr6pari i la mort par la confession, le viatique
et I'extreme-onction. Assistance corporelle, assistance spirituelle, le cure de Chatillon ne voulait pas
separer l'une de l'autre, car la vraie charite est universelle; il attachait m&me plus d'importance a la
seconde qu'a la premibre, etant donn6 que la vie &ternelle l'emporte de beaucoup sur la vie terrestre.
SLa mort avait-elle accompli son oeuvre, la confririe

s'occupait encore de la sepulture et des fun6railles,
Elle n'abandonnait ses proteg6s qu'apres les avoir
conduits A leur derniere demeure et embelli decem-

ment leur tombe.
La c&rmonie de l'rection officielle eut lieu le
8 decembre, ( jour de l'Immacul6e Conception de la
Vierge Mere de Dieu , apres approbation du reglement
par le vicaire general de Lyon. Vincent de Paul n'eut
guire le, temps de suivre les progris de son ceuvre,
car, peu de jours apres, les instances de Mme de
Gondi le ramenaient 4 Paris; mais ce qu'il avait vu
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1'encourageait a perseverer dans la m6me voie. II
6tablit des confrbries, ou, comme on disait alors, des
Charitbs, &Villepreux, Joigny, Montmirail, Folleville
et en cent autres localit6s. Tout en maintenant les
grandes lignes da reglement primitif, il savait en
modifier les d6tails suivant les exigences du milieu.
Il organisa parfois des Charit6s d'hommes, parfois
aussi des Charit6s mixtes; les Charites de femmes
eurent toujours ses'pref6rences et ce furent les seules
qui tinrent bon. Pour alimenter la caisse, les proc6ds.
variaient : telle association avait sa manufacture; telleautre, ses brebis; toutes recouraient aux quttes et
aux cotisations; plusieurs recevaient le produit de
certains imp6ts.
La Congregation de la Mission, fondie en 1625.
pour 6vangeliser les campagnes, fut dans les mains dm
fondateur un moyen puissant pour la propagation des
Charit6s. Le concours de dames grandes par la vertuet souvent aussi par la condition lui fut aussi tres.
utile. Mile Le Gras se signala par la part qu'elle prit
k cette ceuvre.
Bien que domicili4 dans la capitale, Vincent dePaul ne songeait qu'aux campagnes. Estimait-il les
Charites moins nicessaires & Paris du fait que les
pauvres malades pouvaient etre recueillis dans lesh6pitaux, ou pensait-il que des dames habituaes A se
faire servir seraient elles-memes inaptes au service
des pauvres ?
II essaya tout de meme, quoique sur le tard. La premiere confr6ie parisienne commenca en 1629, sur 1i
paroisse Saint-Sauveur, qu'iI avait habit6e en 1625; et
la seconde, en I63o, sur la paroisse Saint-Nicolas-duChardonnet, qui 6tait la sienne et 'elle de Mile Le
Gras. Presque toutes les autres paroisses suivirent le
mouvement.
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Comme il le craignait, les grandes dames ne se
donnerent pas la peine d'accomplir personnellement
le travail manuel auquel s'adonnaient si all6grement
les villageoises, comme pr6parer la nouxriture du
pauvre, la lui apporter, lui donner les soins qu'exigeait la maladie, entretenir la propret6 dans la mansarde. Leurs servantes les remplaqaient. Or, pent-on
attendre de servantes attach6es a une besogne considerie par elles comme une corv6e le devouement, la
patience et I'affection dont un pauvre malade a
besoin ?
L'essai fut mallieureux. Que fallait-il donc? Des
filles on femmes du peuple attiries par leur cceur vers
les pauvres et prktes k se faire leurs servantes par
amour de Dieu.
Mif par cette pensie, Vincent de Paul chercha, et le,
succis ripondit a son attente. Un jour, au cours
d'une mission donn&e a Suresnes, une jeune fille vint
a lui. Elle s'appelait Marguerite Naseau. Elle avait
appris a lire et a icrire toute seule au milieu de ses
vaches, un alphabet a la main, demandant aux passants la solution des difficult6s qu'elle rencontrait.
Puis, elle avait instruit d'autres jeunes filles qui etaient
devenues elles-memes maitresses d'6cole dans les
villages environnants. Des que Vincent de Paul lui
eut parl des pauvres malades et de son projet de leur
donner des infirrinres b6nevoles, elle se laissa convaincre.
On la vit d'abord a Saint-Sauveur, puis & SaintNicolas-du-Chardonnet, attach6e aux Charites de ces
deux paroisses. Les dames l'appriciaient, les pauvres
l'aimaient. Elle eut l'heroique imprudence de partager
son lit avec une "pestiffree, contracta le mal et en
mourut. Sa carriere de servante des pauvres n'avait
duri que trois ans.
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Mais dijA d'autres jeunes flles s'offraient pour les
Charites. Il y en eut d'excellentes; il y en eut aussi
que les dames durent cong6dier. Vincent de Paul
comprit qu'il serait bon de les connaltre avant de les
employer et m&me de les former en les placant sous
une direction unique. Ainsi i'id6e de communaut6 se
precisait, avec une sorte de noviciat pr6paratoire.
Mile Le Gras, nee Louise de Marillac, supirieure
de la Charit6 de Saint-Nicolas, sentait, elle aussi, la
necessit6 de la r6forme. Et comme elle poss6dait ellememe les qualites n6cessaires pour diriger cette cole
de charit6, rien n'empechait de commencer. Son phre,
frere de Michel de Marillac. garde des sceaux, et de
Louis de Marillac, marichal de France, 6tait mort en
1604, la laissant orpheline a l'1ge de treize ans.
Mari6e, le 5 fevrier 1613, 1 un secr6taire des commandements de la reine Marie de M6dicis, Antoine Le
Gras, mere vers la fin de I'ann6e, veuve le 21 d6cembre
1625, elle s'6tait attach6e a son mari, dont la perte
lui fut cruelle; a son fils, qui fit maintes fois couler
ses larmes; aux pauvres, qu'elle servait et secourait;
mais surtout a Dieu, auquel elle regrettait de ne s'&tre
pas unie plus etroitement par le lien des voux de religion. Tout en elle, sa sante languissante, son ame
d6voree de scrupules, son coeur sensible a I'exces,
semblait l'avoir pr6destin6e a la souffrance. Par une
heureuse chance, elle trouva sur ses pas Vincent de
Paul, qui sut tirer un merveilleux parti des belles
-qualites qu'avaient d6pos6es en elle la nature et la
grace : un grand bon sens, un rare esprit d'organisation, I'amour des pauvres, une pi6t6 ang6lique, une
admirable docilit6 de volont6 envers ceux qui savaient
gagner sa confance. Depuis 1'annie 1629, elle s'6tait
vouee & l'ceuvre des Charites, comme Mme Goussault
et Mile Pollalion, allant de c6t6 et d'autre a la cam-
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pagne pour les visiter, et, a Paris, se dipensant sans

compter pour celle de Saint-Nicolas, dont elle itait
pr6sidente.
Ces occupations lui plaisaient et pourtant la vie de
communaut6 l'attirait. Ce dernier desir fut satisfait le
29 novembre t633, jour ou trois ou quatre filles,
choisies par Vincent de Paul, furent recues dans sa
maison, probablement rue de Versailles, pour se
laisser former par elle au service des pauvres. Commencements bien modestes d'un Institut ripandu
aujourd'hui dans toutes les parties du monde.
La voix populaire appela ses membres , Filles-de
la Chariti, servantes des pauvres malades ,, et ce nom
est rest6.

Les premieres sceurs etaient de la banlieue de
Paris; elles garderent leur coiffure et leur habit, et
toutes celles qui vinrent dans la suite se v6tirent de
meme.
Le premier reglement que nous ayons est posterieur
au 29 novembre de quelques jours, peut-etre de un ou
deux mois; ii se termine par cette remarque de
Mile Le Gras : c Elles n'ont point encore gard6 le
silence. ,
Nous y lisons : u Les filles se lvent a cinq heures
et demie, se mettent A genoux pres de leur lit pour
adorer Dieu..., s'habillent, font leur lit et se rendent
au lieu pour faire l'oraison a six heures. ,
Cet exercice prend fin A sept heures. II est suivi de
quelques prieres : les litanies de la sainte Vierge, le
Respice, le Retribuere, le De profundis et I'oraison du
bon ange. Aprbs quoi, continue le reglement, ccelles
rendent compte de I'oraison et se remettent en
m6moire le principal de leurs r6solutions pour les
pratiquer la journ6e n.
Apres la vie contemplative, la vie active. Les seurs
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qui sont de jour pour le service des pauvres malades
passent chez la dame charg6e de preparer les repas,
ain de s'assurer que tout sera pr&t a neuf heures et
demie, moment fix6 pour la visite. Celles qui ont le
soin des remedes les portent a domicile.
Elles se retrouvent ensuite a Pi&glise paroissiale
pour entendre la messe. Le reste de la matinee se
passe dans la maison : elles apprennent k lire, &coutent
une legon de catechisme, s'occupent a des travaux
manuels. A midi, examen particulier, Benedicite et
repas, que cl6turent les graces. Toutes, ensuite, prennent la porte de sortie et disparaissent : les unes se
rendent chez le m6decin pour chercher les ordonnances; les autres vont pr6venir la dame qui sera de
jour le lendemain pour le repas des malades.
De retour au logis, elles reprennent leurs exercices
de lecture, leur classe de catechisme, * et lisent
quelque pen du saint ]vangiie pour s'exciter a la
pratique des vertus et au service du prochain, A 1'imitation du Fils de Dieu ,. II ya a ssi les rem~des a
preparer, ainsi que. le linge, le bois, la confiture
destinis aux pauvres.
A six heures du soir, lecture spirituelle, puis
souper, precldf .de l'examen particalier et du Benedicite, et suivi des gr&ces.
Ensuite, r6cration et travail jusqt'i neuf heures.
La journhe se termine par I'examen gen6ral, la priere
du soir, compos&e des prieres suivantes : Cefiteor,
Misereatur, Indulgentiam, Visita quaesumus, Respice,
Angele, Retribuere, De profundis et les litanies du
Saint Nom de Jesus. A dix heures, coacher. Avant de
se mettre an lit, les sotrs s'agenouillent, adorent
Dieu et lui %demandent sa sainte ben&diction pour
passer la nuit n.
A la fin de ce rglemment, Mile Le Gras a ccrit :
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< Les filles d6sireraient.bien communier les f&tes et

dimanches quelquefois. n, Elles observent, ajoutet-elle, de ne le demander a leur confesseur qu'apres
m'en avoir parl6; je profite de l'occasion pour les
avertir de quelques fautes qui ne doivent pas etre aux
personnes qui communient souvent. ,
Vincent de Paul venait de temps en temps parler a
ses filles de Dieu et des pauvres, de la beaut6 de leur
vocation et de la fidl6itA leurs
a
devoirs. Nousn'avons
pas ses deux premieres conf6rences. A la troisiime,
le 31 juillet 1634, douze seurs 1'6coutaient. II leur
expliqua le reglement. D6ji le reglement primitif
avait subi quelques modifications; ainsi, I'heure da
lever n'6tait plus cinq heures et demie, mais cinq
heures. Les sceurs n'taient alors employees que dans
cinq confreries parisiennes; il yen avait deux a SaintSauveur, deux & Saint-Nicolas, une & Samt-Benoit,
trois & Saint-Paul, quatre a l'H6tel-Dieu, ou meme
cinq, si l'on compte Mile Le Gras. Les supirieures
itaient nommies pour an mois.
En huit mois, la petite communaut6 ne s'itait accrue
que de huit on neuf membres. Vincent de Paul s'enr6jouissait; il pref6rait les oeuvres qui grandissaient
lentement. Ce qui lui importait avant tout, c'6tait
l'acquisition des vertus propres a faire de ses filles
de veritables servantes de Dieu et des pauvres. II y
travaillait sans cesse, et par ses exhortations et par
ses riprimandes et par une vigilance toujours en

iveil.

Un souvenir 1'inquietait. Quelque temps apres leur
fondation, les Visitandines avaient abandonn6 la
visite des pauvres pour se tenir enfermecs dans le
cloitre. N'y avait-il pas lieu de craindre pour 1'avenir,

chez les Filles de la Charit&, pareille d6formation de
l'oeuvre primitive? II leur r6petait sans cesse que leur
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vocation ne ressemblait pas A celle des religieuses,

que leur chapelle tait 1'6glise paroissiale; leurcloitre,
les rues de la ville; leur grille, la crainte de Dieu;
leur voile, la sainte modestie. Par mesure de precaution, il icarta meme du langage tout ce qui rappelait
la vie religieuse : 1'Institut fut appel6 Confrerie on
Societ6 ;.le noviciat, s6minaire; la superieure, seur
servante; la residence, maison ou itablissement. Pas
de grille au parloir, pas d'habit special; pas de vaeux
non plus, sinon, A partir de 1640, des voeux priv6s et
le plus souvent annuels.
Tels furent les debuts de la Compagnie des Filles
de la Charit6. II importait de les rappeler en cette
annee tricentenaire. En trois cents ans, que de pauvres
soulag6s, d'orphelins recueillis, de malades assistis!
Si nous pouvions les r6unir tons dans unevaste plaine,
quelle immense multitude nous aurions sons les yeux!
Mais qu'importe la contemplation da bien accompli!
La veritable charitE est modeste; elle ne se glorifie
pas, mais va de l'avant avec un divouement toujours
6gal, sans regarder en arriere.

III. -

Les Conferences de Saint- Vincent-de-Paul

Apres la R6volution de i83o, bien des families
chr6tiennes de province n'oserent renvoyer leurs
enfants dans la capitale. Des cinquante rhitoriciens
que possedait, en juillet, le college Stanislas, dixseulement se retrouverent, en octobre, pour le cours de
philosophie. A l'ecole de droit, M. de Goy ne connaissait, parmi ses camarades, personne qui partageit
ses croyances. Six mois durant, il refusa de se lier
avec qui que ce soit pour ne pas mettre sa foi en peril.
Plusieurs, pourtant, pensaient comme lui.Un dimanche
de l'annie 1832, pendant la grand'messe, A Saint-

-

18 -

Etienne-da-Mont, ses yeux tombirent sur deux ou
trois jeunes etudiants, qu'il reconnut : parmi eux se

trouvait Fridiric Ozanam. A la sortie de foffice, il
les aborda, leur serra la main et lear dit son d6sir de
continuer ses relations avec eux. Ozanam, n ai Milan,
le 23 avril i8s3, de parents franjais, etait venu a
Paris en novembre 183i pour y faire son droit et avait
accepte l'hospitalit6 du savant Ampere, rue des
Foss6s-Saint-Victor.
Sous le rapport des croyances religieuses, l'Ecole
de m6decine etait encore au-dessous de celle de
droit.
Plus d'association chr6tienne de jeunes gens. La
Sociiti des bonnes itudes avait disparu comme

les

autres. Le local qu'elle occupait prtcidemment, place
de 'Estrapade, pres de I'lcole de droit, 6tait a la disposition de 1'un de ses anciens directeurs, M. Bailly :
au rez-de-chauss6e, an amphith-itre, une salle utilisCe comme bibliotheque et quelques pikces moins
grandes; aux itages supirieurs, l'appartement de
M. Bailly et des chambres lou6es A des 6tudiants, qui
avaient 6tabli un cabinet de lecture dans la bibliotheqne et organis6 des conferences de droit et d'histoire dans les salles du bas. Les jeunes gens du dehors
pouvaient, avec I'autorisation de M. Bailly, assister
aux reunions et consulter les livres de la bibliothbque.

Les auditeurs ktaient nombreux aux conferences
d'histoire, oii la litt6rature et la philosophie avaient
leur large part. Ozanam 6tait lun des plus assidas. Il
y attira Lallier, Welve de philosophie a Stanislas. Le
jeune normand Lamache y vint aussi. Les plus z616s
composaient des dissertations sur des sujets de lear
choix et en donnaient lecture. Comme la porte 6tait
ouverte aux voltairiens, aux diistes, aux saint-simaoniens, la contradiction ne se faisait pas attendre. On
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ripostait, on s'animait, on s'iga-ait d'autant plus facilement que seal le lecteur avait sdrieusement Atudii la.

question.
Les discussions menacaient de devenir inutiles ou.
m~me dangereuses. Ozanam proposa de tenir, dans
I'intervalie des conf6rences, des reunions preparatoires, oi n'assisteraiert que les 6tudiants chr6tiens.
Une commission fut nommee pour I'etude du projet;
elle comprenait Ozanam, Lamache et Lallier. Les
trois amis ne purent s'entendre. Le Taillandier, &tudiant en droit, porte par tendance a Faction plus
qu'aux discussions, dit un jour a Lallier : a J'aimerais
mieux un autre genre de reunions, d'oh seraient bannies les luttes et les controverses et qui ne seraient
composees que de. jeunes gens chretiens, s'occupant
ensemble et uniquement de bonnes oeuvres. ) Lalliergouta-peu le projet; il en fit nianmoins part a Lamache
et & Ozanam, qui partagerent sa mani&re de voir.
Quelques jours apres, les 6tudiants se r6unissaient
de nouveau pour une conference. La religion fut
attaqu6e avec apret6. Ozanam en eprouva une peine
profonde. c Comme il est malheureux, disait-il apres
la s6ance, de voir le catholicisme, de voir notre sainte
Mere l'Tglise ainsi attaqu6e, travestie, calomniee!
Restons sur la br-che pour faire face aux attaques;
mais n'6prouvez-vous pas, comme moi, le desir, le
besoin d'avoir, en dehors de cette conf6rence militante, une autre reunion, composke exclusivement
d'amis cbretiens et toute consacr6e i la charit ? Ne
vous semble-t-il pas qu'il est temps de joindre l'action
a la parole et d'affirmer par des oeuvres la vitalit6 de
notre foi? n C'etait revenir au projet de M. Le Taillandier. La commission l'adopta; M. Bailly aussi.
Mais quelles ceuvres entreprendre? L'abbM Olivier,
cur6 de Saint-fttienne-du-Mont et plus tard 6veque
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d'evreux, fut consultC. Apres avoir passe en revue
devant les jeunes gens les ceuvres approprites a leur
age et a leurs aptitudes, il leur recommanda le cat6chisme aux enfants pauvres.
A l'ceuvre des catechismes, les 6tudiants prkf6rerent
la visite des pauvres a domicile. Ainsi fixes sur leur
dessein, Ozanam, Lamache et Lallier, auxquels se joignit Le Taillandier, chercherent des adherents. Ozanam gagna Clav6, saint-simonien r4cemment converti,
et Devaux, etudiant en medecine. M. Bailly mlit a leur
disposition le bureau de redaction de son journal La
Tribune catlolique, Gazette dui clergi.
La premiere r6union se tint en mai i833, A huit
heures du soir, sous la pr6sidence de M. Bailly. Apres
le Veni Sancle Spiritus et une courte lecture dans.
1'mitation, la d6liberation commenca.
Tous itaient novices; ils avaient besoin d'&tre aides
par quelque personne experiment6e. C'est A soeur
Rosalie Rendu, Fille de la Chariti, qu'ils s'adresserent.
Ils lui demanderent une liste de pauvres & visiter, et
aussi, contre leur valeur en argent, quelques-uns des
bons qu'elle avait en mains pour ses distributions quotidiennes. Le nom de Confirence fut adopt6. On prit
saint Vincent de Paul comme patron. On decida que
les fonds seraient fournis par une quete A la fin de
chaque s6ance et que chacun donnerait selon ses
moyens, dont il restait seul juge. M. Devaux, nomm6
tr6sorier, commenca ses fonctions le jour meme; il
tendit son chapeau, comme un mendiant, et chacun y
deposa sa petite offrande. Le Sub tuum praesidium
cl6tura la seance.
Huit jours apris, nouvelle r6union. Chaque 6tudiant
avait choisi sa famille pauvre.

A la troisiime ou quatrieme s6ance, il fut question
de s'6tendre par 1'admission d'un ancien 6leve de Sta-
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nislas, Gustave Colas de la Noue, etudiant en droit.
C'itait un inconnu pour tous, sauf pour M. Lallier,
qui le prisentait. Plusieurs formulirent des objections;
il leur en coutait d'introduire de nouveaux visages
dans leurs reunions intimes. A la fin de l'ann6e, la
Conf6rence se composait de quinze membres environ.
De mai A la fin d'aout, M. Bailly versa rtguliirement a la quete cinq ou six pieces de 5 francs; cette
somme representait les appointement des membres de
la Conf6rence qui avaient collab6r6 par quelque article
au compte rendu bibliographique de la Tribune caiho-

lique. Les jeunes gens n'6taient pas riches; leurs dons
compris, le chapeau arrivait difficilement i recueillir
le double.
Lances dans cette nouvelle voie, les 6tudiants
oubliirent la premiere. I1 ne fut plus question de
reunion priparatoire en vue de la ConfCrence militante;
fatigues de leurs st6riles- discussions, ils prifiraient
l'apologttique par 1'action. Les vacances les disperserent an mois d'aofit i833. A la rentr6e de novembre,
par suite de la fusion de la Tribune catholique et de
l'Univers religieux, ils fixerentleur siege dans l'ancien
local, I, rue de l'Estrapade. Quelques-uns ne revinrent
pas, mais les vides furent combl6s, et au deli, par
l'admission de quelques Lyonnais et d'anciens t61ves
du collge de Juilly. La visite des pauvres reprit. Ils
se retrouvaient tous a la s6ance du mardi. Chacun, &
tour de r6le, rendait compte de l'6tat des families dont
il s'occupait et l'on echangeait cordialement des observakions du plus haut int6r&t pratique.
En dicembre, au president et au trisorier fut adjoint un secr6taire pour r6diger le procks-verbal des
seances; tous trois constituaient le bureau.
Un administrateur du bureau de bienfaisance du
X[II arrondissement, M. Volot, instruit du zle cha-
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ritable des jeunes gens, leur proposa les fonctions

officielles de commissaires de charit6. M. Ozanam et
six autres accepterent.

M. Bailly pensa qu'il serait bon de rendre plus
etroits les liens qui unissaient la Conference avec le

cure. a Notre societ6, dit-il dans une des seances de
janvier 1834, a trop pen d'importance pour pretendre
S1l'honneur de voir le curi de la paroisse assister
a nos seances; mais nous pouvons d6l6guer auprbs

de lui l'un de nous pour lii rendre compte de nos
ceuvres et remplir ainsi le pr6cepte de notre saint
patron. ,
Le secretaire fut d6signe. I1 se rendait tons les
jours, apres la messe, pros de M. Faudet, cure de
Saint-titienne-du-Mont, lui exposait 1'Ytat des oeuvres,
prenait ses conseils et, le soir, mettait ses confreres
an.courant de sa visite au cure.
Leur activiti s'exerca sur d'autres terrains. La jeunesse des &coles souffrait da difaut d'instruction religieuse. Decision fut prise d'envoyer une d6putation a
Mgr de Qu6len, archeveque de Paris, pour attirer son
attention sur ce point. Ozanam, Lallier et Lamache
furent choisis. Ils allerent trouver le prelat et lui
exposbrent leur plan : des conferences seraient donnees du haut de la chaire de Notre-Dame, les dimanches du careme, soit par l'abb6 Lacordaire, qui
savait captiver les jeunes par sa parole enflammee et
ses audaces 6loquentes, soit par I'abbi Bautain, qui
se recommandait par ses qualites de philosophe. Un
enseignement unique et coordonn6 leur semblait pref&rable a une skrie de sermons donn6s par plusieurs
sur des sujets diff6rents. Mgr de Quelen ne partageait
pas entierement leurs vues : il aimait mieux que la,
chaire fut occupie, chaque dimanche, par un conf&rencier diff&rent; ces conf&renciers, it les choisirait
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entre mille et lear recommanderait de parler sur un
sujet du plus haut interet. La discussion continuait
toujours quand onvint annoncer M. l'abbA Lamennais.
Mgr de Quilen se leva, alla au-devant de son visiteur,
le prit par la main et, le pr6sentant aux jeunes gens,
leur dit : a Voila 'bhomme qui vous conviendrait. Si ses
forces et sa voix lui permettaient de se faire entendre,
il faudrait ouvrir toutes grandes les portes de la cath&drale, et elle ne serait pas assez. vaste pour contenir
lafoule de ses auditeurs. - Oh ! Monseigneur, r6pondit l'abbl de Lamennais, ma carriere est finie. n
A ces mots, les jeunes gens prirent cong6 de l'archevique et se retirirent.
Le lendemain, paraissait dans un journal le recit de
la reception. Cette indiscr6tion, qui aurait pu leur &tre
imputee, les indisposa vivement. Pensant que des
excuses &taientnecessaires, Ozanam et Lallier retour-

narent I l'archev&ch, ou Lamache, emp&che, ne put
les saivre. Mgr de Qaelen demanda le aumiro du journal, lut l'article et s'6cria : a Ces journalistes n'en
font jamais d'autres » Puis, 6mu par de nouvelles
excuses, il saisit les jeunes gens entre ses bras et, les
attirant doucement lui, les embrassa paternellement.
4t Les pridicateurs que je vous destine, ajouta-t-il, sont
r~unis dans mon salon; je vais vous presenter a eux;
puis je vous laisserai pour aller dejeuner; expliquezlear ce que voas voulez.
La presentation faite, rarchev&que se retira. Et la
conversation commenca, toujours respectnease, parfois animee. L'abb6 Thibault, plus tard ve&que de
Montpellier, et Ozanam firent plusieurs fois ensemble
le tour da salon. Quand le prrlat revint, le ton montait. a Monseigneur, Monseigneur, dit l'abb6 Thibault,
aons nous entendozs avec ces messieurs, nous nots
entendons parfaitement. Si vous ne vous enten-
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dez pas, repliqua l'eveque en souriant, on vous entend
bien. »
En fait, ils n'6taient pas d'accord. A peine de
retour au logis, Ozanam et Lallier prirent la plume et
redigerent un memoire destine i I'archeveque de Paris.
Pour eux, ce qui importait avant tout, c'itait de montrer le r6le social de i'tglise; les sujets, dont ils
eurent soin de dresser la liste, devaient tous entrer
dans ce cadre. Le pr6lat recut leur travail, mais en
prit-il connaissance? Ils n'en entendirent pas parler.
Le 8 f6vrier, paraissait dans l'Univers le mandement
par lequel Mgr de Quelen etablissait les Conferences
quadragesimales & Notre-Dame. Sept pr6dicateurs
6taient d6signes. L'affluence des hommes fut grande.
Lacordaire parlait, a des heures diff6rentes, dans la
chapelle du college Stanislas, devant un auditoire
compose en grande partie de jeunes gens. A la fn de
son dernier discours, il recommanda chaudement a la
charit6 de ses auditeurs un pauvre artiste infirme,
visit6 par le..peintre Janmot, membre de la Conference,
et, a sa voix, les bourses se d6lierent.
Plusieurs membres de la Conference acceptirent
d'instruire eux-memes la jeunesse; on en vit, r6pondant aux d6sirs de sceur Rosalie, enseigner I'orthographe A trois jeunes ouvriers de la rue de Vaugirard;
on en vit aussi donnant des lecons de catechisme
aux jeunes d6tenus d'une maison de correction, rue
des Grks, oeuvre que remplacera, au debut de 1836,
celle des apprentis-orphelins.
Les jeunes amis des pauvres n'oubliaient pas leur
patron. Le 4 f6vrier 1834, sur la proposition de
M. Le Privost, ils d6ciderent de dire, apres le Veni
Sactle, I'invocation Sancte Vincenti a Paulo, ora pro
nobis, et de c6lbrer sa fete, chaque annie, le l9 juillet.
SLe m6me jour, ils se mirent sous le patronage de la.
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sainte Vierge et convinrent de I'honorer plus particulierement le jour de son Immaculie Conception et
d'ajouter un Ave Maria aux pri&res des seances.
Saint-Lazare devait solenniser pour la premiere fois,
le dimanche 13 avril, l'anniversaire de la Translation
des reliques, revenues depuis pea i Paris, d'oit la r6volution de 183o les avait chass6es. La veille, soixante
membres de la Conference vinrent en corps entendre
la messe dans la chapelle de la maison et se prosterner devant leur grand module.
Plus la Conference s'6tendait et plus on sentait les
inconv6nients du grand nombre : moins d'intimiti et,
par consequent, moins de charme; plus de temps donne
en s6ance a la distribution des bons, au detriment du
temps accord6 pr6c6demment au recit des visites aux
families pauvres; causeries particulibres entre voisins.
Tout le mozrde etait d'avis qu'il fallait un remnde et
1'on n'en voyait d'autre que la division de la Conference en sections; mais des raisons de ceur s'opposaient a cette solution; c'est pourquoi, on hesita
longtemps.
Quand, A la fin de 1834, plus de cent jeunes gens se
trouverent r6unis, Ozanam comprit que la solution
s'imposait sans retard. II soumit son plan dans la
seance du 16 decembre. On lui objecta que M. Bailly
ne pourrait presider toutes les sections et que les sections privies de sa presence en seraient r6duites a
languir et 4 se dissoudre.
La question fut reprise le 3o. On nomma une commission, qui se reunit le 31. La discussion se pro-

longea. Le Taillandier craignait que les relations fraternelles entre les membres n'eussent a souffrir de la

separation. Ozanam, plus positif, estimait qu'il valait
mieux souffrir ce mal pour en eviter un pire. On discutait encore quand I'horloge sonna minuit, annon-

-26cant la premiere minute de I'annie 1835. M. Bailly se
leva : a Depuis quelque temps, dit-il, ces discussions
et ces incertitudes 6branlent ma sant&; je me sens
incapable de les prolonger. Une nouvelle annee commence; embrassons-nous et laissez-moi Ie soin de
prendre les dispositions convenables pour donner
satisfaction a tous les voeux. , LI-dessus, tous s'embrass&ent cordialement et &changerentdes voeux de
bonbeur.
Le mardi 6 janvier, M. Bailly nomma deux commissions : d'un c6te, les partisans de la division; de
1'autre, ses adversaires. Apres plusieurs s6ances, il
fut convenu qu'il y aurait deux sections. Toutes deux
se reuniraient dans la maison de M. Bailly. Seance
particuliUre d'abord en deux salles diff&rentes pour la
distribution des bons, puis assembl6e plknibre dans
1'amphithbitre pour voter les secours extraordinaires,
dilibbrer sur l'admission des candidats nouveaux et
faire la quate.
Ces dispositions furent compl&tees le 24 fvrier. On
convint, ce jour-lh, que les membres charges de
visiter les pauvres du XII* arrondissement et de la
Cite formeraient une section sp&ciale, avec Ozanam
comme vice-pr6sident, Brac de la Perriire comme
secr&taire et Picard comme tr6sorier. L'autre section
s'organisa de m~me. M. Bailly restait president
gin&ral. Jusqu'alors, les bons 6taient emprunt6s aux
Filles de laCharit ; desormais, la Conf6rence aura ses
bons imprimes, avec la marque d'origine: Sociiti de
Saixt-Vincent-de-Paul.
Les promoteurs de la nouvelle organisation n'avaient
pas suffisamment miri leur projet. II 6tait A prevoir
que les deux sections ne termineraient pas la distribution des bons en meme temps; que faire dans I'intervalle? Le 12 mai, l'arrivre de la seconde section
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dans I'amphitheAtre, o6 la premiere continuait sa
seance, provoqua des incidents regrettables.
Cet inconvenient s'aggravait du fait que I'admission
de nouveaux membres modifiait I'importance numhrique des groupes. Les seances prolongies genaient
particulierement ceux qui habitaient les quartiers
hloignes. Clav6 demanda et obtint que ffit creee une
section distincte pour les confreres du quartier SaintPhilippe-du-Roule.
Le 25 mai 1835, jour ou, pour la premiere fois, se
rkunirent ces derniers, un des.nouveaux demanda que
toute la Conference s'affiliAt a la confrerie du Rosaire
vivant, vrai fondement, disait-il, d'une societe de charite. On lui fit remarquer que, sous le rapport des
pratiques de pieth, il valait mieux laisser chaque
membre libre de suivre ses preferences.
Le 3o juin, creation d'une nouvelle section sur la
paroisse- Bonne-Nouvelle.
Le 19 juillet, toutes les sections 6taient reunies dans
la chapelle du 95, rue de Sevres, pour y entendre la
grand'messe de neuf heures,' pendant laquelle beaucoup communierent. Elles revinrent pour vepres, A
deux heures et demie. Le soir, a huit heures, assembl6e g&narale, avec loterie en faveur des pauvres.
La Societ6, de plus en plus connue au debots,
manifestait sa charit6 sous diverses formes. Elle
s'occupa du placement des apprentis et des ouvriers
arrivant de province, vint en aide i 1'6cole cbr6tienne
de la rue Saint-Martin pour les classes du soir, destinies aux adultes, et lui fournit meme des orateurs
pour de courtes allocutions aprbs les cours de musique
du dimanche soir.
Aprbs les vacances, M. Bailly pensa que le moment
ktait venu de donner un reglement kcrit. Lallier fut
charge de le r6diger. Le president mit en tate quel-
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ques riflexions preliminaires emprunties presque mot
a mot aux &critsde saint Vincent de Paul. La Sociit6
eat un president geniral, M. Bailly; un vice-president
general, M. Le Privost; un secr6taire gienral, M. Brac
de la Perriere; un trisorier gen&ral, M. Devaux.
Paris comprenait quatre sections : Saint-Philippedu-Roule, la Bonne-Nouvelle, Saint-Sulpice et SaintEtienne-du-Mont. Nimes avait son groupe; Lyon,
Rennes et Nantes auront le leur en 1836. Les Confrences de province gardaient le contact avec celles de
Paris par une correspondance suivie.
Arr&tons la I'histoire de la fondation et des premiers d6veloppements d'une soci&t6 qui a fait partout
un bien immense et ne connait aujourd'hui d'autres
limites que celles des rigions habit6es. Il y aura toujours des pauvres; toujours, par consequent, la Confrence de Saint-Vincent-de-Paul aura sa raison d'&tre.

HISTOIRE DES FILLES DE LA CHARITE
par M. MILON
CHAPITRE XI (Suite'
LES FILLES DE LA CHARITE EN ASIE
TURQUIE D'ASIE, PERSE, CHINE

En PERSE, les oeuvres de charite des sceurs itaient
necessaires, comme elles le sont partout en Orient,
pour concourir au travail d'evangelisation et de civilisation que l'on souhaite voir s'accomplir en cette
region.
Reprenant l'apostolat des anciens religieux, les
Lazaristes vinrent, en 1841, I Tauris et a Tehbran,
faire oeuvre de missionnaires catholiques. Ils s'6tablirent ensuite en d'autres villes de Perse, a Khosrowa, a Ourmiah et a Ispahan. Mais comment faire
p6n6trer la foi catholique dans les families, si la femme,
si la mere de famille n'est pas croyante elle-meme?
Pour agir d'une maniire durable sur l'ame de la
femme, et, par elle, sur la famille, les Missionnaires
Lazaristes appelrent les Sceurs de Charit6.
Ce fut en 1856 que les premieres sceurs furent
envoyies de Paris, et ce n'6tait pas chose facile
d'accomplir alors ce lointain voyage. Voici les notes
de voyage de la Superieure de cette premiere colonie
envoyie a Khosrowa. Parmi ces Filles de la Charit6,
il s'en trouvait une, originaire de Ia Perse, qui etait
venue faire son npviciat a Paris, et que, tout uaturellement, on envoyait en son pays, dont elle avait I'avantage de connaitre la langue. On verra par quelques
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lignes de ce recit qu'il n'est pas toujours facile d'arriver au lieu de l'apostolat. Le voyage est accidenta.
Ensuite, il est vrai, viendra la monotonie du divouement quotidien et uniforme. Cette seconde partie est
peut-itre parfois plus dare a supporter que l'autre.
Les soeurs, arrivees a Constantinople, s'y embarquerent pour Tr6bizonde sur la mer Noire, gagnant
ensuite par Erzeroum leur destination, Khosrowa. Un
missionnaire lazariste, M. Darnis, 6tait venu de Perse
pour leur servir de guide. Voici quelques passages de
la lettre de la Superieure des Filles de la Charit6,
sceur Couesbouc, a la Sup&rieure de Paris :

(Mercredi, 22 octobre 1886.- C'est le jour du depart
de Constantinople. M. Darnis vient offrir pour nous
le saint sacrifice dans la chapelle de Notre-Dame-dela-Garde; nous avons le bonheur d'y recevoir le pain
des forts pour nous soutenir durant notre long voyage.
" Le reste de la matin6e est employe aux pr6paratifs
imm6diats du d6part et aux adieux a nos Sweurs de
P&ra. Temps trop vite passe! DDja il est trois heares,
c'est le moment des derniers adieux et de la separation d6finitive, moment terrible dent lagricen'adoucit
jamais toute l'amertume. Nous voilM sur les hots, sous
la protection de saint Vincent, de saint Joseph, de
Notre-Dame de la Garde et du divin Sauveur, que
nous portons dans nos coeurs. Deji nous en avons bien
besoin, car le temps est affreux, la mer horriblement
mauvaise. On dirait que tous les demons sont conjur6s pour nous retenir; les vagues ballottent en tons
sens notre pauvre barque et nous inondent vingt fois...
Enfin, nous sommes i bord du vapeur qui doit nous
porter a Tribizonde. Le temps devient de plus en plus
mauvais. M. le commandant juge A propos d'attendre
jusqu'a demain pour partir, afin de ne pas s'exposer a
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un naufrage presque certain par une si furieuse tempete.
U Jeadi 23. - Nous levons l'ancre par un temps
affreux. Toutes nous payons notre tribut k cette impitoyable mer Noire, ainsi que tons les autres passagers.
t Samedi 25. -

La tourmente continue.

( Dimanc•i 26. -

Enfin, nous voici en rade de Tri-

bizonde. Une barque arrive i nous avec un monsieur
qui parle francais. C'est, dit-il, le R. P. Pr6fet, sup&rieur des PP. Capucins, qui l'a envoy6 nous chercher.
c MM. les officiers du paquebot autrichien, qui
nous ont temoign6 toute esp'ce de bienveillance et
d'6gards pendant la travers6e, nous engagent a descendre .vite; plus tard, il serait impossible de
debarquer.
a

Nous sautons plut6t que nous ne descendons dans

la barque. Les vagues magissantes nous arrosent et
nous ballottent affreusement. II semble impossible
d'aborder, Que faire? Transportez-vous bien vite, s'il
vous plait, ma tres honorCe Mire, sur le port de Tr&bizonde. Quel spectacle! Une troupe.de musulmans,
t6moins de I'embarras et du danger de vos filles,
s'avancent g6nereusement dans les fiots, se dirigent
sur leur barque, I'arretent, les prennent sur leurs bras
avec un respect religieux, et reviennent les d6poser
doucement sur la plage. II nous faut partir a la hite,
pour nous d6rober & une multitude prodigieuse de
curieux tout 6bahis & la vue d'un si singulier spectacle.
Nous arrivons chez les bonnes religieuses de SaintJoseph. Impossible de rencontrer nulle part un meilleur accueil. Ces bonnes soeurs sont charmantes; elles
savent pratiquer la chariti de la manitre la plus
aimable. Deux d'entre elles sont d'anciennes pension-
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naires de notre bonne seur Lesueur. Jugez de leur
joie, ma tres honoree Mire : elles nous attendaient
depuis un an. Nous causons longuement de nos bonnes
seurs de Constantinople, presque comme si nous
6tions toutes des Filles de la Charit6. Les attentions
les plus delicates font oublier bien vite les fatigues
et les dangers de la traversie. Les RR. PP. Capucins
se sont montr6s d'une bont6 et d'une bienveillance
admirables envers nous. M. le comte de Ponchara,
consul francais, et M. le consul anglais, ainsi que
leurs dames, nous ont fait aussi mille politesses.
(( Lundi 27. - La pluie tombe A torrents : par consequent, impossible de s'occuper de chercher une
caravane.

t Mardi 28. - Dieu soit beni! Le temps est totalement change : le calme a succd &
i la tempete, le
soleil brille; nos ccurs sont dans la joie. M. Darnis a
trouv6 une caravane pour demain. Qu'il en codte cher
pour aller en Perse! 3oo piastres turques par cheval
ou mulet, jusqu'& Erzeroum seulement : prix exorbi.
tant, mais il faut en passer par l&.
, Mercredi 29. - Nous nous disposons de grand
matin au d6part. Aprbs les adieux, nous partons.
" Notre caravane se compose de douze personnes et
de dix-huit chevaux ou mulets. Nous voici sur nos
betes, non pas sans peine. M. Darnis et unR. P. Capucin
marchent en tete; vient ensuite ma seur Bocheron,
montee sur un beau cheval blanc; puis moi, sur celui
de M. l'abb6 Bedjan, aujourd'hui s6minariste & SaintLazare, et nos trois jeunes sceurs sur de pauvres
mulets surcharges deja de nos six paquets et de nos
matelas : elles n'en sont pas plus mal assises. Je crois
que leurs montures mettront plus d'une fois leur
patience a l'6preuve.
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u Nous voici enfin a notre premiere halte, contentes
et joyeuses. Nous descendons sans nous faire prier,
surtout nos trois jeunes soeurs, qui, grimpies sur leurs
mulets, craignaient a chaque instant de leur passer'
par-dessus les oreilles. Nous entrons dans la plus
belle maison du village, composee d'un seul appartement, qui sert tout a la fois de boutique au Baccal on
ipicier de l'endroit, de chambre garnie aux voyageurs,
de demeure aux proprietaires avec leurs domestiques,
quadrupides, volatiles, etc. Vous pouvez penser, ma

tres honor6e Mere, comme la nuit est tranquille! A
chaque instant, de nouveaux voyageurs viennent
prendre place au feu et a la chandelle, et fument sans
facon leur tchibouc (pipe), sans se douter qu'ils nous
incommodent et nous empochent de dormir.
( Jeudi 30. - Nous sommes debout de grand matin,
et la toilette n'est pas longue : nous endossons notre
accoutrement de voyage, sans rien quitter de notre
costume, sauf la cornette, que les ronces et les epines
nous obligent a remplacer par un mouchoir blanc,
jete simplement sur le toquois et nou6 sous le menton.
C'est M. Darnis qui nous a recommand6 de porter un
supplement de costume, de peur du froid ct des
rhumes, qui pourraient nous 6tre funestes. Grace a
nos chores seurs de Galata, a Constantinople, notre
toilette est el6gante et de bon goat, sans coquetterie
pourtant. Elle pourra an besoin effrayer les voleurs,
qui, sans doute, nous prendront plut6t pour des chasseurs d'Afrique revenant de la prise de Sebastopol
que pour des Filles de la Charite. Jugez-en plut6t,
ma tres honor6e Mere : d'abord, longues mitaines de
matelot, couleur raisin de Corinthe; gants verts a bordures et franges rouges, A la mode des rouliers de
France; cache-nez blanc en gros tricot; bottes jaunes
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a semelles pointues, gracieusement recourbees en bec
de perroquet sur l'empeigne de la botte (cette charmante chaussure, que nous avons choisie assez grande
pour y introduire facilement nos souliers fourr6s,
ressemble a celle des Hnmmnals (porte-faix) de Cons-,
tantinople); chile noir nous servant de capote; petit
manteau anglais en molleton gris, et enfn, pour
recouvrir le tout, un long et large manteau en toile
cir6e avec capuchon. N'ai-je pas eu raison de vous
dire qu'avec un pareil equipage nous ferons peur aux
voleurs? Le costume de M. Darnis n'est pas moins
el1gant que le notre: chapeau a la francaise, remplack
quelquefois par le turban a la turque; cravate blanche
recouverte d'un cache-nez bleu ciel; redingote i
l'anglaise; ceinture a l'arabe; pantalon large a la
mamelouk; bottes a la russe, et abaia (manteau) a la
persane. Avec un aussi brillant travestissement,
M. Darnis passera tant6t pour an consul francais,
tantbt, comme cela est arrive d ji, pour un pacha on
quelque autre grand personnage charge par le sultan
lui-meme de conduire des Hikimes-bachi (mndecins
en chef) en Perse. Aussi, recevons-nous force marques
d'bonneur et de respect dans les villages oia nous
faisons halte; c'est i qui nous approchera de plus
prbs.
( Vendredi 31. - Nous partons aujourd'hui avant le
jour, afn de pouvoir arriver le soir au but que nous
nous sommes propose. Toute la journ6e, nous avons
sons les yeux les sites les plus enchaateurs; nous
gravissons de hautes montagnes couvertes d'arbres
verts de toutes especes, qui donnent au paysage an
aspect ravissant et font oublier a vos timides voyageuses les precipices affreux qai bordent f'troit seatier qu'elles suivent.
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o Dieu soit mille fois beni! Nos vaeux et nos disirs
sout exauc6s. Quoique log6es chez des musulmans,
nous aurons demain le bonheur d'avoir la sainte messe
et de nous nourrir du pain des forts. Toutes nous en
sentons vivement le besoin.
a Samedi, i*' sovembre. - Lajoie nous chasse da lit
dbs deux heures du matin. Nous nous disposons par
la confession a recevoir notre bon Sauveur. L'autel
est dress6 sur quatre paquets de matelas reconverts
d'une nappe blanche; le crucifix de notre chapelet et
deux cierges font tout I'ornement du tr6ne oai le Fils
du Roi des rois va daigner reposer. Maisqu'importent
k J6sus les ains ornements de la terre, s'il trouve bien
pars et bien a lui les coeurs qu'il vient habiter!
Jamais, ma tres honor6e Mere, vos filles .'ont passe
.de plus d6ticieux moments!
, Lundi 3. - M. Darnis nqus 6veille de bon matin.
1I faut que la messe soit finie avant le reveil des gens
de la maison. Elle le sera, car nous ne voudrions pas,
pour tout au monde, un jour des morts, etre privies
d'assister aux divins mysteres et d'y participer.
, Mardi 4. - Nous quittons la valtie pourgravir et
descendre de nouveas les rochers et les montagnes,
an grand regret de notre petite soeur Tournemire,
qui apprehende les descentes, dans la crainte de nous
donner pour la troisiime on quatriime fois le plaisir
de la voir passer par-dessus tes oreilles de sa bete.
Rerdons-lai justice : elle a I'adresse de tomber toujours tris convenablement, et de se loger la tkte dans
les ruisseaux, dans la bone co dans la neige, de
manibre ? ne se faire jamais de mal.
w Merredi 5.- Le temps est passable, mais la route
mauvaise. Nows rencontroas bon nombre de chevaux
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et de mulets qui ont p6ri dans le chemin. Nous en
avons compti jusqu'a vingt-cinq, ce qui ne serait pas
tres rassurant si nous avions de moins puissants protecteurs.
« Jeudi 6. - Bonne nouvelle pour nos chevaux et nos
mulcts! Nous sommes en plaine. Les bonnes icuybýes se
donnent la satisfaction d'aller au galop. Le temps et
les chemins sont magnifiques. Les villages que nous
traversons sont d6licieusement situbs. Nous admirons
la vigueur et la richesse de la nature. Mais voici dans
le lointain quatre cavaliers... c'est le costume europben... ce sont des Francais. Nous avions appris hier
par M. le chancelierque M. Bourree, ambassadeur de
France i Th&eran, etait en route pour Paris, et que, par
consequent, nous devions le rencontrer. C'est luimeme. 11 nous demande si nous sommes les sceurs que
M. Darnis conduit en Perse. Sur notre reponse affirmative, il nous souhaite la bienvenue, nous t6moigne
toute sa satisfaction de nous rencontrer, puis, il fait
mille amiti6s a M. Darnis, et a nous force compliments
sur notre d6vouement. Il nous demande nog commissions pour Constantinople et Paris. Nous le prions, ma
tres honoric Mere, d'aller vous voir et de vous donner
de nos nouvelles. Enfin, M. I'ambassadeur nous quitte,
tout surpris de nous voir si bien portantes, nous promettant bien de s'acquitter fidelement de toutes nos
commissions des son arriv6e en France. Excellent
monsieur! il nous plaignait beaucoup d'avoir entrepris
un si long voyage, et pour aller nous fixer dans un
pays comme la Perse. Pauvres gens du monde! Is
voient bien ce que la nature peut avoir a souffrir, mais
ils ne voient pas nos consolations et nos esp6tances.
u Dimanche 9. - Nous voici i Erzeroum, que nous
traversons Aoheval, sans respect humain, couvertes de
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nos manteaux de toile cirke, et les lunettes aux yeux,
ce qui nous donne un air passablement respectable.
Aussi, produisons-nous sur les habitants un effet vraiment magique. Ils ne savent si nous sommes des
hommes ou des femmes; chacun s'empresse de venir
voir notre curieuse caravane. Les RR. PP. Capucins
ont la bont6 de nous donner un logement dans la
maison qu'ils ont achet&e pour les soeurs de SaintJoseph. Ils nous font apporter du bois et du charbon,
choses extremement chtres ici. Cette attention nous
touche d'autant plus que nous savons que ces bons
Phres sont tres pauvres et ont a peine le nicessaire.
« Vendredi 14. - Aussit6t notre arriv6e, M. Pruche,
consul frangais, vint nous voir avec sa dame et nous
invita A diner. M. Jaba, consul de Russie, nous fit, le
lendemain, la meute politesse, et voulut, de plus, nous
faire loger chez lui. Sa charmante dame est de
Smyrne, c'est une ancienne pensionnaire de nos seurs.
c Mgr Salviani, 1'6veque arminien catholique, s'est
montr6 d'une bienveillance extr&me a notre 6gard.
Mardi, nous 6tions a la messe dans sa cath6drale. Nous
voyant a genoux par terre, il nous envoie chercher par
un des membres de son clerg6, pour nous faire monter
pros de son tr6ne, dans le bane de M. le consul de
France.
« Nous recevons, aujourd'hui, la visite d'une jeune
aspirante qui n'a que soixante-dix ans. Apres nous
avoir fait tous les compliments d'usage en Orient et
t6moign6 la satisfaction qu'elle a de nous voir, elle
fait part i ma seur Anna, qui seule comprend la
langue, de son d6sir d'entrer dans notre Communaut6.
Sur la r6ponse que son ige un pen avanc6 est un
obstacle, elle prend cong6 de nous, profond6ment
d6sol'e de n'y avoir pas pens6 plus t6t.
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( Samedi 15. - Enfin, nous avons une caravane pour
demain; seulement, les chevaux sont maavais et aussi

chers que ceux de Tribizonde : 3oo piastres d'Erzeroam a Khosrowa.
a Diman he 16. -

Nous avons termin6 nos adieux

aux personnes qui nous ont combl6es de bont6s et
d'6gards durant notre sejour ici. Nous regrimpons
toutes joyeuses sur nos coursiers, heureuses de penser
que, dans quatorze jours, nous serons arrivtes a notre
destination.
( Les journ6es de voyage qui suivent ressemblent a
celles qui ont precide.
a Vendredi 28. -

Nous arrivons a notre derniere

station sans etre trop fatiguies, et, grace ALDieu, sans
accident facheux. Notre logement est commode ; il
permettra a M. Darnis de nous dire la messe, demain,
en action de graces d'un si heureux voyage.
a Samedi 29. -

Lever a deux heares. Toes les

occurs sont dans la jubilation. Nous emballons pour
la dernihre fois notre m6nage, et nous voili parties,
alertes et joyeuses. Mais le d6mon, je crois, empache
nos chevaux de marcher : an lieu d'arriver a midi i
Khosrowa, nous en sommes encore a deux lieues, et
la soiree est avanc6e. Mais qu'est-ce que nous apercevons dans le lointain? C'est le missionnaire lazariste
M. Terral, avec tout son seminaire. M. Darnis les a
tout de suite reconnus: il part au galop. Nous prof-'
tons du moment pour mettre nos cornettes, ain de nous
pr6senter en grand costume. Deja, la moitik da village
est autour de nous. Ces braves gens marchaient depuis
midi a notre rencontre, les uns A pied, les autres 1
cheval. Voici maintenant M. Cluzel', en t&te d'une
i. M. Cluzel, lazariste, deveau plus tard archePvque et d4ligu6
apostolique de Perse.

--:39 autre diputation. Je vous laisse a penser, ma tres
honor6e MWre, combien vos filles sont heureusement
dedommag6es des petites fatigues du voyage. Nous
descendons de cheval a la porte de l'6glise. Toutes les
cloches sont en branle; on sonne a grande volCe
pour annoncer notre arrivee; Mgr le coadjuteur
vient a l'eglise pour donner la benediction du tres
Saint Sacrement. Que n'6tes-vous ici, ma tres honoree
Mere, pour partager notre attendrissement et nos
larmes de joie ! Oh! que de consolations dans ces
courts instants!
i En sortant de 1'eglise, notre premiere visite est
pour nos bons' Missionnaires. De la, M. Darnis nous
conduit tnotre maison. Elle est beaucoup mieux que
je ne l'attendais. Nous avons quatre chambres bien
convenables pour nous, et une cinquieme que nous
pouvons faire arranger en cas de besoin. Nous ne
sommes qu'a cinq minutes de l'eglise.
. Dimantke 3o. - Nous recevons un nombre infini
de visites. Tous les habitants do village viennent tour
tour nous souhaiter la bienvenue et nons faire les
compliments d'usage en Orient et en Perse. .
Quelques jours apres, la sour qui a icrit ce journal en
r856 ajoute :

i Nous ne manquons pas de besogne. Nous avons
des malades et une classe de pres de cent enfants.
Nous attendons avec impatience I'arriv6e d'une seconde
colonie de sceurs. 11 y a de quoi les occuper, surtout &
Ourmiah, pres des pauvres petites Nestoriennes,auxquelles les Am&ricains et Am&ricaines font tant de
mat. Peimettez-moi, ma tres honoree Mere, de vous
prier de nous envoyer des sceurs qui aient une forte
dose de patience et beaucoup de douceur. Sans ces
deux vertus, il est impossible de gagner la confiance
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des Chaldiens, qui nous examinent continuellement et
portent vite leur jugement sur nous.
i Agr6ez, etc.
, Soeur Marie Philomene COUESBOUC l ,
Les sceurs se d6vouent toujours a Khosrowa.
Depuis lors, elles se soot aussi etablies en 1875 &
Teheran, la capitale. En 1877, on pouvait 6crire : A
Tehiran, les Filles de la Charit6 ont une classe et un
asile qui r6jouissent fort les parents. C'est un bonhear
pour eux de voir leurs enfants executer avec precision
et ensemble les petites manoeuvres des asiles. Le shah
lui-m6me a voulu en &tre t6moin, et les soeurs ont conduit leurs enfants au palais impirial. II a paru tres
satisfait, a feliciti les sceurs et leur a remis une
aum6ne, dont les pauvres profiteront 2. ,
Elles ont aussi et6 appelbes a Ourmiah (r857),
centre des ceuvres catholiques en Perse, et dans 1'ancienne capitale, Ispahan, oi elles sont venues et exercent leur zele charitable dans la localit6 de DjoulfaIspahan (1904). Elles furent 6tablies aussi a Tauris
en 1904.
Une terrible templte politique et religieuse s'est
d6chainie sur la Perse a l'epoque de la grande guerreeurop6enne de 1914. Quel aura 6t6 le sort de ces anges
de paix au milieu de cet orage?
Tels sont les souvenirs que nous avons voulu
retracer, concernant la Perse.

Si la part d'apostolat des Filles de la Charite doit
s. Annal..

t XXIII, p. 55, etc.

2. Annal., t. XLIII, p.

ro.
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se mesurer aux besoins des pays, la CHINE paienne
r6clamait autant que la Perse musulmane ou h6retique
le concours de leur d6vouement.
En 1877, un eveque lazariste de la Chine,
Mgr Tagliabue, faisait de la Chine, au point de vue
religieux un tableau attrist6, mais qui n'itait pas sans
esperance '; d'ailleurs, ce ne sont pas les Chinois
qu'll faut accuser; il faut d6plorer le long sejour de
cette nation dans un culte tres pen apte a donner A
I'ame des sentiments vraiment religieux et elev6s.
Le 23 octobre 1847, douze Filles de la Chariti
s'embarquaient a Marseille pour la Chine. Le clerg6
et le peuple de la ville donnaient les marques du plus
pieux int&ret A ces Missionnaires de nouvelle sorte
et saluaient leur d6part. Une solennelle messe pontificale 6tait c1Clbre dans le port et sur le batiment.
Le 21 juin 148, la colonie abordait a Macao. Encore
un veu- deux fois s6culaire de saint Vincent qui se
trouve accompli 2!
Les seurs quittirent Macao et passerent a Ning-Po
en i854.
Elles ouvrirent leurs rangs aux jeunes filles chi-

noises qui disirerent entrer au noviciat. Les voies de
la perfection ne sont pas, en effet, reservyes aux
ames de telle ou telle nation; elles sont ouvertes aux
enfants de Dieu de tons les peuples. Qui ne voit,
d'ailleurs, combien sont aptes a remplir certaines
fonctions les soeurs qui savent la langue du pays
parce que c'est leur propre langue? De plus, A cause
d'elles, une communaut6 cesse pen a pen d'etre
regard6e avec d6fiance comme 6trangere, parce que,
dans ses rangs,les indigenes sont venues prendre place.
z. Annal., t. LXIII, p. 345.
2. Maynard, III, 287.
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Tous les pays ont leurs jours de revolution, et, anx
jours de revolution, les 6trangers courent des risques
particuliers. On le devait voir en Chine en 1870 et as
temps des Boxeurs.
En 1900, les Filles de la Charit6 etaient en Chine

au nombre de cent trente-trois, tablies soit a Shanghai, soit dans les vicariats apostoliques du Tch6-li,
du Tch6 Kiang et du Kiang-Si, c'est-a-dire principalement a PMkin, h Tien-tsin, a Ning-Po et sur les
bords du grand lac Poyan.
Sur leurs oeuvres dans le vicariat apostolique de
Pekin, Mgr Favier, qui y etait 6veque a cette 6poque,
donnait les renseignements statistiques suivants
pour

goo1 :

v Outre le grand etablissement de laSainte-Enfance,
qui entretient, chaque annee, de 400o 5oo personnes,.
les Filles de la Charit6 dirigent encore 2 h6pitaux
europiens, 3 h6pitaux chinois et 2 hospices de vieil-.
lards. Elles ont, de'plus, un h6pital d'enfantsmalades
et 4 dispensaires. En i889, I'hospice des vieillards
n'en comptait que 38; il en renferme i3o aujonrd'hui.
Les h6pitaux recevaient alors 36o malades; cetteannie, il en est entri 6 3o3. II y a-dix ans, les dispen-,
saires avaient soign6 27 240 infirmes on bless6s, le
nombre a atteint, cette ann&e, le chiffre knorme de:
135 975. »
De plus, dans le vicariat apostolique de Pekin et_
ailleurs, les Filles de la Charitd provoquent auoaur
d'elles une sainte miulation des oeuvres charitables.
A c86t d'elles, s'organisent pen &pen des socidtes de
sceurs indigenes sous le nom de Soeurs de SaintJoseph, de Vierges du Purgatoire, etc. Mgr Favier
x. Annal., t. LXV, p. ao8.
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ajoutait au sujet de leurs ceuvres dans son vicariat de
Pekin en Igoo:
R La Congregation des Filles de Saint-Joseph,

composie de sEurs indigenes, comptait 38 membres
en 1889; elle se compose aujourd'hui de 62 scears.
Elle avait alors 4 maisons ; elle en a I i, dans lesquelles
sont instruites et 61evees les orphelines de la SainteEnfance et les catechumenes. Cette ceuvre est en
pleine prosperite et promet beaucoup pour 1'avenir. ,
Et maintenant, quel a Wetle sort des Filles de la
Charite en Chine, depuis qu'elles y sont arrivies?
II faut repondre que leur sort a 6ti celui de tous ceux
qui prechent le christianisme; ils accomplissent leur
tache suivant le mot de saint Paul: per infamiam et

bona' famam. Aujourd'hui, c'est I'admiration m elee
de -surprise qui domine en face de 1'abnegation qui
les pousse jusque sur une terre lointaine; demain,
c'est I'aversion pour des 6trangers qui eclate avec des
persecutions allant parfois jusqu'ala mort.
Les exemples seraient faciles a trouver. Chacun

salt qu'en 1900 le parti r6volutionnaire appel6 ,t les
Boxeurs a, avec le parti de la Cour A Pekin, alluma
I'incendie et assassina un ambassadeur etranger et des
chritiens. Ce n'itait pas la premiere fois. Les Filles
de la Charit6, en 187o, furent enveloppees dans une
semblable temp&te. Nous allons donner le recit da
drame sanglant de 1870, A Tien-tsin, oii dix d'entre

elles furent tubes.
Les pages qui suivent ont 6t6 crites par un homme
du monde d'un grand talent 1 ; ce simple recit est un
hommage pieux A la memoire de ces innocentes victimes 2.
z. M. Henry Bordeaux, membre de 1'Acadeniie franuaise.
2. Cite dans lea Amnaes, t. LXXVI, p. aio.
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CsUe chapelle sr

des tombes

t Comment une iglise refleurit sur ses rines, je
vous le raconterai. J'ai sous les yeux la photographic,
venue d'au deli des mers, d'une petite chapelle bien
modeste. Ni son portique roman, ni son clocheton, ni
la chetive r6gulariti de son architecture ne sont susceptibles de retenir 1'attention. Pourtant, ces pierres
chantent. Elles disent an poeme de sang et d'amour.
Elles sont Ie temoignage de l'iternelle conquete
religieuse par le sacrifice.
f On acheve de la construire, en ce moment, a
Tien-tsin, an coeur de la cit6 chinoise, sur l'emplacement m&me de celle oui furent massacrees, le
28 juin 1870, les dix Filles de la Charit6 qui &taient
venues l1 soigner les malades, enseigner les enfants,
repandre Dieu. Pour la batir, on n'a pas derang6 les
stiles qui d6signent le lieu de chaque mort. Quel
monument funnbre pourrait egaler ces simples colonnettes?
( Un jour on l'autre, sans doute un jour prochain,
on instruira A Rome la cause des dix martyres. Comment, tandis qu'on inaugure la-bas la petite chapelle
neuve, ne pas rappeler leur m6moire, comme on jette des
palmes au seuil des 6glises le dimanche des Rameaux,
comme on effeuille des roses A la Ffte-Dieu?
u Elles n'etaient pas rassemblies au hasard. Le
hasard ne joue, dans la vie, qu'un r6le apparent. Une
harmonie secrete, issue de la longue sirie de nos
volontes quotidiennes, regle les circonstances qui servent de contours a notre personnalit6. Aucune d'elles
ne pensait revoir son pays, et plusieurs savaient
d'avance comment cela finirait. II y avait six Francaises, deux Belges, one Italienne et one Irlandaise.
Les six Francaises 6taient : seur Legras, la plus agCe,
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qui apportait en Chine un pen de la belle humeur et
de I'esprit d6brouillard de Paris; sceur Clavelin, prposee a la pharmacie; soeur Pavilion; seur Tillet, la
plus jeune, A qui de m6ritoires efforts avaient &tC
necessaires pour vaincre la r6pugnance instinctive que
lui inspiraient les Chinois et pour abandonner son
d6sir de revenir en France et qui, depuis peu, etait
parvenue a l'apaisement; seur Lenu, qui avait du
triompher de la m&me r6pulsion, et enfin sceur MariePauline Viollet, qui, simplement, avait quitte, pour le
service des pauvres, le bien-etre de sa famille. " Elle
a nous est arriv6e, a dit la religieuse qui, & Tours, la
< reCut, avec les mains et l'exterieur d'une jeune per, sonne distingu6e; elle est partie avec les mains
a durcies au travail du jardin et de ia cuisine, et avec
4 l'humilit6 des Filles de la Charit6. » Pauvres mains
de jeune fille d6licate, devenues crevassbes et gercees,
et que des barbares devaient couper!
tc La supirieure, seur Marquet, itait Beige;
modeste, et m&me timorke, elle aurait pref-r6 s'effacer, ne jamais etre la premiere, mais, quand le
danger fut l, elle prit sa place et fut frappie en
avant. Des son d6part pour la Chine, elle s'attendait
& la mort. Sceur Adam, ange de pi6t6 et de r6gularit6,
appartenait a la meme nationalit6. L'Irlandaise, sceur
O'Sullivan, ne faisait que passer & la maison de Tientsin pour retourner en Europe, quand ses compagues
lui avaient demand6 de rester; on avait bien besoin,
pour l'h6pital, pour le dispensaire, de quelqu'un parlant couramment anglais. Soeur O'Sullivan, toute a la
joie du retour, accueillit fort mal cette priere; elle
6tait pareille & une ccpetite furie ); elle se r6voltait &
cette seule id6e. On lui fit visiter la nouvelle 6glise,
qu'on appelait Notre-Dame-des-Victoires; elle y pria,
et, quand elle sortit, elle d6clara qu'elle ne partirait
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plus. N'avait-elle pas entendu la Vierge lui dclarer : ,a Restez pour toute votre vie parmi ces pauvres
a peuples... u?
4 J'ai gard6 pour la fin de cette nomenclature la
seur Andreoni, nee dans un petit village pres de Florence, qui fat, par son ardeur, par son exaltation
contagieuse, le centre mystique de cette sainte colonie. A treize ans, mortellement malade, elle avait console sa mere en lui disant qu'elle ne mourrait pas avant
d'avoir tressi deux couronnes. CUe vision 1'en avait
avertie. C'etaient les deux couronnes de la virginiti
et du martyre. Plus tard, comme elle itait une jeune
fille tout a fait charmante, les pr6tendants ne manqunrent point. Mais elle les refusait impitoyablement.
u Pourquoi? reclamait-on. - Trop vilain, pas assez
beau. , En effet, son cceur avait d'autres exigences. Un
hiver, elle s'imposa de se rendre pieds nus, chaque

matin, a une mission qu'on prechait dans le voisinage:
ainsi marchait-elle dans la neige. Dis qu'elle fut

entree en religion, elle rcclama d'aller en Chine. Elle
aspirait au martyre. Elle eut d'avance la certitude du
massacre. Elle annonca, parole trop v6ridique, et qui
devait se justifier a la lettre, qu'elle a mourrait
hachee
a
).

, ... La pensbe du martyre ne quittait guere la communaute. On en parlait a la recreation. C'etait le sujet
delicieux et inconna. Au repassage, quand une cornette montrait une blancheur Eblouissante, une des
religieuses proposait: c Si on la mettait de c6ti pour
a le grand jour? , Et l'on reservait les plus belies.
a J'ai not6 sur un cahier cette anecdote, cueillie je
ne sais plus oi : ( Le matin de la bataille d'Inker,

mann, raconte l.e general Schmitz, je trouve, au petit

a jour, de Lourmel en bottes vernies, en culotte
a blanche, en gants frais, tout cela battant neuf, et
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a alors que je lui disais : a Comme tu es joli aujoura d'hui, pourquoi a ? - Tu veux, mon cher, qu'on
a mette en terre de Lourmel la faqon d'un pauvre
a diable ?
ic Je retrouve, dans le detail des cornettes amidonn.es, cette qualit6 d'hbroisme A la franqaise qui ajoute
un rien de grice et de fantaisie a IYoffre totale de soimkme. Cette assembl6e de petites scurs qui repassent,
se prepare a faire de son mieux, quand le moment
viendra. Et le moment ne saurait tarder, puisque
seur Andreoni 1'a annonce.
a Vers le mois de mai 1870, de mauvaises rumeurs
commencent a se rbpandre contre les sceurs. On les
appelait les a diablesses blanches ,. On les rendait

responsables de disparitions d'enfants. On les accusait aussi d'en acheter a prix d'or, et de lenr arracher
le cceur et les yeux'pour preparer des remedes et des
charmes. C'est toujours la vieille imputation.de sorcellerie. a Cette immense population de Tien-tsin,
itdit le baron de Hibner dans sa relation, fr6missait
4 comme le fenillage d'une for&t tremble sous les prev mitres rafales qui pr&ecdent la tempete. n L'une on
l'autre religieuse est insult6e dans la rue.
( Le ig join, on prend et on torture un chr6tien, et
-'on menace les smeurs d'une perquisition. Le consul,
M. Fontanier, s'y oppose, mais demeure inactif. Le
soir, la foule se rassemble devant le consulat et la
Mission des Lazaristes; on crie, on vocifere, on lance
des cailloux. Les deux Lazaristes, le P. Chevrier
et le P. Vincent On, pretre indigene, et les dix
religieuses, mieux au courant des mceurs chinoises,
savent que ce sont 1&des cris de mort. M. Fontanier
est sans inqui6tude. Le 20, les sceurs furent inform sesqu'elles recevraient, le lendemain, la visite des
mandarins. Sceur Andreoni r6unit les employees pour
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mettre la maison en ordre. Comme on avait pear, elle
tacha de rassurer tout son monde. Mais elle-mime itait
trks pile et tremblait un pea. C'etait le dernier frisson
de la chair a qui I'esprit impose l'acceptation du
sacrifice.
a Le 21, vers neuf heures du matin, le gong risonna,

et le peuple se massa autour du consulat et de la Mission. Le consul, furieux, et comprenant enfin le peril,
revet son uniforme et, escorte de son secretaire, seC
rend officiellement au tribunal oh siege le gouverneur. Celui-ci cherche a retenir le consul :
S- Ici, vous ne courez pas de risque, tandis que,
si vous sortez...

, Ce consul imprudent n'a pas su prevoir, mais il
va finir en heros :
t - Ma place n'est pas ici, declare-t-il, elle est au
consulat.
a Et, avec son chancelier, il tente de se frayer un
passage dans la foule. Us sont blesses, ils se relevent
et vont mourir A leur poste, oý ils parviennent tout
percks de coups. Pea apres, les deux Lazaristes sont
igorgis; on met le feu Aleur 6glise, A leur maison, au
consulat. Et puis, on court chez les sceurs.
c Celles-ci ont vu l'6glise Notre-Dame-des-Victoires
embrasee. Elles ne peuvent plus compter sur aucun
secours. Avant que la foule soit la, leur agonie a commenc6. I1 faut rassurer les enfants, les employes, et
ne faut-il pas aussi se preparer a mourir? La sup6rieure rassemble tout son monde dans la chapelle, y
compris les plus petits. Deja les cris des massacreurs
parviennent distinctement A leurs oreilles. La scur
Marquet ouvre le tabernacle et prend le ciboire, mais,
jusque dans ce moment de hAte, elle ne pent abdiquer
son infinie humilit6, et el!e passe le vase sacr6 a soeur
Andreoni, qu'elle juge plus digne de distribuer les

-- 49 saintes especes. La communion est donnee; maintenant, elles sont pr&tes; maintenant, Dieu est en elles,
ce ne sont plus de faibles femmes devant le supplice.
t La porte du dehors est enfonc6e, et l'on p6nitre
dans la cour int6rieure. II faut tacher de sauver les
enfants. Peut-etre la horde des assaillants se contentera-t-elle de dix victimes. Et le troupeau des sceurs
sort de la chapelle par une porte latirale. Cette fois,
sceur Marquet est devant. Elle s'offre, elle off re ses
compagnes a la boucherie et demande d'epargner les
petits. Elle est frapp6e la premibre. Toutes sont 6gorg6es tour a tour a l'exterieur de la chapelle, sauf
deux d'entre elles, restees,par ordre, avecles enfants,
et qui moururent asphyxiies avec une vingtaine de
ceux-ci. La saeur Lena expira la derniire. Dbgrafie,
elle r6clamait un voile. Et, aux dix, il convient d'ajouter
une vierge chinoise, chargee de sauver les saints vases
et qui, refusant de les livrer, fut sabr6e. Et, encore,
M. et Mme de Chalmaison, qui voulurent porter
secours aux sceurs, et qui furent pareillement executes. Je passe sur les scenes d'horreur qui suivirent.
a Avant trois heures, le massacre 6tait terminC.
a La petite chapelle a refleuri sur les ruines. Aujourd'hui, d'autres religieuses continuent l'ceuvre a peine
interrompue. Au dispensaire, & 1'h6pital rebiti, parmi
les Chinois qui viennent 6ffrir leurs plaies, on retrouverait sans doute des descendants des meurtriers,
peut-etre des meurtriers eux-memes, perclus de vieillesse et d'infirmitis. Et ces cornettes, qui vont et viennent au milieu de ces horribles faces jaunes, j'ai des
raisons particulieres pour ne pas souhaiter qu'elles
soient repass6es trop bien, scion la mode de seur
Andreoni...
>
u Henry BORDEAUX. »
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Nous croyons comprendre les discretes paroles qvi
terminent ce touchant recit. Parmi les Filles de la
Chariti qui sont venues courageusement reprendre
'ceuvre interrompue par le massacre de leurs com-,
pagnes, il en etait une appartenant a la famille de
Pl'minent icrivain.
L'tvangile a dit : a Si le grain ne tombe pas dans
le sillon et n'y meurt pas, il ne se multiplie pas. n Les
Filles de Ia Charite ont su tomber et mourir a lear
poste sur le sol de la Chine; elles s'y sont multipliies.
En 1847, elles partaient douze pour la Chine; c'6tait.
le debut; aujourd'hui, d'arbs une statistique de g918
que nous avons sons les yeux, elles sont en Chine an
nombre de 220.

Des magistrats chinois ayant a organiser des &tablissements charitables qui ne d6pendent que d'eux,
avaient constat le d6vouement des Files de la CharitY; rendant hommage i ce d6vouement, ils viennent,
SP6kin et ailleurs, de lear confer plusieurs de ces
etablissements.
A. MILON.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

CHAPITrE XXII. -

De 1874 • 1918

M. BORa,

superieur gndral (suite)

SOMMAIRE. - M. Fiat, directeur des Freres coadjuteurs (suite)

La troisieme partie du Miroir du Frere coadjuteur
est un dialogue entre un pretre et un frire; elle comprend sept chapitres et autant de pices justiicatives.
Le dialogue est naturel; la doctrine est juste et solide.
Evidemment, depuis le Codex, il y a quelques petites
choses a changer; mais c'est le propce de tous les
livres crits avant 1918. La lecture de cette troisieme
partie est de nature a faire un grand bien, d'autant
plus qu'elle a une onction qui rappelle les 6crits de
saint Francois de Sales.
Parcourons rapidement chacmn des sept chapitresNous y verrons comme le thime de I'emseigneuent
fatur de M. Fiat, soit comme assistant, soit comme
suplrieur general. Toute sa vie, il est demeur fiid-le
aux principes qu'il a poses dans ce livre;il les a developp6s magnifiquement, soit dans ses circulaires aux
Missionnaires, soit dans ses conferences aux Filles de
la Charit6; et sortout, ce qui fait la grande gloire da

Pire Fiat et ce qui a valu i sa parole une autorit6
indiscutee, il a fait ce qu'il a dit.
Le premier chapitre,qui traite de la Vo.atiowi la
vie de commuaaut, est bien propre i-faire aimer cette
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vocation. [I y a des pages touchantes sur les avantages
de la vie de communaut6, sur les motifs qu'on doit
se proposer, sur les moyens de sanctifcation qu'on y
trouve. II repond tres exactement aux objections que
lui fait le Frere et ces reponses sont tres pratiques
pour toutes les epoques, car touiours on voit des ames
Cprouv6es par les m&mes tentations. Donnons un
exemple. Le Frere lui objecte qu'en entrant en communaut6, il s'attendait A voir, dans les religieux, des
anges n'ayant qu'un corps spiritualis6 et, dans la vie
de communaut6, comme une reproduction terrestre de
la vie du ciel. M. Fiat r6pond par la bouche du missionnaire pretre :
SVotre pieuse illusion, mon cher Frere, provenait
de l'oubli de plusieurs v6rit6s que voas connaissez
cependant : par exemple, ne savez-.vous pas que le
bapteme, en effaqant le p6ch6 originell nous laisse a
tous la concupiscence ou le penchant an mal; qu'il
n'y a pas de profession, ni de lieux, si saints qu'ils
soient, qui mettent a l'abri des tentations; que plus
on se donne a Dieu pour le servir, plus on doit s'attendre aux attaques de l'ennemi; que, pour tous, sans
excepter les religieux, le royaume des cieux souffre
violence, et que tous, nous offensons Dieu en beaucoup
de choses, etc.? En vous rappelant que, meme dans
le collge apostolique, il y avait des hommes aimant
l'argent, prompts et irascibles, d6sireux d'obtenir les
premieres places, quelquefois laches et timides; des
hommes qui gardaient ces passions, meme en la compagnie de Notre-Seigneur, sans que ses exemples, ses
lecons et toute son autorit6 suffsent . les en corriger
avant sa mort, il ne vous serait jamais venu a I'esprit
que la soci6t6 la plus parfaite et fondie par I'homme
le plus saint, ne reunit que des membres exempts de
tout d6faut et de qui il n'y aurait rien a souffrir. Vous
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aviez done une fausse id6e de la perfection des communautis; Ia, comme ailleurs, se rencontrent des
enfants d'Adam, d6grad6s par le p6ch6; il y a des
tentations et des luttes a soutenir; des passions qui
cherchent i se satisfaire; mais, avec tout cela, il y a
bien plus de sfret6 pour le salut que dans le monde,
car le respect humain est bien moindre, les scandales
tres rares et its ne portent point ordinairement & de
grands d6sordres, compens6s qu'ils sont d'ailleurs par
la multitude des bons exemples qu'on a sous les yeux. a
Le reste du chapitre d6veloppe, d'une fajon touchante,
les paroles de saint Bernard concernant les avantages
de la vie de communaut6.
Le chapitre II traite des vceux. A part les d6finitions
de voeu simple, priv6, public, solennel, qui devraient
etre mis en harmonie avec le nouveau Codex, ce chapitre est vraiment tres bien, tres complet, tres pro'fond, tout en 6tant trbs simple de style.
Dans le chapitre III, qui parle de la pauvrete, on
sent que le P. Fiat est dans son 6lement; il nage
comme un poisson dans l'eau. Chose remarquable, it
n'y a pas d'exageration, comme cela se voit quelquefois quand on traite pareille matiere. Seul,un petit
passage parait confondre le voeu et la vertu. A part
cela, tout est juste. M. Fiat est loyal : il veut ce qui
est df, tout ce qui est df et il n'oblige pas & ce qui
n'est pas du.
Citons deux exemples : i" Il rappelle que les conditions primitives de notre vceu de pauvret6 etaient
beaucoup plus sMvrres avant le bref d'Alexandre VII,
qui est du 12 aoft 1659. Il rappelle ces conditions,
d'apres le texte qui se trouve en tete du grand cahier
ois ceux qui font les vceux i Saint-Lazare ecrivent
I'attestation de ces promesses sacries. D'apres ce
texte, nous devions abandonner a nos parents pauvres
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on A la Congregation I'administration et I'usage des
revenus de nos biens. Mais le bref du Pape a adouci
la rigueur de ces conditions : nous gardons I'administration de nos biens et nous ne sommes pas obliges
de ceder a la Congregation l'usage de ces revenus;
nous sommes teaus simplement de les d6penser en
ceuvres pies, avec la permission des Superieurs.
M. Fiat, qui a toujours &t6 severe sans doute, et a
juste titre, en matiire de pauvreti, a toujours &ti aussi
tres loyal et tres juste; aussi, apris avoir rappeli ces
differences, il conclut : " II est bon de se souvenir de
cela pour l'intelligence de certaines lettres on avis de
saint Vincent antirieurs a cette 6poque, comme aussi
pour une saine appreciation de la discipline primitive
de la petite Compagnie. ,
Second exemple de la precision et justesse de
M. Fiat. Le Frere s'imagine qu'on est oblige de
d6penser, non seulement les revenus, mais aussi le
capital, les immeubles, en ceuvres pies. M. Fiat se
garde bien de laisser le Frere dans cette pieuse illusion..- Notre voeu, dit-il, ne nous oblige pas A cela, et
voici, sur cette question, les propres paroles de saint
Vincent : , Chacun a la libert- ou de laisser son bien
a ses parents, qui se le partageront, on d'en disposer
* par testament en faveur de ceux qui en auraient le
pplus de besoin, ou pour qui on aurait le plus d'affeca tion, ou de I'employer en ceuvres pies. D
Ce passage nous rappelle un trait de la vie da
P. Fiat. C'itait en 9o38. Le cardinal Richard venait de
mourir et, dans son testament,, ii avait laiss6 a sa
famille ce qu'il tenait d'elle et aux pauvres ce qu'il
avait acquis comme eccl6siastique. Le P. Fiat fut
frapp6 de ce passage du testament. II fit appeler le
directeur des itudiants, - c'itait celui qui 6crit ces
lignes,-et ii lui dit: a Faites lire au rEfectoire le tes-
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tament du cardinal Richard; j'ai des raisons particulibres. n II montrait par la que les sup6rieurs religieux ne cherchent pas, comme nos adversaires les
en accusent, A accaparer la fortune de leurs sujets,
soit an moment de leurs vceux, soit a l'heure de leur
mort; mais que toute liberti est laissee aux missionnaires et qu'aucune pression n'est faite dans ce sens.
On reconnait a ce geste l'•me droite du P. Fiat.
Ce qui ne I'emp&chait pas de tonner, avec vigueur,
contre les manquements a la sainte vertu de pauvret6;
nous aurons occasion d'en donner quelques exemples
typiques quand nous parlerons de M. Fiat, assistant
de la Maison-Mire.
Le chapitre IV, 'de la chastet6, est un hymne en
I'honneur de la belle vertu. Le P. Fiat dit de bien
belles choses sur I'importance particuliere de ce
deuxieme voeu; mais voulant pratiquer ali-meme ce
qu'il recommande, ilest tres r6serve, tres chaste dans
ses paroles; il n'entre pas dans le d6tail des fautes
qu'on peut commettre contre cette vertu; on peut- dire
de ce chapitre qu'il est un bean lis, comme le sujet
qu'il traite. Ceux d'entre les confreres qui ont entendu
le P. Fiat, lors des f&tes de la b6atification du bienheureux Perboyre, retrouveront dans ce chapitre les
belles idies qu'il a r6p&tbes souvent en parlant de la
chastetd du bienheureux et en lui appliquant ce beau
texte qu'il aimait tant : < Celui qui aime la puret6
aura le Roi pour ami. ,

Le chapitre V parle de lobbissance. C'est un petit
trait6 ot rien ne manque et oik tout est exact. II
rappelle qae le premier superieur qui a le droit de
commander, en vertu de notre vceu, est le Soaverain
Pontife, chef de tons les ordres et de toutes les congre-

gations; Nous avons gouit en particulier le passage
oit il explique la soumission du jugement. <<II est
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bien certain, dit-il, qu'on ne devrait pas obbir aux
superieurs, ni se mettre l'esprit a la torture pour
approuver ce qui est blamable. n En debors de ce cas.
le P. Fiat propose trois principes pour aider a soumettre son jugement, et ces principes nous ont paru
tres justes :
Premier principe. - Pour gouverner sagement, le
superieur a trois choses qui manquent A l'inf&rieur:
les vues d'ensemble et du bien g6enral, la connaissance
des sujets, les graces sp6ecales que Dieu accorde aux
depositaires de son autorit6. I1 faut done etre bien
reserv6 et n'etre pas assez t6mbraire que de blimer
les mesures prises par les superieurs. )
Deuxieme principe. u Notre jugement est aveugle,
dit saint Vincent, et la connaissance du mieux nous
est souvent cach6e par la preoccupation de quelque
passion, ainsi que-les rayons du soleil ne nous parviennent pas quelquefois a cause de quelque nuage. n
II faut done nous defter de notre maniere de voir et
estimer que celle du superieur est meilleure.
Troisinme principe. acDieu, qui se sert des hommes
imparfaits pour conduire les hommes, est assez puissant pour faire servir leurs d6fauts i ses desseins.
Or, comme nous ignorons les desseins que Dieu a sur
nous, il est juste de les adorer en silence et tout i
fait raisonnable d'ob6ir aveugliment i nos sup&rieurs. n
Du reste, le P. Fiat montre combien l'ob6issance
est douce dans notre Congregation, que I'on ne commande presque jamais au nom de l'obeissance, qu'il
est recommand6 aux superieurs de bien reflichir, de
prier et de reunir leur conseil avant d'intimer a un
Missionnaire un ordre en vertu de la sainte ob6issance.
( Ces restrictions et ces precautions prescrites a nos
sup6rieurs, continue le P. Fiat, nous disent assez
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combien nous devons respecter le voeu d'obeissance
nous-memes. ) On voit, par ces quelques citations,
que le P. Fiat n'est pas exag6r6, excessif, mais
qu'il est tout a fait maitre de ses expressions dans le
Miroir du Frere coadjuteur.
Dans le chapitre VI, qui traite de la stabiliti,
M. Fiat peut paraitre inexact - et il l'est - Iorsqu'il
parle de d6missions des vaeux qui seraient nulles si
1'on commettait des fautes dans le but de se faire
renvoyer. Mais il faut dire a sa d6charge qu'il ne fait
que reproduire a pen pros le paragraphe 4 du chapitre VIII des Rggles du visiteur, paragraphe que la
dernire assembl6e ginerale, de 1931, a ordonni de
supprimer.
Dans ce meme chapitre VI, a la page 480, il y a
des r6flexions piquantes sur l'habit des Freres coadjuteurs. II faut dire, pour mieux appr&cier ces r6flexions,
que l'habit des Freres se composait alors d'un chapeau haut de forme et d'une redingote dont les basques descendaient assez bas.
(cLe Frkre. - Mais, Monsieur, notre habit est si
6trange qu'il nous attire bien des paroles d6sagreables!
a Le Missionnaire. - Votre habit, mon cher Frere,
n'est ni religieux, ni seculier, ni eccl6siastique; il
tient un peu des trois et exprime votre condition. 11
n'est pas plus 6trange que celui des Filles de la
Charit6. Combien, parmi elles, ont renonc6 au plaisir
de visiter leurs parents, parce qu'elles ne pouvaient
se rendre aupres d'eux qu'& la condition de quitter
leur cornette!
, Votre habit, dites-vous, provoque quelques plaisanteries de la part de certaines personnes que vous
rencontrez; mais pourquoi faire attention aux plaisanteries de cette classe de personnes? Tant mieux si
votre, habit vous donne quelques occasions de faire
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des actes de vertu! Rappelez-vous que, suivant la
prophetie do psalmiste, on se moquait aussi de Notre
Seigneur, lorsqu'il passait devaxt les portes et aupris
de ceux qui bavaient du vin; on allaitjmsqu'a faire des

chansons a son sujet. Quiconque aime bien sa vocation
aime aussi tout ce qui s'y rattacbe et particnlibrement
l'habit.
Nous verrons plus tard que M. Fiat, malgri ce qu'il
disait dans le MiroiT, cut soin de modifier 'habit de
nos boas FrAres, qui, insensiblement, en vint a etre
presque semblable a celui des pritres. Ces modifications s'obtenaient ordinairement eijour de sainte

Marthe, i la petite r6union qui suit le repas. Nos
chers Freres, par la forme donn&e au giteau, on par
une petite phrase gliss6e dans le compliment, faisaient
connaitre au Superieur general leurs doliances sur
tel et tel point; M. Fiat se laissait toucher et la modification itait acquise.
Qu'on nous permette de citer encore un autre passage interessant. Le Frire (dans le dialogue d Miroiy)
se plaint de ne pas connaitre 1'histoire de la Congregation. M. Fiat est embarrassi pour r6pondre i cette
question. 11 ne vent pas donner tort aux Superieurs
genaraux qui n'ont pas fait 6crire cette histoire; il
les excuse sur le manque de sujets, sur le surcroit"
d'occupations, etc. a Nos vineres superieurs, dit-il,
ont pensi qu'il importe moins d'icrire notre histoire
que de vaquer aux fonctions si importantes de la
Compagnie; ... si nous remplissons bien nos offices,
Dieu lui-meme 6crira notre histoire sur le livre de
vie, ce qui vaut mieux que de 1'icrire ici-bas sur le
papier. , M. Fiat, cependait, se rend compte que
ces raisons mystiques ne sont pas des raisons p6remptoires, et ii termine ainsi : 4 J'avoue pourtant que
cette bistoire nous serait d'une certaine utilit6 pour
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nous faire estimer et aimer Ia Congregation., Aussi,
pendant son suprriorat, il encouragera M. Allou et
M. Milon dans leurs travaux historiques, et lui-meme,
sans 6crire beaucoup a ce sujet, en parlera tres souvent dans ses conferences.
Dans ce meme chapitre du Miroir, ii y a cette
phrase qui peint le fond de son Ame : f Je voudrais,
mon cher Frere, vous faire connaitre a fond chacun de
ces hommes v6n6rables qui furent nos ptres, mais
cela m'entrainerait hors de mon sujet. » A la fin du
volume, il donne cependant un tableau des Supbrieurs
g6niraux et quelques courtes notices sur huit pr&tres
et trois Freres, les Freres Mathieu Regnard, Nicolas
Chefdeville et Franqois Francillon.
Le chapitre VII, o6 il est question des Regles, a
des passages bien intbressants. II y a en particulier
des rflexions fort justes sur la part de saint Vincent
dans la composition des regles. lvidemment, M. Fiat
me contredit pas la parole du saint Fondateur oh
celai-ci d6clare que Dieu seul les a inspiries a la
Compagnie. Mais il explique cette phrase de facon A
maintenir la verit6 de l'assertion de notre bienheureux
Pare sans rien enlever de son r6le preponderant dans
la formation des Regles; tl montre que c'est l'exemple
de saint Vincent qui est devenu la regle vivante de
ses premiers disciples, que c'est lui qui les a diriges
dans le choix et I'accomplissement des exercices de
pite, etc., et qu'ainsi ii est vraiment le principal
instrument dont Dieus'est servi pour donner les Regles
A la petite Compagnie; mais, d'autre part, comme
saint Vincent a n'a voulu formuler en regle que ce
qu'il voyait pratiquer depuis longtemps par les siens, il
a pu dire, dans son humilit6, que Dieu avait inspir6
les regles, qu'il y avait peu contribuk, parce qu'en
effet ii n'avait pas eu & faire usage de son autorit6,

chacun se faisant une regle de marcher sur les traces
d'un si digne Pere m.

Parmi les regles, nul ne sera itonn6 que notre
bon Pere Fiat ait insistd surtout sur le silence. It
rappelle la phrase de Collet : t Quand la transgression du silence ne serait qu'une bagatelle partout
ailleurs, on ne pourrait la regarder comme telle ni i
Saint-Lazare ni dans la Congregation. ) Et il termine
par cette adjuration solennelle : ( Je prie NotreSeigneur de faire cette grice a tous nos chers Frires,
presents et futurs, et a tous les Missionnaires, d'avoir
une estime, un amour et un respect tout particulier
pour la regle da silence, sans lequel il est bien difficile a la Communaute de se maintenir dans la ferveur,
d'observer les autres points de la discipline religieuse,
de r6pandre autour d'elle la bonne odeur de JesusChrist et de former des hommes d'oraison, de parfaits
Missionnaires. »
Dans 1'examen sur les Regles, il parle du lever de
quatre heures, il rappelle, sans divelopper cette id6e,
que c'est une des u regles que nos assembl6es gine-

rales estiment plus necessaires pour la conservation
de l'esprit primitif j. II developpera plus tard de
plus en plus cette idie, qui 6tait chez lui une conviction indbranlable, et chacun sait que l'avant-derniire
Conference qu'il a adress6e aux sceurs avant sa demission, le jour de l'Annonciation, le 25 mars 1913, roulait entierement sur ce sujet et se terminait par ces
paroles qui ont laiss6 dans le cceur de celles qui les
ont entendues une impression ineffacable : c Quel
malbeur si mon long generalat n'aboutissait qu'a un
relichement qui entrainerait, dans un temps plus ou
moins prochain, une ruine d6sastreuse! ,
On nous pardonnera d'avoir parl6 un peu longuement du Miroir du Frkre coadjuteur, mais il est si
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bien dans la note du Fiat de tons les ages, que vraiment il est comme une photographic de son ame et
de son cceur.
M. Fiat se proposait d'ajouter d'autres notices de
Freres, en particulier celle du Frere Ducournau, 6crite
par le meme Frere Chollier. Mais le Conseil fut d'avis
qu'il fallait reviser cette vie, en supprimer on modifier
certains passages. La revision se fit attendre, soit
par manque de temps, soit pour d'autres motifs, et
le livre de M. Fiat parut sans la notice du Frere
Ducournau ni les autres notices. La premiere a &t6
imprim&e par M. P6martin en 1881; nous verrons a
cette 6poque quelles sont les modifications que lui fit
subir le secr6taire g6enral. Les autres notices sont
rest6es manuscrites. II est permis de le regretter, car
elles contiennent des d6tails typiques sur les mceurs
du temps et sur la vertu, souvent hiroique, de nos
bons Freres a cette 6poque. On y voit, en effet, que

les fournisseurs et fermiers qui avaient des relations
avec Saint-Lazare ont essay6 souvent de detourner nos
chers Freres de leur vocation en leur faisant epouser
leurs filles ou parentes. C'est peut-etre pour cela
qu'on n'a pas publi6 ces notices.
Avant de terminer ce chapitre sur les Freres coad.juteurs et M. Fiat, voyons comment, d'une part, il les
aimait bien et les a toujours aimbs beaucoup, et comment, d'autre part, il a toujours veille a ce qu'ils
remplissent exactement leur office.
Qu'il les aimit bien, nous en avons pour garant la
defense qu'il prend d'eux, le ton qu'il a dans ses
conferences en leur parlant ou en parlant d'eux et les
expressions tendres et delicates qu'il emploie dans les
lettres qu'il leur ecrit. Ces dernidres sont deIicieuses
et l'ont 6t6 toujours de plus en plus. Nous avons lu
de charmants billets ou des lettres plus longues i des
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Freres. C'est an pere, mieux, une mxre, qui kcrit i se
enfants. Ses lettres n'ont rien de la s6cheresse d'aac
lettre administrative, mrame quand il rigle ce qui doit
etre fait. II s'oublie lui-nime; ii n'oublie personae.

Comme saint Paul dans ses epitres, il recommande
qa'on dise telle chose au cher Frdre X.-.,qu'on saiuetd
bon Frere, et il termine presque toujours en embrassant affectueusement le destinataire de la lettre. It
entre dans des details comme fait une mere. Le Frhia

Brion, infirmier, a itCenvoy6 pour ramener un malade;
t Vous prendrez deux places de.premiere classe; vous
chercherez des wagons a couloir qui dispensent de
descendre depuis le depart jusqu'. I'arriv&eM.M. l'Ecc
nome va vous envoyer l'argent. Vous avertirez dojour et de I'heure de votre arriv6e poor qu'on aill.,
chercher le malade et son sanaritain,.
On sait qu'a cette epoque, les sceurs pouvaient pen6b
trer dans les offices de Saint-Lazare; M. Fiat a tojours vu cela de mauvais ceil, et plus tard, pas tout de
suite cependant apres son election, il supprima ce
qu'il pensait etre un abus. Quoi qu'il en soit, les scent.
venaient en particulier i la cuisine, oia le frere Barras
4tait deji en charge et oi it resta plus de cinquante,
ans. Le frere Barras etait an saint frere et, sans doute
aussi, la sceur qui venait i la cuisine, mais le fait est
qu'ils ne s'entendaient pas entre eux. M. Mailly, alors
procareur g-neral, prit fait et cause pour la scear
contre le frire et demanda que le frere Barras fat
chang de son office. I semble memequ'un beau jour,
M. Mailly triompha, puisque, a un conseil du Sup&rieur gineral et des assistants, nous lisons qu'oa
dicida d'envoyer le Frere Barras en Abyssinie, oi

Mgr Touvier espirait en tirer grand parti. Mais
M. Fiat defendait alors ses Freres contre les soeurs

(avec lesquelles, nous l'avons constat6, il n'avait pas
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grande relation); il defendit si bien son Frere Barras
que ce dernier demeura, comme nous l'avons dit, pendant tout le ginaralat de M. Fiat.
Si M. Fiat aimait et defendait, a l'occasion, ses chers
Frxres, il etait exigeant pour l'accomplissement de
leur office.A cette 6poque, le Frere tailleur,dont nous
ignorons le nom, fut tanc6 par M. Fiat, parce qu'il
introduisait snbrepticement des changements dans le
fameux habit des Freres. M. Fiat iaterrogea les plus
anciens Freres, particulierement un Frere Noailles,
et, l'aide de ses souvenirs, il reconstitaa l'habit des
Freres tel qa'il ttait as dbaet de M. Etienne. Voici
textuellement Ie rxsultat de l'enquAte de M. Fiat:
a L'habit descendait a 3o centimtres do sol; il y
avait dix bontoas par devant, deax par derrikre; le
collet 6tait chancr6 et la tunique n'6tait pas coup-e
a la ceinture. a M. Fiat pr-senta son m~eoire an Conseil et celui-ci fat d'avis de conserver cet usage, oa
d'y revenir, si quelques-uns l'avaient abandons.
Nous venons de parler de la couture; il y aurait
beaucoup A dire sur les autres offices, mais cela nous
entrainerait trop loin et pourrait paraitre trop mesquin. Disons cependant que M. Fiat fit faire l'inventaire de la lingerie, pour iviter le gaspillage, et qu'il
trouva que la lingerie de Saint-Lazare comptait alors
(I" janvier 1870): 1764 draps de lit, 437 nappes,
3332 serviettes, 2903 chemises et 2 340 mouchoirs de
couleur; on ne dit pas le nombre des mouchoirs
blancs.
A cette m&me 6poque, 1870 (nous ignorons si c'est
sur l'initiative de M. Fiat), le catalogue contient un
grand nombre de noms de Freres coadjuteurs, pas tous
cependant. Deux ans plus tard (1872), le catalogue
ressemble.i celui de 1870; mais celui de 1874 ne
contient plus les noms des Freres coadjuteurs et
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jamais plus ces noms n'ont reparu dans les catalogues
posterieurs.
M. Fiat traita avec une charit6 toute cordiale les Fr&res coadjuteurs que le Kulturkampf avait chass6s de
Prusse; il fut 6difi6 de leur grand attachement a leur
vocation et il rappela souvent, pendant son generalat,
le bel exemple qu'ils avaient donn6 A la Congregation en sacrifiant meme leur patrie pour demeurer
fideles a saint Vincent; il vantait aussi leur amour dutravail.
Quand nous aurons dit que M. Fiat s'occupa avec
sollicitude des jeunes Freres, qui furent astreints a des
exercices militaires i partir de 1868, et que, vers cette
6poque (8 mars 1869), le Conseil d6cida le r6tablissement des Frkres donfis, sans doute sur la proposition
ou l'avis de M. Fiat, nous aurons epuis6 tout ce que
nous savons de M. Fiat et des Freres coadjuteurs pendant le temps qu'il fut leur directeur.
Tous les d6tails que nous avons rapportis nous
autorisent a dire que M. Fiat a bien rempli son office
de directeur des Freres et qu'il leur a fait beaucoup
de bien, surtout parce qu'il les a beaucoup aim6s.
Edouard ROBERT.

MADAME DE GONDI
Apres la mission de Folleville, raconte Abelly',
Mme de Gondi ( concut le dessein de donner un
fonds de x6ooo livres a quelque communaute qui se
voudrait charger de faire des missions de cinq en
cinq ans par toutes ses terres, et, pour les mettre en
execution, elle employa M. Vincent, qui en fit la proposition, de sa part, au R. P. Charlet, provincial des
jisuites, lequel lui fit r6ponse qu'il en 6crirait a Rome;
ce qu'ayant fait, on lui manda qu'il ne la devait point
accepter. Elle fit offrir la meme fondation aux RR. PP.
de l'Oratoire, qui ne s'en voulurent pas aussi charger;
enfrn, ne -sachant & qui s'adresser, elle fit son testament, qu'elle renouvelait tous les ans, par lequel elle
donnait 16ooo livres pour fgnder cette mission, au lieu
et en la maniere que M. Vincent le jugerait a propos. »
Le 25 f6vrier 1619, Mme de Gondi, gravement malade, fit appeler le notaire Turgis, lui remit un testament 6crit anterieurement de sa main et en dicta la
suite. Bien qu'il n'y soit pas fait mention des 16000
livres, c'est pour nous un document precieux; il
mirite d'&tre connu et conserve.
Francoise-Marguerite de Silly naquit en Picardie
en i58o. Son pere, Antoine de Silly, comte de la Rochepot et baron de Montmirail, fut gouverneur de
l'Anjou et ambassadeur en Espagne. Elle connut fort
peu sa mere, Marie de Launoy, qui mourut apres avoir
donna £aissance a une seconde fille, la future Madame
de Fargis. Une belle-mire, Jeanne de Cossh, veuve
de Gilbert Gouffier, duc de Roannois, prit place au
i. T. I, p. 61, 64. de 1891.
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foyer et timoigna aux deux sceurs une affection vraiment maternelle. Son desir et etd de marier l'ainie
Sson fils, le jeune duc de Roannois. Les circonstances
en disposerent autrement.
Francoise-Marguerite, baronne de Montmirail, Trosnay et autres lieux, 6pousa haut et puissant seigneur
Philippe-Emmanuel de Gondi, comte de Joigny, marquis des lles'd'Or, chevalier'des ordres de Sa Majest,
conseiller du roi en ses conseils, son lieutenant g6n•ial
es mers du Levant et general des galeres de France.
Le domicile des deux 6poux fut longtemps fix6 rue
des Petits-Champs, sur la paroisse Sainte-Eustache.
Nous les y trouvons en 1614 et les ann6es suivantes
jusqu'en 1623 . Is devinrent paroissiens de Saint-Sauveur en s'ktablissant rue Pav6e, entre le 27 juin 1623
et le 12 juin 16242.
D'anciens auteurs, comme le P. Hilarion de Coste '
et l'abb6 Caron 4, ont loue les vertus de Madame de
Gondi. Au lendemain de sa mort, un certain Dubois
avait pris la plume pour adresser a la marquise de
Maignelay, belle-sceur de la dtfunte, une lettre de
consolation5 . Cet ecrit, aujourd'hui tomb6 dans 1'oubli,
aurait gagne k etre moins emphatique. Les Annales
sont heureuses de le publier, avec le testament, pour
que rien ne se perde de ce qui regarde cette femme
admirable, u fondatrice , de la Congr6gation de la
Mission.
s. Actes de I'etude Turgis, des 5 janvier x615, 29 octobre 1616,
30 janvier et 24 juillet 1s68, to juin et 8 juillet 160a, 4 ftvriez x62r,
31 aotot et 17 octobre 16-2,3omars,
mai,
ai 6 mai et 27 juin z623.
2. Actes de P'etud TuTgis.
3. Les d/oges el vies de reynes, 'rinceses, dames et dam•eieles illustres in fiii, courage et doctrine qui ont fleury de nastre temps et at
temfs de mos ptres. Paris, S. Cramoisy, i63o. In-4.
4. Vies des dames frampaires gui "ont Pld le; f.s ibres
cp~
dans le dixseptieme sidle par ler ieti et leur devouement tour les tauwes. Louvain, t826. In-8.
5. Bibl. nat. L n2 7 24 958; imp. in-12, de x3 pages, s. 1., 626.

-

67 -

Lettre de consolation h MADAME LA MARQUISE DE
MAIGNELAY sur le dicks de feu MADAME LA GENERALE
DES GALERES, sa belle-scur.
MADAME,

Le sujet qui me fait ecrire est si auguste que je
m'accuserais de tim&riti si la pite ne justifiait mon
entreprise. Mais le sentiment d'une perte publique est
trop saint et les plaintes aussi, bien que les larmesqui
en naissent soient trop innocentes pour mbriter d'etre
condamnies. Tout le monde a droit de pleurer ce que
tout le monde a possd6 ; et comme il n'y a si pauvre
en la terre de qui les vceux n'aient accis au ciel, de
meme les plus rares et 6minentes vertus souffrent les
louanges et I'admiration des plus simples. Autrement,
si nous ne rendions nos honneurs qu'aux choses dont
ils peuvent 6galer les merites, le respect nous ferait
tomber dans l'irr6ligion et bient6t on verrait cesser
le commerce que nous avons avec Dieu, qui assurCment
ne peut ktre jamais honor6 comme il faut. Qui ne sait
que celle que nous venons de perdre &taitdu nombre
des choses excellentes, n'a point d'yeux pour voir
aujourd'hui la triste contenance de tous les gens de
bien qui la pleurent? Leur ktonnement et leur silence
publient la grandeur de leur affliction et, comme l'on
voit le courage manquer soudainement a toute une
arm6e pour la seule perte de son chef, il semble que
tous ceux qui combattaient pour le regne de la vertu
se regardent dorenavant comme disesp&r6s de leurs
bons'desseins, ayant perdu la conduite et I'exemple
<de celle qui les animait. Ceux qui prennent moins de
part en cette affliction la reconnaissent et s'en attristent comme d'une calamit6 publique. Chacun en parle,
mi plus ni moins, comme d'un trait du courroux de
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Dieu, qui, pour punir nos ingratitudep, retire de nous
ses b6n6dictions. Quel malheur, disent les uns, qu'une

personne capable de sanctifier tout un siecle disparaisse, ainsi qu'un eclair, avant que l'on puisse dire
qu'elle a v6cu! II parait bien, disent les autres, qu~
Dieu est merveilleusement offens6 contre nous, puisque
si promptement il 6te du monde ceux qui pouvaient,
comme des Moises, s'opposer son indignation. Enfin,
chacun en parle selon la portie de son jugement et
I'instinct de sa piete. Mais tous conviennent en cc
point que la personne que nous regrettons etait ie
bonheur de notre age, le parangon de toute vertu.,
Apres 1'avoir reconnue telle, qui la plaindrait lui ferait
injure. Aussi qui pourrait compter entre les morts
ceux de qui, 1'esprit regnant au ciel, la m6moire vit
iternelle parmi les hommes? Non, ce n'est point elle.
.que nous pleurons, car elle jouit paisiblement des
delices qu'elle souhaitait avec tant d'ardeur. Mais Ie
monde, qui s'estimait heureux de la posseder, s'afflige:
trbs justement de sa retraite et se r6pute trts malheureux de ne la plus voir.
Que si le ciel souffrait aussi bien violence pour se
laisser arracher ceux qu'il nous ravit, comme il sý,
laissa conquerir par force, jamais il ne fut si violem-i
ment attaque comme il le serait en cette occasion. Car,;
quel sexe, quel age, quelle condition ne l'importunerait aujourd'hui de ses larmes, de ses prieres, de ses
veux ? Tous ceux qui out quelque part en la piet6
lui demanderaient celle dont les actions en 6taient
1'exemple. Les pauvres voudraient ravoir -cette personne qui s'employait pour eux comme pour ses freres.
Les orphelins, qui ne sont tels que depuis sa mort, lui
redemanderaient instamment leur nmre. Les malades,
les prisonniers, tous ceux qui sont afflig6s de corps
ou d'esprit, diraient qu'ils aiment mieux mourir que

vivre sans elle. Et ceux m4mes qui, comme indignes
de rester sur terre, languissent esclaves et bannis sur
mer, diraient que lear servitude ne leur donna jamais
de sentiment 6gal a celui qu'ils ont de leur perte. Qui
croirait ce miracle s'il n'6tait public? Les galbres
etaient de vrais temples, les chaines 6taient des delices, les formats devenaient des saints.
Tel est le pouvoir de la charite qu'elle transforme
en in paradis ce qui ressemble le plus aux enfers.
Combien d'autres actions, non moins excellentes que
secretes, a-t-elle cach-es a la vue du monde, que Dieu
recompense maintenant an ciel, que les anges admiraient d.s lors? Ce serait a vous, Madame, qui les
savez, de les divulguer pour le bien public, comme elle
les cachait par humilite. Mais quoi! il semble que
vous conspirez avec elle, non seulement par imitation,
mais encore par quelque serment particulier, de
I'aider, m6me apris le trepas, A fuir la gloire et les
louanges.
Ainsi done le monde restera privd de tant d'exemples
de perfection, et, comme vous etes seale capable de
les imiter, la connaissance n'en sera qu'en vous. Ne
faites nulle diffcult6 de les d6celer; ni votre avantage, ni son merite n'en sera pas moindre, ni son secret
ne sera point pour cela violi; car il consiste en quelque
chose bien plus rare, qu'elle ne d6couvrit jamais a
personne. C'6tait sa parfaite et ardente charit6, qu'elles
meme possedait sans la connaitre, parce que Dieu,
qui m6nageait son humilite, I'avait mise en elle sans
la lui montrer. Et comme la chaleur naturelle qui nous
entretient fait en nous, a notre de6u, des changements
que nous admirons, de meme ce feu secret qui rbgnait
en elle agissait continuellement sans etre aperqu et,
consumant tout ca dont elle le nourrissait, transformait en la douceur de quoi son ame 6tait d6tremp&e
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les choses les plus 6tranges et les plus amires. Sa
perpetuelle tranquillit', qui ne s'alterait pour quoi
que ce fft, montrait bien que l'ame qui en jouissait
avait quelque puissante qualiti qui changeait toute
chose en bien.
Vous le savez, Madame, il vous en souvient, les
pertes du monde les plus sensibles iui 6taient tellement indiff6rentes que, bien loin de s'en tourmenter,
elle y trouvait sa consolation. Si n'6tait-ce pas faute
d'affectionner les choses qui le meritaient; car, soit
que l'on considere les justes soins qu'une honnete
femme doit a sa maison, soit l'amour qu'elle est
oblig6e de porter on a ses enfants ou a son mari, l'on
n'en trouvera point qui ait observe plus exactement
tous ces saints devoirs.
Mais son esprit, prevenu d'une autre affection,
aimait tellement toutes choses en Dieu que, pour lui
ob6ir sans nulle reserve, elle etait capable de tout
m6priser. II ne se faut done plus etonner si, prenant
an monde si peu d'int6r&t, et si, tons ses disirs se
portant au ciel, elle n'a fait long sbjour en terre. Mais,
comme, tandis qu'elle vivait 5armi nous, elle etait
bien moins ici que 1•-haut, maintenant qu'el!e nous
a quitt6s, nous I'aurons presente tant qu'il nous plaira.
Elle l'est d6jI par ses pribres, elle l'est par sa charit6,
par la compassion de notre faiblesse. 11 depend de
nous qu'elle le soit par le respect dii sa mbmoire,
par le ricit de ses vertus et par l'imitation de sa vie.
On a coutume de consoler ceux qui perdent quelqu'un de leurs proches; et moi, Madame, tout au
contraire, je ne vous puis entretenir de son d&cis
qu'avec des ternes de conjouissance ; car, quand je me
remets en pensee que ce que nous admirons de bien
loin, vous l'avez si familierement possedW, que cette
belle ame, qui s',tait detachie de ia terre pour se
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joindre au ciel, ne s'6tait nullement separ6e de la
v6tre, parce que vos d6sirs itaient tous semblables;
quand je me repr6sente puis apres que ces grandes
et merveilleuses actions dont le souvenir nous 6tonne,
vous sont passes en habitudes, je trouve si glorieuses
et si solides les joies que cette perte vous produit, que
je croirais et vous d6plaire et vous offenser si je vous
parlais de consolation. II me sera bien plus seant et
plus doux de vous dire qu'apres vous etre rejouie de
la fflicitb de cette belle ame, qui vous est, pour en
bien parler, un pr6jug6 de votre bonheur, vous 6tes
oblig6e de penser a ce que l'on attend de votre bonte.
Tout le monde, Madame, mais principalement toutes
les personnes vertueuses esperent de grands secours
et de grandes faveurs de votre parente. Car, que ne
peut obtenir de Dieu, a son-arrivie au ciel, une ame
nouvellement 6tablie en gloire? Mais on sait que les
saints veulent etre pries et que, plus ils le sont dignement, plus volontiers ils donnent leurs soins. Tous les
gens de bien, Madame, vous remettent aujourd'hui
leurs desirs et croient que, presentbs de votre main,
ils ne peuvent etre que trbs bien recug. Faites part a
plusieurs du credit qui vous est particulier. Le soin
que vous aurez de solliciter pour autrui ne diminuera
rien de vos esperances; au contraire, vous savez tres

bien que plus vos prikres sont generales, plus elles
vous seront utiles, et que rien n'agr6e taut aux saints
que la parfaite charite, qui a cela d'excellent et de
divin, de multiplier toujours ses bienfaits.
Madame,

Votre tres humble et tres obeissant serviteur,
SA. DUBOIS.
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TESTAMENT DE MADAME DE GoiNDI

flsus, Maria.
Au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit, je
dresse ici mon testament, que je desire et entends etre.effectu6 comme etant ma derniere et expresse volont&
Et premierement, je recommande moan me a Dieu, .
mon Createur et Sauveur Jesus-Christ, lui mandant
grace de ce qu'il lui a plu me donner I'&tre et m'appe-

ler a la participation de sa grace et de sa gloire, et lui
demande trbs humblement pardon du mauvais usage
que j'ai fait de cette vie et des dons que j'ai regus de
lui et de toutes les offenses que j'ai commises depuis
le premier instant de la raison jusqu'an dernier soupir de ma vie. J'implore l'assistance de la glorieuse
Vierge Marie, Mere de mon Dieu et mon Sauveur Jesus-Christ, de tons les anges et esprits bienheureux et
en particulier de saint Michel, mon bon ange, et tous
les saints et saintes du paradis et nomm6ment des
saints et saintes desquels je porte le nom, et de saint
Pierre et saint Paul, saint Joseph, saint Joachim,sainte
Anne, sainte Marie-Madeleine, sainte Barbe et de la
bienheureuse Mire Therbse et de sainte Catherine de
Genes, i ce qu'il leur plaise presenter leurs pri&res a
Dieu pour moi a 1'heure de ma mort.
Je proteste vouloir mourir en la confession et communion de la sainte Iglise catholique, apostolique et
romaine.
Je desire que mon corps soit enterr6 sans pompe ni
c6remonie, mais que l'on revete treize pauvres et que
1'on mette mon corps (ici an blanc).
J'ordonne que le plus t6t que l'on pourra apres ma
t. Arch. nat, 6tude Fleury, ancienne etude Turgis, liase 26, no 9o.
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mort on fasse dire a tous les religieux ci-dessous nommis, chacun une basse messe pour mon ame, s'l se
peut, en un m&me jour et, s'il ne se peut, en divers
jours, et qu'en cesdits monasteres oi il y a des autels
privilkgies pour les ames du purgatoire, on y dise ces
messes, si faire se peut, avec intention d'appliquer
l'indulgence i la mienne, et, oi il n'y en aura point,
je prie les religieux qui ont privilege, disant leur
messe avec quelque medaille, d'appliquer I'indulgence
pl6niere pour les ames du purgatoire, de la vouloir
appliquer pour la mlenne. Ces messes scro-t dites on
des tr6pass6s ou du jour,-comme le porte la concession
de 1'indulgence. Je desire aussi qu'en tous ces sacrifices on ait m6moire de prier Dieu pour le salut de
mon mari, de mes enfants et de ma sceur, et que I'on y
fasse commemoration de la bienheureuse Mere de
Dieu, tant pour eux que pour mon ame.
Les lieux oh je demande ces messes sont les Capucins de Paris, tant de Saint-Honore que de SaintJacques, meme ceux de Meudon, les Recollets, Feuillants, Chartreux, Carmes r6form6s, Augustins rbformis, Jesuites tant de Saint-Louis que du noviciat et.
du college, aux Peres de la Congregation de I'Oratoire et Peres de la Merci, desirant que chaque pretre
des monasteres et lieux susdits dise chacun une messe
pour moi en la maniere ci-devant dite,et les suppliant
tous, pour I'amour de Notre-Seigneur -Jesus-Christ et
sa sainte Mere, de ne me denier point de cette charit6.
J'ordonne ces messes seulement aux monasteres et
lieux ci-dessus nomm6s qui sont situees a Paris ou aux
faubourgs, .et de ceux de dehors seulement Nigeon
et le bois de Vincennes, et, de plus, je d6sire que l'on
fasse faire la meme chose aux Capucins de Joigny et

aux Chartreux de Val-Profonde, et que l'on prie aussi,
au nom de Dieu, les Filles de la Passion, les Carmi-
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lites de la rue Chapon et du faubourg Saint-Jacques
et les Filles de l'Ave Maria de Paris de communier
toutes, chacune une fois, pour mon ame et de la recommander a Dieu et aussi le salut de mon mari, de mes
enfants et de ma soeur et sa famille.
Je veux aussi que l'on fasse dire, un an durant, une
messe, tous les jours, a Notre-Dame-de-Lorette, s'il se
peut, en la sainte chambre de la MBre de Dieu, afia
qu'il lui plaise d'interc6der pour mon ame, pour celle
de feu mon pere et parents trepass6s et pour le salut
de mon mari, de mes enfants et de ma sceur et de sa
famille, suppliant la sainte Vierge de vouloir les
prendre toujours en sa particulire protection et leur
obtenir le paradis.
J'ordonne aussi qu'en tous les lieux et villages qui
sont tant a moi qu'a mon mari on dise a cbaque 6glise
une messe pour mon ame et vigiles le jour de devant,
que l'on prie tous mes sujets d'y assister et de dire
chacun un Pater et un Ave Maria pour moi et que les
cures on autres pretres les prient tous, de ma part, de
se confesser et communier tous chacun une fois, afin
qu'il plaise a Dieu d'avoir piti6 de mon Ame. Je leur
demande cette charit;
pour l'amour de Dieu.
(Ce qui pricede est cnrit par Mme de Gondi ellemime; ici commence la partie du texte icrite par le
notaire.)
Aujourd'hui, date des presentes, haute et puissante
dame Francoise Marguerite de Silly, femme et 6pouse

de messire Emmanuel de Gondi, comte de Joigny,
general des galres de France, demeurant & Paris, rue
des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache, gisant an
lit, malade de corps et n6anmoins saine d'esprit,

m6moire et entendement, ainsi qu'il est apparu aux
notaires soussign6s, aurait mand6 lesdits notaires,
auxquels elle aurait dit et declare avoir 6crit de sa
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propre main les trois feuilles de papier de ce qui est
6crit ci-dessus en la pr6seute page, qu'elle a dit etre
son testament et ordonnance de derniere volont6,
qu'elle vent sortir son effet, pour 8tre fait selon ses
disirs et intention, et duquel lui a &t6 presentement
fait lecture de mot A mot par l'un desdits notaires
soussignis, I'autre present, et en ajoutant et augmentanta icelui; attendu que l'indisposition de sa personne
n'a pu permettre de rediger par 6crit entierement le
surplus de ce qui est de sa volonte et intention, a
voulu etre ridig6 par 6crit en ces prtsentes par lesdits
notaires, ce qui a Rte fait ainsi qu'il suit :
C'est a savoir qu'elle prie Monsieur son mari et tons
leurs domestiques de communier a son intention 1jour de son d&cks, ou le jour que se dira son service,
et de prier Dieu pour elle; et afin que les sujets de
ladite dame soient mieux disposes a se confesser et
communier a son intention, seront pries les Peres
J6suites on Ies Peres de I'Oratoire de se transporter A
cet effet sur les lieux de ses terres, avec des indulgences, si faire se peut.
Item, donne, legue et laisse, par donation et disposition testamentaire et en la meilleure forme que faire
se pent, audit sieur son mari tons et chacun ses biens
meubles: acquits, conquets, immeubles et propres,
feodaux et censives, qui sont et peuvent appartenir a
ladite dame et selon que la coutume des lieux oi sont
situes lesdites terres et biens le peuvent perinettre,
tant poor ce qui concerne la proprikti que l'usufruit
desdits biens, le tout pourvu et au cas que ladite dame
testatrice ne dec&de sans enfants, on sesdits enfants
d&ecdent auparavant le sieur son mari.
Et afin d'kviter les proces qui pourraient naitre
entre ledit sieur son mari et les heritiers de ladite
dame pour I'6valuation des propres, feodaux et cen-
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sives qu'elle donne a sondit mari, ordonne ladite
dame que sesdits heritiers aient I'option et puissent.
racheter sesdits propres, feodaux et censives, en remboursant audit sieur son mari le prix desdits propres,
feodaux et censives, a raison du denier trente.
Item, ladite dame desire et ordonne que le bout de
haute futaie de ses terres de Picardie soit vendu pour
acquitter ce qui lui reste A payer des dettes de feus
messire et madame de la Rochepot, ses pere et mere,
et ceux de Montmirail, et etre aussi employ6 au rachat
des rentes par ledit sieur son mari et elle constitutes.
Item, ladite dame donne, ligue et laisse mille livres
tournois de rente, i prendre sur les fruits et revenus
de ses terres de Picardie, Montmirail et Champagne,
pour etre employ6s partie pour les pauvres malades
de i'Association de la Charit6 qui est ou sera itablie
en ses ditesterres, que pour faire aller, une foisl'ann6e,
en mission les Peres Jbsuites ou Peres de l'Oratoire
porter indulgences plkniires en sesdites terres et
instruire et catechiser le peuple pendant le sijour
qu'ils feront esdits lieux, et le tout selon l'ordre et
d6partement qui en sera fait par les executeurs de son
present testament, ci-apres nommis, et lesquelles
terres de Picardie, Montmirail et Champagne pourront etre decharg6es desdites mille livres tournois de
rente, a une ou plusieurs fois, en affectant d'autres
terres pour lesdites mille livres tournois de rente, ou
faire achat d'une ou plusieurs terres sur les lieux du
revenu desdites mille livres, affectdes a ce que dit est.
Item, donne, ligue et laisse auxdits pauvres de ladite

Association de la Charit6 de Montmirail la somme de
huit cents livres tournois pour une fois payer.
Item, donne et lbgue deux cents livres tournois
pour &treemploy6es en ornements pour l'eglise SaintMartin dudit Montmirail.
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Item, veat et ordonne que tous ses serviteurs domestiques soient entibrement paybs de tous leurs gages qui
leur seront dus jusquesau jour de son deces, et pour les
ricompenser et reconnaitre leurs services, leur donne
ce qui suit, savoir: a Dufresne, son secretaire, la somme
de quinze cents livres; AToutblanc, aussi son secr6taire,
deux mille quatre cents livres; A Mademoiselle Caron,
outre ce qu'elle lui a donne ci-devant, neuf cents livres
tournois; A Mademoiselle de Saint-Aubin, la somme
de deux mille cinq cents livres tournois, a prendre
sur les quints et requints de la terre de Palletan qu'elle
lui a ci-devant donn6s, que sur ses autres biens; A
Mademoiselle de Champetin, quinze cents livres tournois; A Marguerite, sa servante de chambre, la somme
de six cents livres; A Francoise, servante de ses enfants,
la somme de trois cents livres; A Simon, argentier de
sa maison, et A sa femme, la somme de trois cents
livres; A Jacqueline, servante de cuisine, trente livres
tournois; au maitre d'h6tel nomm6 du Mont, trois
cents livres tournois; A La Barre, valet de chambre,
trois cents livres; a Descluseaux aussi, trois cents
livres; A Charles, cuisinier, cent cinquante livres; et
pour le regard des nomm6s de Laulnay et Gui Posts,
ladite dame supplie ledit sieur son mari de leur donner ce qu'il leur a promis, qui est mille livres audit
Laulnay; et pour ledit Gui Posts, ce qu'il plaira audit
sieur son mari; A Antoine Portail, pour la peine qu'il a
prise autour ses enfants,trois cents livres; au cocher,
cent livres; aux grand et petit Breton, a chacun cinquante livres; A Bertrand, vingt-six livres pour lui
faire apprendre metier; A Toussaing, palefrenier,
trente livres; et aux autres palefreniers, a chacun,
douze livres; et au marmiton, aussi douze livres tournois.
Item, donne et ltgue a messire Vincent de Pol son
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somme de quinze cents livres tournois, qui lui ont kt
ci-devant pr&ats par ledit sieur son mani et elle, et
dont il a baille sa promesse, qu'elle vent en outre lui
etre rendue comme nulle; et outre ce, lui donne et
lkgue la somme de neuf cents livres tournois, pour
une fois payer, afn qu'il ait mamoire de prier Dies
pour icelle dame testatrice, et le supplip vonioir continuer a demeurer avec ledit sieur son mari et sesdits
enfants, et ne se dipaxtir de leur service; comme anssi
supplie ledit sieur son mari de reteair ledit sieur Pol
a son service et la demoiselle Caron. tant qu'elle voudra demeurer en sa maisoa, et 1'entretenir comme elle
est i present, pour les bons et ancieas services qu'elle
a rendus en ladite maison; supplie aussi ledit siear
son mari retenir a son service lesdits Toutblanc et
Dufresne, secretaires, ayant bien eproave leur fidilite; et pour le regard des gentilshommes, serviteurs
domestiques dudit sieu son mari, ele ne leur adonne
aucune chose, pour 'espirance qu'eie a que ledit
sieur son mari les reconraitra de leurs services.
Item, declare qu'elle a quelques papiers et mn6moires

concernant quelques cas de conscience qu'elle entead
etre decid6s et satisfaits par i'avis didit sieur de Pol,
son confesseur, auquel, i cette in, ct, e les a des i
present badlls.
Et afia que sa maison ne soit point charg6e des
legs qu'eUe a faits A ses servitmrs par son present
testament, elle supplie ledit situr son mari de faire
vendre ses peries et pierreries -qu'elle li a daonnes
pour acquitter partie desdits legs, et I'autre partie
se pourra prendre sur la vente du bois de Montmirail; laquelle vete se pourra faire oette preseate
annee.
Item, donne AMadame de Fargis, sa suer, sa petite
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enseigne de diamants, qu'elle veut lui &tre dilivrde
incontinent apris le dkcs de ladite testatrice; et
outre ce, donne et legue a ladite dame de Fargis, sa
soeur, la somme de deux mille livres tournois, a ddduire
sur ce qu'elle lui peut devoir par promesse, et en cas
qu'il n'y elt promesse pour lesdites mille livres, le
surplus'de ce qui s'en defaudra sera pris et dtduit
sur autre partie qu'elle a acquittie pour ladite dame
sa seur.
Item, donne a Madame Fourche la somme de cent
livres; a la fille du pr6v6t de Villepreux, cinquante
livres; et ordonne etre baille et delivrd, par chaque
mois, du ble pour nourriture de la nourrice de mondit
sieur son mari, nommee la Courtresse, et ce durant
sa vie; et outre ledit blW, qu'il lui sera donn6 trente
sols tournois aussi pendant sa vie.
Item, dionne aux pauvres de 1'H6tel-Dieu de Paris
cinquante livres tournois pour one fois payer.
Et d'autant que par sondit testament, qu'elle aurait
commence & 6crire de sa main, elle aurait laisse en
blanc le lien de sa s6pulture, veut et ordonne que son
corps mort soit enterre et inhume dans 1'eglise des
Carmelites du faubourg Saint-Jacques, proche la porte
de ladite 6glise, et qu'il soit donne au couvent de ladite
4glise la somme de trois cents livres tournois pour
une fois payer.
Item, donne aux Carmelites de la rue Chapon &
Paris pareille somme de trois cents livres tournois,
aussi pour une fois payer.
Item, donne et lgue a la maison et h6pital de la
Charit6 du faubourg Saint-Germain la somme de
cinquante livres pour une fois payer. Et oi ii se trouverait ci-aprbs que ladite dame fHt tenue A la restitution d'aucune chose dont elle ne se peut souvenir
a pr6sent, supplie mondit sieur son mari et chacun
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ses heritiers d'en faire satisfaction incontinent aprbs
qu'il sera venu a leur connaissance.
Item, pour l'ex&cution dudit testament, commence
de sa main, et de ces pr6sentes, ladite dame a nommn
et ilu pour executeurs d'iceux ledit sieur general des
galires, son mari, et Monsieur Berger, conseiller en la
cour de Parlement, auxquels et a chacun desdits, et
'un en la presence de l'autre, elle a donn6 et donne
pouvoir et puissance, de sondit present testament et
celui &crit de sa main, accomplir et executer de point
en point, selon leur forme et teneur, revoquant par
elle tous autres testaments et codicilles qu'elle pourra
avoir faits auparavant ce present testament, voulant
qu'il ait lieu et sortisse effet; es mains desquels exicuteurs elle s'est dessaisie de tons ses biens durant
I'an introduit par ia coutume,jusques a entiere execution desdits testaments.
Ce fut fait, teste, dicti et nomm6 par ladite dame
testatrice, de mot apres autre, auxdits- notaires, et par
l'un d'iceux, 1'autre present, a icelle In et relu,
ensemble celui ecrit de sa main, qu'elle a dit avoir le
tout bien entendu, en I'h6tel dudit sieur gendral, sis
rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustacbe, I'an
mil six cent dix-neuf, le vingt-cinquieme jour de
fevrier, apres midi.
Fran<oise-Marguerite DE SILLY
MOREL.
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FRANCE
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1932. -

File de, Assomption. -

Marie est

morte, elle est ressuscitie, elle est montie au ciel,
corps et ame, port6e par la toute-puissance divine,
elle y a 6td couronnee Reine des anges et des hommes.
De ces quatre faits, le mot a Assomption ) exprime
surtout le troisieme, mais il nous rappelle les trois
autres.
Marie est morte; tous les thiologiens ne I'ont pas
cru; saint Ppiphane lui-meme a h6sitk; il y a eu des
contradicteurs jusqu'au-si&cle dernier. On a objectO
que Marie, exempte du p6ch6 originel, devait l'etre
aussi des cons6quences de ce p6che et, par consequent,
de la mort. Mauvais raisonnement, car J6sus-Christ
lui-meme s'est soumis i la loi commune.

Quel age avait Marie ? On a dit quarante-huit ans,
soixante-neuf ans, de soixante-douze a soixante-quinze
ans, mais aucun document n'appuie ces r6ponses.
Avouonsque quarante-huit ans, c'est bien jeune, sil'on
admet que Jesus-Christ est mort a trente-trois ans.
Oi est-elle morte? J6rusalem a la majorit6 des suffrages, dont les plus anciens remontent au cinquieme
siecle. Vphbse en a recueilli un certain nombre. Notre
confrere M. Poulin, mort & Smyrne en 1923, a men6
campagne par une demi-douzaine d'opuscules en

faveur de cette derniere localit6. II 6crivait en 1921 :
« La decouverte de Panaghia-Capouli, faite en juillet
1891 pres d'Ephese, sur les revelations et indications
tres precises de Catherine Emmerich... reveilla la
question... Une lutte s'engagea bient6t entre tenants
de Jerusalem et tenants d'Ephese, en Orient, en Occident; lutte ardente et passionnie. Oh! les belles batailles pendant quinze ans! En &taientde savantissimes
professeurs, docteurs, chefs d'coles, recteurs d'universit6s. En etaient des 6veques de Grece, de Thrace,
d'Asie Mineure, de Syrie, des m6tropolites. En 6taient
m~me un, deux patriarches : celui de Constantinople
et celui de Jtrusalem, etc., etc. , Des 191o, bien qu'il
n'ait pu convaincre ni Mgr Duchesne, ni le P. Lagrange, ni aucun des grands savants verses dans la
critique historique ou biblique, le bon M. Poulin criait
victoire, et avec quel lyrisme! ( Aux premieres annonces
de la d6couverte, de preux chevaliers sont partis en
guerre, cuirasse au corps, lance au poing, et se sont
rues a l'assaut de Panaghia, plus vaillants que prudents.
Devant eux ils ont trouve l'artillerie moderne. Plus
d'un de ces nobles paladins a mordu la poussiire et
jonch6 le sol de ses depouilles. Le reste de la petite
troupe s'est replie vite en d6sordre, surpris, meurtri,
d6concert6. Les attaques, depuis lors, se sont faites
assez rares, mais elles sont devenues m6thodiques,
savantes; on ne voit pas naanmoins qu'aucune ait
reussi jusqu'a I'heure pr6sente a entamer seulement le
roc sur lequel repose, antique et cependant toujours
jeune, la maison sacr6e de Marie. Chaque combat est
pour Panaghia un succes; pour Jerusalem, c'est une
nouvelle tour dkmantelee, un nouveau bastion emport6,
une breche de plus dans ses remparts... An milieu de
ces luttes et par ces luttes memes, Panaghia a fait son
bon petit chemin a travers le monde. Sa cause aim6e

-

83 -

compte desormais partout, je le sais, de sinceres partisans : de I'Am&rique du Sud aux plus lointaines iles
de I'Oceanie, en passant par 1'Europe, I'Afrique, l'Asie
et IAustralie. »

M. Poulin aimait ces chants de victoire. II r6ussit .
cr6er autour de lui un courant de dtvotion et d'enthousiasme : on vit i Panaghia-Capouli des pElerins et des
touristes; une Fille de la Charite acheta m&me_ la fameuse propri6ti; aprbs la grande guerre, des Turcs
pritendirent lui enlever ses droits; il fallut plaider
devant les tribunaux; ce fut long; tout recemmeat, en
1932,

les juges se sont prononces contre lesusurpateurs.

Si les hommnes discutent sur le lieu d'oh Marie a
quitti la terre, ii n'en est pas de mtme de celui oi
elle a &t6transportke. Le ciel est disormais son sejour.
Les premiers documents qui attestent la croyance i
son Assomption corporelle sont de la seconde moiti6
du sixibme sibcle. Au septiime, la fete se clebrait en
Orient et en Occident, avec procession solennelle. Des
cette 6poque, ii y eut presque unanimite dans l'Pglise
pour reconnaitre ce privilege de Marie. Les oppositions se manifest6rent sartout en France du neuvieme
an onziime siecle et au dix-septi'me. Aujourd'hui,
l'accord est complet.
Si les thologiens sont encore divisks, c'est sur -l
point desavoir si 'Assomption peut devenir un dogme
defni. Elle le peut, s'il y a eu, a I'origine, rve'lation
de i)iea; ellee le peut pas si c'est an simple fait historique racont -d'abord par les timoins immuadiats,
puis transmis, sur 1'autorit6 de leur parole, de g&n6ration en generation. La dfinition dogmiatique de
cette virit6 fut demandee ae concile du Vatican par
197 Peres; mais la p6tition resta lettre morte.'
22 aoit.-

Le soir, devant 72 eccl6siastiquesd d io-
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cese d'Evreux, M. Misermont ouvre les exercices dela
retraite.
29 aou2. - Les retraitanti d'Evreux sont partis
avant-hier; voici maintenant ceux de Chartres; ils sont
73 et ont M. Roux pour predicateur.
I" septembre. - Fete de notre Bienheureux martyr
Ghbbr6 Michael, disciple glorieux et imitateur fidele
de Mgr de Jacobis, que nous esp6rons feter un
jour.
3 septembre. - Fete des Bienheureux Francois et
Gruyer, victimes des rivolutionnaires de 1792. Ils out
arros6 de leur sang ce ven6rable college des BonsEnfants qui fut le berceau de notre Congregation.
16 septembre. - Beaucamps nous rend les sminaristes
.et les etudiants que la Maison-MBre lui avait prates
il y a deux mois et demi. Le temps des vacances est
fini; aprbs le repos, le travail; mais non tout de suite,
car la retraite annuelle fera le pont entre les vacances
et les classes.
18 septembre. - Ordination de M. M&nard, qui
vient de recevoir, a quelques jours de distance, le sousdiaconat et le diaconat, et de se lier a la Compagnie
par les saints vceux. Une place de professeur l'attend
an grand s6minaire de Troyes, ou il se trouvera dans
quelques jours.
Le soir, ouverture de la retraite de nos chers Freres
clercs, que doit precher M. Taillefer.
26 septembre. - Les professeurs eccl6siastiques du
college Stanislas, au nombre de 27, commencent leur
retraite chez nous. M. Misermont les aide par ses
predications k prendre de bonnes r6solutions.
27 septembre. -

Anniversaire de la mort de saint
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Vincent de Paul. Tout a 6ti dit sur ses derniefs moments. La triste nouvelle fut port6e a tout les confreres par une circulaire de M. Alm6ras. On s'entretint dans toutes les maisons des vertus du d6funt et le
r6sume des Confirences fut adress6 a Paris.
A ces t6moignagesde la saintet6 de Vincent s'ajouta,
en 1663, celui du diable lui-meme. C'est, du moins, ce
qu'assurait de Lugon M. Cuissot I'un de cesconfreres
par lettre dat6e du 17 janvier 1663:
MONSIEUR,
" La grace de Notre Seigneur soit avec nous pour
jamais!
1Ily a longtemps que je me sens pouss6 int6rieurement de vous ecrire une chose de grande consolation pour tous les missionnaires; et vous le pourrez
dire Avos seminaristes etl'assurer comme trs.v&ritable,
encore que je 1'aie apprise du pare de mensonge, qui
est le diable. Vous savez peut-etre, Monsieur, qu'il y
a environ six mois j'exotcisais une possedee avec
Turbot, cure de Bugni. Je vais en cette paroisse de
temps en temps. Ce diable, nomm6 Rocope, t6moigne
grande tristesse de mon arriv6e en ce lieu et grande
r6jouissance quand j'en sors. II dit qu'il ne se soucie
point de Turbot et lui dit des injures; entre autres,
il I'appelle faussaire; vous savez, ou vous apprendrez
pourquoi.
( Et cependant, il a 6tC bien dispers6 par feu M. Vincent, notre tres honor6 P-te. La chose que je veux
vous dire est que le diable m'a assur6 et jur6 plusieurs
fois sur le saint Lvangile et sur mes doigts sacrbs que
tous les missionnaires qui sont morts en leur vocation
sont en paradis, ou en voie d'y aller, et qu'il n'y en a
pas un seul en enfer, et apres, lui demandant oi 6tait
un tel, qui 6tait mort hors de sa vocation, il me dit et
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jura qu'il 6tait en enfer, et ii me l'a confirm6 et jurplusieurs fois, a mon grand regret. II me disait quand
je le pressais de dire autrement : a Et pourquoi est-il
, sorti ?Et comment a-t-il vecu depuis ? N'a-t-il pas fait
(t ceci et cela? n I me raconta toute sa vie; et, comme
je voulais lui imposer silence: Non, me disait-il, Dieu
(t vent queje te le dise. v Etpuis il disait: a Sonmaitre
l 'a attrap6. i Et lui disant: t Tu mens, ne m'appelaa t-il pas la nuit pour le confesser et j'y fus ? - Oui, ta
c y fus, mais tu ne 1'entendis pas de confession; les
c capucinsl'avaient confess6 avant que tu fusses arrive
a et il eut honte de dire un tel p4chU, qu'il nommait. ,
Et apres, il tomba dans une folie et il est mort ainsi.
Ne m'en parle plus et ne prie point Dieu pour lui, car
il est en enfer, ou il grince des dents ,, etc.
a Monsieur, ii fant que je vous disc quelques
marques de possession, afin que vous croyiez que c'est
un diable qui m'a dit ce que dessus. Et en voici :
ct ° Cette possidie, on plut6t son diable, nous obtit
aux commandements interieurs plusieurs fois, et plus
de cent. Le diable m'a amenu cette femme oi j'ai voula
(dans 1'6glise de Bugn6, dans la sacristie, dans la maison de M. le cure, etc.) par des commandements intCrieurs tacites.
0 2° Cette possedke entend le grec et le latin; elle
nous a plusieurs fois cherch6 la messe et expliqub
l'6vangile en francais. Notez que cette femme ne sait
lire et ne connait pas une seule lettre.
(( 3 Cette poss6ede sait et nous dit des choses

secretes et iloignies. J'ai paril ý Monseigneur de
cette poss6d6e, qui m'a dit d'en avoir soin, et, retournant apres cet entretien a Bugn6, qui est a deux lieues
d'ici, le diable me disait ce que nous avions dit
ensemble, et ainsi de Monsieurle doyen de Luson, de
la meme sup 6 rieure des religienses et de Monsieur ie
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cur6 de Fontenay, qui est a cinq lieues d'ici et a quatre
de Bugn6. Je l'avais it6 voir en cachette. n
3o septembre. - Treizikme anniversaire de l'ilection
de notre Tris Honori Pkre. - Suivant l'usage, toute la
communautA va le f&ter a Gentilly. Nos bons anciens
manquent; leurs infirmit6s les excusent; manque
aussi une partie.des jeunes, appel6s A Auteuil par une
fete en l'honneur de saints Th6rbse de I'Enfant-J6sus.
2 octobre. - Ouverture de la retraitedes Pritreset des
Freres coadjuteurs.- Le nouveau substitut, M. Souvay,
instruit et 6difie ces derniers par ses instructions
nourries d'Acriture sainte.
3o octobre. - Fete du Christ-Roi. - Par cette f&te,
1'gglise veut nous rappeler nos devoirs envers JesusChrist consid6ri comme Roi; devoirs d'affection, de
v6n&ration et d'ob6issance, par lesquels nous mettons
dans ses mains notre coeur, notre esprit et notre
volont6.
i" novembre. - Flte de la Toussaint.- La conqu&te
du monde achev6e, Marcus AgrippaIleva dans Rome,
en l'honneur de ses dieux, le monument de la reconnaissance, qui porta le nom de Panth6on. Le 13 mai 6o9,
le pape Boniface IV alla recevoir aux portes des
catacombes les restes des martyrs et, entour6 d'un
peuple immense, les porta processionnellement an
temple des dieux. En ramenant chaque ann6e la m6moire des martyrs, I'anniversaire de cet 6v6nement
donnait & l'ýglise l'occasion d'honorer collectivement
ceux de ses enfants qui avaient verse leur sang pour
la foi; une f&te individuelle pour chacun n'eit pas
,tW possible, vu que leur nombre d6passait celui des
jours de l'ann6e.
En 732, Gr6goire III didiait A Saint-Pierre du Vati-
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can un oratoire en I'honneur du c Sauveur, de sa
sainte Mere, des saints Ap6tres, de tous les saints
martyrs, confesseurs et justes parfaits qui reposent
par toute la terre )>.C'est le temps ou l'on commence
a rencontrer dans certaines 6glises, fixee an e' novembre. la fete de tous les saints. En 835, Louis le Debonnaire, a la demande de Gregoire IV, ordonna de
la c6~6brer dans tout son empire. Peu apres, l'Eglise
universelle ladopta. Des le sixieme sikcle, au moins

en Espagne et en Gaule, 1'epoque des kalendes de
novembre 6tait sanctifiie par trois jours de penitences
et de litanies, qui rappelaient les trois jours des roga-.
tions. Ce triduum penitentiel fut place avant la fete
de la Toussaint quand celle-ci fut adopt6e. Le jeine
de la vigile est aujourd'hui le seul souvenir qui nous
reste de cet ancien usage.
BAGNEUX
INSTALLATION D'UNE MAISON DE FILLES DE LA CHARITE

Bagneux compte aujourd'hui plus de 1oooo habitants et s'amphfie avec r6gulariti, sinon avec mrthode. La proximitE de Paris, la puret6 de I'air,
indemne de fumees d'usines, I'itendue da territoire,
oi de vastes espaces s'offrent aux bitisseurs, attirent
les families laborieuses dont les chefs, travaillant
dans la capitale, veulent assurer a leurs enfants le
bienfait d'une atmosphere saine.
Pour cette population ouvriere, oi les pauvres ne
manquent pas, il n'existait dans la paroisse aucune
communaut6 charg6e du soin des malades et des indigents. Les Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, de la
maison de Chitillon, venaient chaque jour, par tous
les temps, et au prix de fatigues excessives, y exercer
leur ministere charitable; mais leur ddvouement ne
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pouvait plus suffire aux besoins d'une population en
perpituel accroissement.
Emu de cette situation, le cardinal Verdier, a citoyen
de Bagneux ), a voulu y porter remede. Le I" octobre, les Filles de la Charit6 se sont 6tablies A c6te de
l'6glise, dans I'ancien presbytere, desaffecte depuis
plus d'un sicle; il retrouve provisoirement, car il
n'est que loue au cure pour une courte p6riode, sa
destination religieuse.
Deplorable est l'histoire de cette belle construction du dix-huitiime si&cle. Vendue, a la Revolution,
comme bien national, occupe, on ne peut dire a bourgeoisement ,, par Augereau, puis par Mass6na, elle
fut rachetbe, en 1816, par le cure Filastre. Helas! les
cures eux-m6mes sont faillibles! Les maladroites dispositions testamentaires de M. Filastre firent tomber
le presbytere aux mains de ses h6ritiers, qui le revendirent. II est, depuis lors, rest6 propri6t6 particulibre.
Son Excellence Mgr Chaptal a bien voulu procider,
le 2 octobre, & Ia benbdiction de la maison des sceurs.

Le soir, un salut solennel, sous sa pr6sidence, r6unissait a l'1glise une assistance nombreuse et recueillie.
La maitrise si apprCci&e de Saint-Thomas-d'Aquin
donnait a la c6r6monie un attrait special. Avec l'agr-able devoir de remercier Son Excellence, le cure en
avait un autre, plus penible: exposer les charges nouvelles que cette fondation impose a son budget et

solliciter le concours des paroissiens a cette oeuvre
ncessaire. Heureusement, un document ancien, retrouv6 dans un placard de la sacristie, lui facilita la
tiche.
Le 18 octobre 1869, l'abb6 Freppel, futur 6veque
d'Angers, alors professeur 4 la Sorbonne, pr&chait
dans l'6glise de Bagneux en faveur des pauvres. Le
chiffre des habitants a cette 6 poque ne dtpassait pas
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mille cinq cents. Et la recette des Dames de Charit6
6tait de 2 210 francs or, qui font II 5oo francs d'anjourd'hui. Simple calcul: si les dix mille Balndoliens
actuels se montraient aussi secourables aux pauvres
que leurs devanciers, ce serait plus de 1ooooo francs qui
tomberaient annuellement dans la caisse des Meuvres
de charit6. Souhaitons modestement d'en recueillir
seulement la moiti6: ce serait encore un assez beau
resultat.
C. B.
(La Semaine religieuse de Paris, samedi 8 octobre ;932.)

MONTOLIEU

Un evinement joyeux a marqu6 le samedi I" octobre dans la maison de retraite de Montolieu. On y
ctlebrait avec solennit6 la cinquantaiie de vocation de
M. Vidal, aum6nier de la maison. Celui-ci desirait que
tout se passit dans l'intimit6, mais n'emp&he qu'une
heureuse invitation a 6t6 faite & M. Riviere, vicaire
capitulaire de Carcassonne, ac 'h6te si bienveillant
du vieux couvent ), a dit la 16gende. D'autres invitations non moins heureuses ont amene, d&s la veille,
M. Sackebant, superieur du grand s6minaire de Perigueux; M. Frasse, superieur de Toursainte; M. Calmet, supirieur de Limoux ; M. Roux, superieur de
Toulouse; M. Crouzet, d'Ardouane; M. Triep, envoy6
a Montolieu pour y r6tablir sa sant6; M. le chanoine
Gayzaud, cousin du jubilaire, ct M. le cur6 de Montolieu. C'est done pr&eced de M. le vicaire capitulaire
et entourk d'une dizaine de pr&tres que M. Vidal
allait monter a l'h6tel quand, a sept heures et demic da
matin, au son joyeux des cloches et dans le dtcor
d'une chapelle splendidement .illumin&e, Notre Tris
Honoree Mire, sa secretaire, ma sceur Bouvier, ma
sceur Visitatrice de Toulouse et dix soeurs servantes
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des environs, venues pour saluer Notre Tres Honoree
Mere, nous font la surprise d'assister a la messe.
C'etait on ne peut plus dblicieux d'imprivu; tous les
cceurs etaient a la joie. A huit heures, notre vener6
jubilaire monte k l'autel, la physionomie empreinte
des sentiments d'une pieuse et profonde reconnaissance. Les messes qui se sont succidb, les prieres,
les chants ont fait de cette journie une journee du
ciel.
Apres le diner, ces messieurs ont accompagn6 le
cher jubilaire a la chambre de Communaut6, oa I'on
avait prepare, avec une petite seance r6cr6ative, un
compliment en l'honneur du hbros du jour. Un salut
solennel a cl6ture cette belle fete.
Malheureusement, Notre Tres Honoree Mire a dfi
nous quitter le dimanche matin pour se rendre i
Narbonne, oh elle 6tait attendue, nous laissant le
regret de la voir s'6loigner, mais consolses de ses
bonnes paroles et de son exquise bont6.
I1 itait dit que le mois du Rosaire, si bien commenc6, aurait plus qu'une octave. Le vendredi 14, a
onze heures, Notre Tres Honore Pere venait lui-meme,
A son tour, apporter a ses filles de Montolieu la joie
et la consolation de le posseder presque vingt-quatre
heures. Aussi, toutes les soeurs valides 6taient-elles
aiignies respectueusement. dans le grand cloitre pyur
saluer le venerB Pere, qui s'est rendu & la chapelle,
o belle dans son plus beau ,, pendant que le chceur des
chanteuses entonnait son Magxifical le plus enlevant.
Apres le diner et les souhaits de bienvenue i lui
adress6s, Notre Tres Honor6 Pere s'est pret6 de
bonne grice & tout ce qu'on a voulu. II s'est laisse
aimablement, paternellement, photographier an milieu
d'un groupe de soeurs, tres heureuses de monter sur
I'estrade, oubliant, pour la circonstance, le pen d'6las-
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ticite des membres atrophies; a le coeur a des vertes
qu'on ne.soupconne pas ).
Le lendemain, i cinq heures moins le quart, Notr
Tres Honor6 Pire a dit sa messe, A laquelle toute li
Communaut6 a tenu &assister. Puis, apris nous avor,
une derniere fois, paternellement bbnies, ce bon Pere
nous a quitt6es en disant : iAAu revoir dans deux ans,
pour ma soixantaine. , Que Notre-Seigneur et hI
Vierge enregistrent ce souhait et protigent le v6n~ft
UN TEMOIN.
successeur de saint Vincent!

ESPAGNE
Lettre de M. COMELLAS,

fritre de la Mission,

•M. LE SUPERIEUR GENERAL

,

Barcelone, ce 3o septembre 1932.

MON TRES HONORt P RE,
T
Yore binddiction, s'il vous plait !
Je viens vous annoncer la perte lue vient de faire;,
la maison de Palma de Majorque par le dices dtbon Frere coadjuteur Bartoloma Ballesteros, mort le-.
28 septembre, a l'ige de quatre-vingts ans et dans sa
cinquante et unieme annie de vocation. A l'occasion de
ses noces d'or, on a publiC dans notre bulletin Germaor
la f&te ckelbrbe en son honneur et quelques notes sur
sa vie. II ne pouvait pas les lire, puisque, dernie•e-;
ment, le bon Dieu I'1prouva par la privation de la vue.
11 a te un trbs bon Frere, tris pieux, tres d6vouA i sa
vocation. On doit dire a sa louange qn'il est reste a
Majorque quarante-huit ans sans enjamais sortir; et il
n'6tait pas de Majorque, mais de Castille! Bel exemple

93 pour nos jours, oi on aime taut voyager! II s'est fait
remarquer aussi par son assiduit6 & dire le chapelet.
II le disait pendant tous ses moments libres. II faut
esperer que le bon Dieu I'a d&ja admis au ciel, oh it
priera pour nous, qui en avons tant besoin.
Je reste toujours, Mon Tres Honor6 Pere, votre
tout d6vou6 enfant et humble serviteur en J6susChrist.
-

Eugene COMELLAS,
i. s. c. m.

HOLLANDE
LES FETES JUBILAIRES
DE L'ECOLE APOSTOLIQUE DE WERNHOUTSBURG

Letre de M. ZOETMULDER, pfrtre de la Mission,
4 M. COSTE, Secrdtaire gineral
Wernhoutsburg, 29 octobre 1932.
MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL,

La grdce de Notre Seigneur soit avec nous pour jamais
Empech6 par une indisposition d'assister lui-m6me
aux fetes du cinquantenaire de notre maison de
Wernhoutsburg, M. le Visiteur m'a fait demander de
vouloir bien 6crire un compte rendu de ces fetes
pour les lecteurs de nos Annales. Et comme, parmi
ces lecteurs, se trouvent beaucoup d'anciens 616ves
de Wernhoutsburg, c'est une double joie de faire le
r6cit des journ6es ou nous avons c6lebr6 le cinquantipme anniversaire de la fondation de cette maison,
qui, pour tant de confreres, demeure encore a la chore
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maison ),.Bien des choses y ont etC changes, sans
doute, an cours de ce demi-siecle ; surtout depais
la grande guerre et la reorganisation de Wernhoutsburg, devenu, depuis 1921, 1'6cole apostolique de
notre province hollandaise. Mais ce qui n'a pas
change, - les confrrees qui ont visit6 Wernhoutsburg
peuvent en timoigner, - ce qui n'a pas change, c'est la
fidiliti au passe; c'est la profonde reconnaissance voube
a la memoire de ceux qui ont travaille pour la maison
et I'ont aimee : le P. Fiat; les superieurs d'autrefois,
M. Dubois, M. Dumontier, M. Gracieux, M. Dillies,
pour ne citer que les d6funts; c'est le sentiment de
l'union fraternelle qui nous unit a tons ceux qui sont
ou furent n6tres. Wernhoutsburg est demeur6 et
demeurera toujours Wernhoutsburg; et nul, en revenant, n'aura besoin de redire les mots du pote : t Ma
maison me regarde et ne me connait plus. a
Inutile, je crois, de retracer I'histoire da s6minaire
Saint-Vincent-de-Paul, ouvert a Loos, Ie 18 octobre
1880, transfer6, deux ans apres, Ie 18 octobre 1882,
en Hollande, dans la commune de Zundert (province
du Nord-Brabant). Ceux qui d6sirent de plus amples
details sur la fondation, les debuts et les premieres
ann6es du seminaire, peuvent ,les trouver dans les
Annales, tome 48, annee 1883, pp. 26-31, et tome 68,
ann6e 1904, pp. 312-318. Jusqu' la guerre, sons les
quatre prem*-- superieurs, MM. Louis Dubois (1882i888), Ernest Dumontier (i888-1894), Jean Gracieux
i(894-i9o3i et Louis Dillies (1903-1918), le seminaire,
peupl6 d'6elves ex omni tribu et lingua, ne cessa de
prosperer d'annee en annee, jusqu'a compter, au debut
de I'ann6e scolaire 1913-1914, plus de deux cent vingt
ileves, de huit nationalites differentes, bien que
Hollandais en majorit6.
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Avec la grande guerre vinrent aussi les difficults :
absence forcie de professeurs et d'61eves non hollandais, manque de ressources, manque de vivres bient6t.
La fin semblait imminente; quelques journaux avaient
d6j& annonc6 la fermeture de Wernhoutsburg. Ce fut,
au contraire, la vie, une nouvelle jeunesse, que ces
malheurs firent Cclore. Depuis 19:2, date de l'erection
de la nourelle province hollandaise, Wernhoutsburg
a repris son rang et sa gloire d'autrefois. Actuellement,
cent quarante-cinq 6lves peuplent ses mars : chiffre
bien consolant, surtout lorsqu'on songe aux trenteneuf 6Rlves avec lesquels on commenca la premiere
ann6e scolaire de la p6riode hollandaise.
Ce fat done le 18 octobre 1882 que s'ouvrit le s6minaire Saint-Vincent-de-Paul, appele a Wernhoutsburg n,du nom que portaient les bitiments en forme
de petit chiteau, avec tourelles et creneaux, dansr
lesquels fat transf6r6 le s6minaire de Loos. C'est le
cinquantenaire de cette date que Wernhoutsburg a
voulu c61brer an cours de ces jours de fete.
Pour pr(luder a la f&te proprement dite, on avait
profit6 des grandes vacances et de l'absence des elves
pour organiser une reunion d'anciens eleves de
Wernhoutsburg. C'est le 16 aofit qu'ils nous revinrent,
fort nombreux, de tout age et de toute condition
sociale : confreres, pretres sculiers et r6guliers;

laics : des vieux, des jeunes, des hommes d'age mir.
Ce fut une journ6e inouhliable, moins a cause de la
pompe ext6rieure : grand'messe, diner avec force
discours, refectoire, salle de r6creation et cours joyeu-

sement ornbs, que par la douce cordialit6, par I'union
des coeurs qui regnaient si visiblement entre tous. On
efit dit un retour de frires, longtemps s6par6s,
la
maison paternelle. Et, en v6rit6, n'6tait-ce pas cela ?
Beaucoup ont rCp&t6 plus tard 1'motion qu'ils ressenti-

rent en revoyant, apris tant d'ann6es, Wernhoutsburg,
le s6minaire de leur jeunesse. Et cette reunion a
d6montr6 clairement que les annees passees ici laissent
dans 1'ame des enfants un souvenir que ]e temps, en
s'6coulant, ne fait qu'imprimer de plus en plus profondement : c'est que u l'esprit de Wernboutsburg », qui,
en somme, n'est autre que l'esprit de saint Vincent,
marque tous ceux qu'il a touches d'un signe auquel
tous, en se retrouvant, se reconnaissent freres.
La f&te du cinquantenaire elle-meme fut c6lebree au
mois d'octobre, ef dura trois jours, les 16, 17 et
18 octobre.
Le dimanche 16 octobre fat un jour d'essai. Les
el6ves eurent cong6 afin de pouvoir proceder aux
derniers pr6paratifs. D6jA, durant la semaine pr6cedente, les rh6toriciens avaient consacrk tout leur
temps et tous leurs soins a orner la chapelle, les cours,
le r6fectoire et la salle de r6cr6ation. Malbeureusement, le temps refusa de collaborer A la d6coration
exterieure, drapeaux et icussons eurent fort a lutter

pour se maintenir contre les coups de vent et de pluie
durant trois jours. Mais presque tous tinrent bon
jusqu'au bout. u Je maintiendrai n est une devise hollandaise.
M. le suptrieur avait invite a table le maire de

Zundert, M. Francois Mallens, ainsi que le docteur
Jonkergouw, mCdecin de la maison. Pendant le diner,
M. le maire se leva pour offrir a M. le superieur et a

tout le s6minaire, a l'occasion des f&tes du cinquantenaire, ses meilleurs vceux, ainsi que ceux de la com-

mune tout entiere. Voici quelles furent ses paroles :
c'Mlonsieur le Sup'rieur, Messieurs les Professeurs.

Probablement c'est la premiere fois aujourd'hui, dans
les annales des PNres Lazaristes de Werqhoutsburg,
que le maire de Zundert demande la permission de
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pouvoir ici, dans ce r6fectoire, vous adresser quelques
paroles. En tout cas, si ce n'est pas la premiere fois,
le fait a du sans doutearriver fort rarement.
t Ce qui a donna lieu a cet 6vinement inaccoutume, c'est, vous le savez, une circonstance toute particulhire, qui nous invite tous a nous rejouir. Nous
voici, en effet, a la veille de commmmorer le jour o6,
il y a cinquante ans, les Peres Lazaristes, venus du
pays .qui porte le nom glorieux de Fille ainee de
l'Eglise, s'etablirent ici et y ouvrirent le s6minaire
Saint-Vincent-de-Paul « Wernhoutsburg j. Certes,
nous ne pouvons pas nous rejouir du fait que cet 6tablssement dut son origine aux dispositions peu bienveillantes de la Fille ain6e; mais ce dont nous avons
le droit d'etre heureux, c'est de ce que les Pires,
forces par la nicessite Asortir de leur patrie, vinrent
se fixer ici, dans notre commune.
" Si ce que j'ai entendu raconter est vrai (et je
n'ai aucun motif de le mettre en doute), on exigea,
au moment de la fondation, comme conditie sine qua
non, que l'on pft compter sur la bienveillance de la
population. J'en conclus que, dbs le debut, les habitants t6moignerent une grande sympathie aux Prses
et a leur ktablissement; ce dont je fblicite notre commune. En effet, encore que les debuts fussent modestes,
ils contenaient la. promesse d'un d6veloppement continuel. De plus. et ceci est et demeure le point capital,
nous efmes ainsi, au milieu de nous, un s6minaire.
Qu'importe Ie fait que les professeurs et les 6leves
6taient presque tous Francais ou &trangers! T6t ou
tard, les Hollandais devaient y affluer en grand
nombre. Et m&me au cas oi cela ne serait pas arrive,
le fait seul de poss6der dans notre commune un s6minaire, c'est-4-dire une maison dans laquelle - au prix
de combien de soins et de d6vouement ! - on enseigne
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aux levves les connaissances requises, oi1 l'ontravaille,
en priant, a la formation-de bons pretres, qui sont la
couronne de 1'Eglise catholique, ce fait a lui seal cet
d6eja te une grande cause de joie. Et je n'ai pas
besoin d'ajouter combien la presence d'un seminaire
rehausse la valeur morale de notre commune.
a Le petit arbrc, plant6 a cet endroit il y a cinquante ans, a pouss6, et est devenu un chene puissant,
dont les branches s'6tendent au loin sur la Hollande
et au dela. A l'ombre de ce chene ont grandi des
6evques, des pretres, des frares, des laics, qui tous,
j'en suis sir, se rappellent volontiers les ann6es de
jeunesse qu'ils ont passees ici.
- Tout ceci, je pense, constitue an motif plus que
suffisant pour vous presenter, Monsieur le Superieur,
et, en votre personne, a tout le s6minaire Saint-Vincentde-Paul, mes meilleures felicitations a I'occasion de ce
cinquantenaire; j'y ajoute aussit6t le vceu que, avec la
benediction de Dieu, Wernhoutsburg puisse prosprer
et fleurir jusqu' la fin des temps! »
Ces paroles si sympathiques de M. le maire, accueillies, comme on pense bien, par de longs applaudissements, furent completies et confirm6es, le 18 octobre,
par la ddpeche suivante :
t Le maire de Zundert et son Conseil municipal,
rbunis en seance, vous offrent, en ce jour, de tout
cceur leurs meilleures filicitations, ainsi que leurs
meilleurs vaeux pour 1'avenir.

a Sign6 : MALLENS, maire.
tc LUIJCKX, secritaire.
Le soir de ce premier jour, nous eimes une s6ance
de marionnettes. Ce fut vraiment beau, fterique parfois, de voir se remuer, gesticuler, marcher, voler,
nager ces petites marionnettes, tandis que la voix des
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artistes invisibles venait renforcer l'illusion de vie
charmante que tous ces mouvements sugg6raient.
Le lendemain, 17 octobre, fut le jour solenneL des
grandes ceremonies liturgiques. Sa Grandeur Monseigneur Pierre Hopmans, iveque de Breda, un tres
ancien ami de la maison, puisque, deja du temps de
M. Dillies, alors qu'il 6tait Vicaire general du diocese,
il venait, tous les ans, pr6sider la distribution solennelle des prix, avait bien voulu accepter de venir
c6~lbrer dans notre-chapelle une messe pontificale
d'actions de graces. En meme temps que Monseigneur Hopmaps, avaient &tC invites son Vicaire
g6neral, Mgr J. V. Oers, les superieurs du grand
seminaire de Hoeven et du petit seminaire d'Ypelaar, M. le doyen de Etten, et beaucoup de cur6s et
d'ecclisiastiques des environs.
Ce fut une belle r6union et une belle manifestation
de la sympathie que le clerg6 dioc6sain ne cesse de
nous t&moigner.
Monseigneur arriva vers dix heures moins le quart,
au son des trois cloches de la maison : celle du bitiment d'entr6e, celle de la cour et celle de la chapelle.
Cette dernire surtout avait raison de sonner a toute
volCe, car elle aussi fetait son cinquantenaire. Elle fut,
en effet, donn6e au s6minaire par le P. Fiat, lors de
sa premiere visite & Wernhoutsburg, le 20 novembre
1882, et porte, en souvenir du donateur, I'inscription
suivante: a Dedit Antonius Fiat, r6us Superior generalis,1882. ) (Voyez les Annales de 1883, p. 29.) Revetu
de la cappa magna et pr6c6de des 8lves, qui chantaient le Ecce Sacerdos, Monseigneur traversa la longue
cour de recr6ation et p6netra dans la chapelle entre
une double rang6e de scouts, rcemment install6s. Ce
d6tail causa une vive satisfaction a Monseigneur,
grand protecteur de toutes les oeuvres de jeunesse,
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satisfaction qu'il tint a exprimer publiquement dans
la Semaine religieuse de Breda, le Sancta Maria do
20 octobre dernier.
Inutile, je pense, de vous d6crire les c6remonies de
la grand'messe pontificale, qui, nous l'espirons, ne
differerent pas sensiblement de celles de toute autre
messe pontificale celbr6e selon le pontifical. Ce qui
frappa le celebrant et tous les invites, ce fut la maniere
presque impeccable dont furent executes les chants
liturgiques par nos 6e1ves. On ne pouvait pas comprendre comment il &tait possible d'obtenir un tel
ensemble, une expression si juste do rythme et des
nuances avec un chceur de cent quarante •6ves. Ce
fut, pour beaucoup d'entre eux, comme une revelation.
Pendant le diner, dans le r6fectoire orne. de drapeaux et de guirlandes, M. le superieur se leva
pour remercier Mgr Hopmans de la si grande sympathie que lui et ses augustes pr6decesseurs, ainsi que
tout le clerg6 du diocese de Breda, n'avaient cess6 de
t6moigner au s6minaire Saint-Vincent-de-Paul, depuis
le jour de sa fondation jusqu'a I'heure actuelle : sympathie qui se manifesta tout specialement aux heures
d'6preuves, quand le s6minaire fut sur le point d'&tre
ferm6, et dont Monseigneur avait voulu donner une
preuve nouvelle en venant, avec un grand nombre de
membres de son clerg6, se joindre a nous pour la
celebration de cette fete du cinquantenaire. A ces
paroles de M. le superieur, Mgr Hopmans repondit
par le discours suivant :
, Monsieur le Superieur, Messieurs. Si, pour les
parents, c'est un grand honneur de pouvoir elever
leurs enfants pour Notre Seigneur, c'est une dignit6
bien plus haute encore de preparer des enfants au
sacerdoce, de former des jeunes gens, non seulement
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A la sanctification personnelle par une vie de dvvouement, d'abn6gation, de piet6 et d'oraison, mais a se
rendre capables de travailler plus tard a la sanctification des ames. Ainsi que vous l'avez rappele,
Monsieur le Sup6rieur, pres de cinq cents jeunes gens,
sortis de votre s6minaire, ont d6ja recu la grace du
sacerdoce ou se pr6parent, en ce moment, A la recevoir, pour aller travailler au salut des Ames dans les
aeuvres et les missions qui ont 6t6 confi6es Avotre Congregation. C'est done A bon droit que vous tenez A
exprimer aujourd'hui les sentiments de votre reconnaissance et de votre joie. Mais, nous aussi, nous
partageons votre joie; et c'est pour le prouver que
nous sommes venus ici c6lbrer une messe pontificale
d'actions de graces, afin de remercier le bon Dieu de
toutes les benedictions qu'll a daign6 faire descendre
sur votre seminaire durant ces cinquante ann6es.
4c Mon predecesseur, Mgr van Beek, de pieuse m6moire, vous a accueillis dans son diocese avec une
enti're bienveillance, vous le savez. Eh bien! aujourd'hui, je puis vous dire que, A aucun moment, pendant les cinquante annres 6coulees depuis, nous
n'aions eu lieu de regretter le geste d'accueil de notre
pred6cesseur. Au contraire! Ainsi que vous 1'avez fait
remarquer, ce sont nos pretres, c'est le clerg6 de
Bxida qui vous a aides A vous maintenir au milieu
des grandes 6preuves d'apres guerre. Ils ont fait
tout ce qu'ils ont pu pour vous conserver au milieu
d'eux; ce qui prouve bien qu'ils tenaient Avous garder. Laissez-moi vous dire que, de meme que vous
avez 6t6 recus dans notre diocese les bras ouverts, de
meme vous continuez toujours A etre les bienvenus au
milieu de nous, parce que vous avez prouv6 que vous
6tes de vrais fils de saint Vincent de Paul; ce qui est
poar nous une grande, une trbs grande joie. Vous
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avez toujours fait tout ce que nous vous demandions;
et jamais vous n'avez d6pass6 les bornes qui vous ont
&t6 fixes: et ceci a contribu a vous gagner la confiance et la sympathie de nos pretres. Nous aussi, les
6veques de Br6da, Mgr van Beek, Mgr Leyten et
moi-meme, nous avons et6 toujours pleinement contents des fils de saint Vincent de Paul, parce qu'ils
continuent a travailler selon 'esprit de leur Pere.
C'est pourquoi nous nous rejouissons avec vous a
l'occasion de ce cinquantenaire de votre maison. de
Wernhoutsburg, et nous prions Dieu qu'll daigne
continuer a vous b6nir et a vous envoyer de nombreux
jeunes gens, afin que vous puissiez en faire de dignes
fils de saint Vincent de Paul. Puisse le bon Dieu vous
accorder ses plus riches benedictions, et puisse cette
cordiale sympathie qui rigne entre vous et nos pretres
se maintenir toujours la meme a l'avenir comme dans
le passe! ,
Ce discours de 1'6v4que, remarquable & plus d'un
point de vue, fut salui, ai-je besoin de le dire, par
les applaudissements presque frnettiques des le6ves,
qui entonnerent le traditionnel Vivat, vivat semper
in aeternum, suivi d'un cantique latin en l'honneur de
Monseigneur.
Aprbs le diner, tout le monde,.professeurs, invites,
6leves, groupis autour de l'6vecue, furent, comme on
dit en hollandais, u immortaliss sur la plaque sensible v. Ensuite, pendant plus d'une heure encore,
Monseigneur resta a causer familiirement avec tous,
jusqu'au moment du d6part, qui cut lien vers quatre
heures. La soir6e fut consacree, au grand contentement des 61eves, a une seance de cin6matographe.
Le troisieme jour de la fete, le 18 octobre, qui 6tait
Ie veritable jour du cinquantenaire, se passa enfamille.
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Un certain nombre de confreres 6taient venus souligaer I'intimit6 qui caracterisa cette derniere journte.
M. Romans, visiteur de la province de Hollande, fut
retenu a Nimigue par une indisposition. Nous regrettames vivement sqn absence, car, en plus de son titre
de visiteur, il porte celui de premier Lazariste hoilandais sorti de Wernhoutsburg. Du moins, nos cinq
maisons de Hollande &taienttoutes representies, soit
par leur superieur, soit par un confrere. Et comme
M. Smet, ancien missionnaire du vicariat apostolique
de Yung-ping-fu et superieur actuel de notre Mission
de Java, pouvait etre tenu pour le reprisentant des
confreres qui sont en Chine et A Java, presque toute
la province de Hollande etait li pour c6l6brer le cipquanten4ire de cette maison de Wernhoutsburg, notre
maison a tou3. Signalons, en outre, M. Hubert Meuffels, directeur des Filles de la Charit al Talbourg;
Mt. LIonard Peters, visiteur. de la province de Belgique; M. Agnius, superieur de la maison de Loos,
laquelle, on le salt, est mater et matrix de Wernhoutsburg. Mais ce qui donna surtout A cette fete son
caractere de ffete de famille o, ce fut la presence,
parmi nous, de l'envoy6 du Trbs Honore Pere, M. Albert Narguet, procureur gtneral, ancien Alve de
Wernhoutsburg. On avait un pen espirk qu'a I'exemple
du tres bon P. Fiat, M. le Superieur gen&ral viendrait en personne prendre part a nos fetes. Le Tres
Honor6 P&re en a Wt empech6; du moins, M. Narguet pourra lui dire I'accueil qu'il aurait trouv6 ici,
s'il -tait venu, et qu'il trouvera, si, plus tard, les
circonstances lui permettent de.venir nous visiter.
Ce-fut M. Narguet qui c6Clbra la messe de Communaut6 et distribua la sainte Communion aux el6ves. La
grand'messe fat chant6e par M. Alphonse Bernhard,
de Belletanche, un vieux de la vieille, puisque lui seul
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porte le titre de-( premier 616ve de Wernhoutsburg n.
M. Bernhard surtout fut done pour tous comme la
personnfication du passe; et c'est avec une sorte de
veneration que les 61eves contemplaient sans cesse ce
vieux prktre A barbe blanche, qui fut, ii y a cinquante
ans, le premier 616ve de leur maison.
Quand, apres la fetes quelqu'un demanda aux
grands ce qui leur avait paru le plus beau de tout ce
qu'ils avaient vu et entendu, ils repondirent: a La
messe pontificale et le discours de M. Narguet. , Je
ne sais si M. le procureur general a vraiment tenu a
prononcer un ct discours a, et je dois me garder de
blesser sa modestie. Mais ce qui est sfr, c'est qu'il
nous a parlk, longuement parle, du passe de Wernhoutsburg, et que les 6leves, bien que moins familiarises avecla langue francaise qu'autrefois, 1'ont ecouti
et suivi comme jamais encore ils n'avaient 6cout6.
M. le procureur general ne peut que confirmer ce
temolgnage.
Le soir, pour honorer le dCl6gu6 du Tres Honor6
Pere dans sa langue maternelle, les CRlves offrirent a
M. Narguet une seance dramatique, oi ils cbanterent
plusieurs morceaux de Gevaert, Massenet, etc., et
jouerent une piece de Henri Brachet, ainsi que la
farce du Pdti et de la Tarte. J'ignore quelle impression M. Narguet et les autres confreres frangais ont
emportie de cette s6ance; mais ils ont dfi certainement constater que les 6elves firent de leur mieux.
Apres la s6ance, ii y eut un salut solennel pour
cl6turer a la fois l'Adoration Perp6tuelle, qui justement coincidait avec l'anniversaire de la fondation de
Wernhoustburg, et ce triduum de f&tes k l'occasion
du cinquantenaire.
Et puis, ce fut fini. Comme toutes les belles-choses,
les fates eurent une fin.
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Ce qu'il faudrait pouvoir encore raconter, ce sont
les nombreux t6moignages d'amitie et de sympathie
requs d'un pen partout, sous forme de lettres, de telegrammes, de dons, de la part des anciens eleves, des
amis et des bienfaiteurs de Wernhoutsburg. Signalons
seulement une d6p&che de Nosseigneurs Geurts et
Lebouille et leurs contreres de Yung-ping fu. une
lettre de Mgr de Backere et ses contreres de Java. et
une depecbe de M. Vaessen et ses confreres du Br&sil. Mais, s'il fallait tout raconter, je n'en finirais pas.
Et c'est pourtant ce que je veux faire, tout confus
d'avoir &t6 si long.
Croyez-moi, Monsieur le Secretaire general, en
l'amour de Notre Seigneur et de saint Vincent, votre
tout devout serviteur et confrire,
J.

ZOETMULDER,
i. p. d. 1. m.

IRLANDE
OUVERTURE DU SEMINAIRE DES FILLES DE LA CHARITE
A BLACKROCK

Depuis les temps lointains de son 6vangelisatien

par saint Patrice, et de 1'rtablissement, sur son territoire, de monasteres sans nombre, la feconde Irlande
a donnA par milliers ses ils et ses filles a la vie religieuse. Bien avant i855, l'annee oi la cornette fit son
apparition dans l'ile des saints, ontrouve aux registres
du personnel de la Communaut6 quelques noms ga6liques; il est douteux, toutefois, que les titulaires de
ces noms soient venus directement d'Irlande pour
s'enr6ler sous la banniere de saint Vincent. Cet etat

de choses ttait destine i changer apres la fondation,
il y a pres de quatre-vingts ans, de la maison de Drogheda. Une des premieres jeunes Irlandaises admises
chez les Filles de la Charit• fut Alice O'Sullivan, de
Clonmiel, predestin6e a mourir martyre, a Tien-tsin,
en 1870. Cette t Fleur de 1'lle des Saints n, comme

on l'a appel6e, n6e le I" d6cembre 1836, 6tait venue
sur le conseil de son frere, M. Daniel O'Sullivan,
prktre de la Mission, frapper a la porte de la rue du
Bac . Entree en communaut6 le 31 janvier I856, elle

avait &t6 plac6e, l'ann6e suivante, apres un court
s6jour a Boulogne-sur-Mer, a Drogheda, oi elle fit les
saints vceux. Enfin, en 1863, de Bullingham, oi elle
6tait venue l'ann6e pricedente, l'obeissance l'avait
envoy&e dans cette Chine oi, d&s L'age de seize ans,
4tant encore en pension, elle avail annonc6 a une
amie qu'elle subirait le martyre. Comment ne pas penser i cette vaillante ouvriere de la premiere beure en
contemplant ce vol imposant des blanches ailes de
plusieurs douzaines de cornettes venues k Dun Laoghaire a la rencontre de la Tris Honoree Mere et de
ses compagnes de voyage d6barquant d'Angleterre?
C'est qu'en effet, durant ces trois quarts de siicle,
I'Irlande n'a pas &tS avare de ses filles envers celui
qui, surtout aux jours d'angoisse et de persecution,
aima tant I'Hibernie. Elles sont 1U sur la terre natale,
bien plus, en Angleterre et en tcosse, meme dans la
lointaine Australie, juste un soupcon de leur harmonieux accent gailique fait reconnaitre au milieu de
leurs compagnes celles, Dieu merci nombreuses, qui
virent le jour dans la verte Erin. Et pourtant, il leur
fallait, pour faire leur skminaire, s'expatrier. Oh! pas
bien loin, sans doute, mais s'expatrier tout de rieme.
i. Cet excellent missionnaire mourut pieusement & Blackrock, le
14 fevrier 1917.
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Nul doute que la perspective de cet exil it may be for
years, and it may be for ever. n'ait arrtel mainte bonne
volonti, reelle sans doute, dont la taille toutefois
n'avait pas encore atteint les hauteurs de l'bhroisme.
Mais, aujourd'hui, tous les espoirs sont permis. Plus
ne sera besoin d'aller chercher au dela de la mer
d'Irlande la noble livrbe de la charit6; et qui douterait que le sang de la jeune martyre de Tien-tsin elle n'avait pas trente-quatre ans-ne devienne,dans
le ccnur genereux de ses jeunes compatriotes, une
semence feconde de vocations?
L'ouverture du nouveau seminaire a i'orphelinat
Sainte-Th&rise de Blackrock 6tait annoncie pour le
jeudi 8 septembre, a une heure et demie. Quelques
instants auparavant, Notre T-res Honor&e Mere, accompagnbe de ma sceur Thomson, visitatrice, et de ma
seur Gouin, et suivie des seurs servantes de Dublin
et des environs, ainsi que de beaucoup d'autres seurs
qui avaient pu s'6chappcr, sans prejudice de leurs
travaux, etait accueillie joyeusement par le personnel
de I'orphelinat, y compris les trois seurs du nouveau
s6minaireavec leur directrice, soeur Richard. Presque
en mrme temps arrivait de Dublin Mgr Richard Ryan,
&v6que lazariste de Sale, province de Victoria, en
Australie, et son compagnon, M. Richard Macken,
de notre maison de Saint-Vincent a Ashfield, Nonvelles-Galles-du-Sud, Australie. Du siminaire SaintJoseph, voisin de la maison Sainte-Th6rise, ataient
venus M. Henri O'Connor, visiteur de la province
d'Irlande; M. Charles Souvay, reprisentant M. Notre
Tr:s Honor6 Pare, avec plusieurs confreres de diverses
maisons.
La c6rimonie fut tres simple, comme il convenait.
Apres le chant du Veni Creator i la chapelle,

Mgr Ryan, suivi du clerg6, de la Tres Honor&e Mere

et de quelques sceurs, b6nit le nouveau batiment. Cela
fait, tous les assistants prirent place dans la future
salle du s6minaire: d'un c6te, une douzaine de pr6tres entourant le prelat; en face, encadrant la Tres
Honoree Mere, une soixantaine de sceurs
Il'habit,
avec les trois jeunes pionnieres de la nouvelle fondation.
Mgr Ryan, alors, en termes tres d6licats, exprima
ses remerciements pour l'honneur qui lui avait 6td fait
en l'invitant a ouvrir ce seminaire. Que cette c6r6monie ait lieu le jour consacr6 a comm6morer la Nativit6 de la tres sainte Vierge, cela, ajouta-t-il, ktait de
bon augure pour 1'etablissement qui venait de naitre:
I'lmmacul6e Mere de Dieu, qui, d'ailleurs, abaissesur
la Communaut6 un regard de particuliere complaisance, ne saurait manquer d'obtenir de son divin Fils,
pour cette maison, la benediction fructifiante qui lui
attirera, de cette Ile des Saints, de nombreuses vocations, r6pandant partout la bonne odeur de saint Vincent; et pour les travaux des filles de la Chariti, ici
et partout dans le monde, la fecondite qui rejaillit jusqu'au pied de son tr6ne.
Les applaudissements nourris de toute 1'assistance
montrerent au pr6lat combien ses vibrantes et enconrageantes paroles avaient p6nitre jusqu'au fond des
coeurs. Sur l'invitation de M. O'Connel, M. Souvay
se leva a son tour.
a Le 29 novembre 1633, dit-il en substance, saint
Vincent rassemblait dans la maison de Mile Le Gras,
prbs de 1'6glise Saint-Nicolas-du-Chardonnet, trois ou
quatre filles, afin qu'elle les format aux vertus et aux
fonctions de leur vocation au service des pauvres.
Ainsi fut ouvert le premier seminaire des-filles de la
Charit6. II y a trois cents ans de cela, ou peu s'en faut.
Et voici qu'apres ces trois cents ans nous assistons,
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ici en Irlande, a une scene de tous points analogue.
Comme en ce jour m6morable d'il y a trois sikcles,
saint Vincent, nous n'en saurions douter, est au milieu
de nous; car n'est-il pas oii ses enfants sont rassembl6s ensemble pour poursuivre son oeuvre ? II est avec
nous par son successeur dans I'humble personne de
son repr6sentant. Bien plus,.de loin, sa pens&e nous
suit ici et son coeur paternel est uni au n6tre, comme
le prouve surabondamment le t6legramme qu'il a bien
voulu envoyer a la Tres Honoree Mere:
a Prie Trbs Honoree Mere transmettre aux petites
a sceurs, pierres fondamentales nouveau s6minaire, A
( Directrice, ~ Visitatrice, paternelle benediction, au
(( nom de saint Vincent. Francois Verdier, Sup&rieur
a general. »
" Comme il y a trois cents ans encore, la bienheureuse Louise de Marillac aussi preside a l'ouverture
de ce s6minaire; nous la reconnaissons dans la personne de la Tres Honoree Mere qui, si dignement,
lui succede. Et, de plus, nous avons, comme jadis, les
trois candidates au service des pauvres.
, Son Excellence de Sale a eloquemment d6gag4 la
legon que comporte l'heureuse coincidence avec la
fete de la Nativit6. A cette lecon je voudrais, s'il
veut bien me le permettre, en ajouter une autre, qui
est, en meme temps, un souhait et un encouragement.
Qui donc, dites-moi, a Nazareth, ou en Palestine, fit
attention que ce jour-lk, dont nous c6elbrons l'anniversaire, s'inaugurait dans le monde un ordre tout
nouveau, celui de la Redemption? C'est que, en effet,
dans le royaume de Dieu, les plus grandes choses
commencent toujours par l'imperceptible grain de
seneve. dont parle la parabole. Qui eut pens6 que,
quand Jesus, se promenant sur les bords du Jourdain,
appelait a sa suite Andre et un autre disciple de Jean-
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Baptiste, il mettait la premiere pierre a la construction
d'une Eglise aussi vaste que le monde? Et qui eut
ose, ce 29 novembre 1633, que nous rappelions plus
haut, dire a saint Vincent que ces trois ou quatre
soeurs, dont il confiait la formation a sa bienheureuse
collaboratrice, 6taient les pr6mices d'une moisson
comptant aujourd'hui quarante mille sceurs? En vue
de cela, qui oserait mettre une limite aujourd'hui au

~1gitime espoir que l'institution, inauguree sous de si
heureux auspices, sera, sur cette terre d'lrlande, une
f6conde p6piniere de vocations de choix? L'lrlande,
saint Vincent I'aima jusqu'a lui envoyer des ouvriers
en un temps oi c'itait les vouer au martyre. Elle le
lui a rendu g6nereusement en enr6lant, de plus en
plus nombreux, une noble lgion de ses fils dans ia
Compagnie qu'il avait foddee. Elle le lui rendra aussi
en amenant ici ses filles en grand nombre. Dieu veuille
que ce sbminaire soit le phare lumineux qui attirera
les ames d6sireuses de se donner aux oeuvres de charite et repandra sur cette terre de foi les plus amples
benedictions divines! Tel est notre voeu, et telle est
notre prire. ,
II revenait naturellement i M. Jean O'Conne!,
directeur des seurs de la province, de dire le dernier mot dans cette petite fete de famille. Ce fut un
mot de remerciement et de reconnaissance. Action de
graces a Dieu, d'abord, dont les benedictions sur les
dix-huit maisons de Filles de la Charit6 en Irlande
ont pr6par6 et rendu possible 1'ceuvre inauguree
aujourd'hui. Reconnaissance envers la tres sainte
Vierge ensuite; depui des mois, ceux qui ont la
charge des destinees de la province avaient nourri le
pieux d6sir de voir cette inauguration coincider avec
la fete de la Nativit6; les obstacles surgirent, nombreux et considerables; que ce d6sir, longtemps
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caress6, se soit r6alisi malgr6 ces obstacles, cela est
dda, sans aucun doute, A la faveur sp6ciale dont la
Vierge Immaculde ne cesse d'entourer la Communaut6. Remerciements a Mgr 1'&veque de Sale; c'est
pour les deux families de saint Vincent de Paul un
grand honneur, et pour l'euvre entreprise un gage
assuri de b6n6diction que d'avoir en la c6remonie
d'aujourd'hui pr6sid6e par Son Excellence. Remerciements A Notre Tres Honore Pere d'avoir bien voulu
envoyer M. Souvay, un de ses assistants, pour le
representer parmi nous. Remerciements aussi a la
Tres Honor6e Mere, dont la presence est, pour toutes
les sceurs, une cause de joie sans bornes et le plus pr6cieux des encouragements. Elle a pu se rendre compte
deji de la nature et de 1'6tendue des cenvres confiies
a nos sceurs; et, bien que trop court aux yeux de
tous, le temps qu'elle pourya encore consacrer a la
visite de ces oeuvres ne manquera pas de la convaincre
de leurs grands et multiples besoins. Pour y subvenir,
les vocations ne seront jamais trop nombreuses.
Daigne Dieu les envoyer A ce s6minaire que nous
iaugurons aujourd'hui!
De retour a la chapelle, le Te Deu.m fut entonn6
par Mgr l'6veque de Sale, et Ie salut du Saint Sacrement, suivi du chant du Magnificat, cl6tura la c6r6monie.

ITALIE
M. JEAN TONELLO
-Le samedi 23 avril 1932, a quatorze heures, il plut
SDieu d'appeler A la mission du ciel, aprbs cinquantequatre ans passes dans la mission de la terre, notre
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tres cher confrere M. Jean Tonello pour y recevoir
la ricompense iternelle que lui ont meritie ses venus,
particulibrement son zele pour la gloire de Dieu et le
salut des ames.
Tout en baisant la main de Dieu qui nous a enlevi
un confrere si cher et encore si utile, nous dcvons
nous consoler de le savoir dans le sein de Dieu, loin
de cette vall6e de larmes. Nous sentons tout de mame
profond6ment la douleur de sa perte, car ii fut un
excellent missionnaire, malgr6 les d6fauts de son
caractere vif et ardent, d6tauts qu'il maitrisait tres
vite, reprenant son calme, sa serenit6 et son habituelle
bonne hurneur.
II y a deux ans, sa robuste constitution et la pleine
possession de ses facult6s intellectuelles laissaient
esperer que, malgre ses soixante-douze ans. 11 rendrait encore de longs services & la Congregation et a
l'iglise. Une pimible maladie de cceur vint ruiner cet
espoir. Peu a peu, ses forces diminuerent; six mois
avant sa mort, il dut se resigner A ne plus quitter sa
chambre. Son mal lui causait d'horribles souffrances de jour et de nuit; au plus fort de la douleur, il- criait et gemissait. II demanda I'extreme-onction et communia presque tous les jours avec une devotion touchante. Le chapelet, qu'il 6grenait sans cesse
entre ses doigts, montrait sa grande d6votion & Marie.
Par tc stament, i! disposa de tous ses biens en faveur
des oeuvres de la Communauti, ne laissant a ses
parents les plus proches que de petits souvenirs. II
expira sans la moindre agonie, sans g6missements et
sans cras, dansle calme le plus parfait, la teteappuyte
sur sa main, comme d'habitude. On aurait pu croire
qu'il dormait.
Son corps, transportb & la chapelle domestique,
aupres des reliques de saint Vincent, garda les traits
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paisibles et sereins de celui qui s'endort apres une
journee de fatigues.
Nombreuses furent les personnes qui vinrent s'agenouiller devant son corps le dimanche et les premitres heures du lundi : pr8tres et laiques, religieux
et religieuses, sp6cialement Filles de la Charit6 et
Nazar6ennes
Dans la soiree du dimanche, a sept heures et quart,
les pretres et les clercs de la maison se r6unirent pres
du cercueil pour reciter Yoffice des df unts.
Le lundi matin, 25 avril, a huit heures, son corps
fut transporte en procession a l'4glise qu'il avait tant
aimee et embellie. La messe solennelle et les fun6railles avaient attir6 une foule nombreuse. Beaucoup
l'accompagnerent au cimetiere.
Ce jour-la, l'tglise fetait saint Marc, patron de
Marc Antoine Durando, que M. Tonello avait connu
dbs son enfance, qu'l v6nerait grandement, auquel ii
soubaitait les honneurs de la b6atification. C'est grice
a lui que le proces dioc6sain a &tCintroduit et s'est
heureusement cl6tur6 il y a un an. Fatigues et ennuis,
rien ne le rebutait; mais peut 6tre est-ce lI la principale cause de sa maladie et de sa mort. On peut crotre
que M. Durando a voulu le r6compenser en lui obtenant de Dieu la grace de feter saint Marc ensemble
dans la joie du paradis.
Le lendemain mardi, toute la Communaut6 se r6unit
pour la. conference sur les vertus du d6funt.
1" On loua son grand amour pour la Congregation,
qu'il avait appris a connaitre, admirer et aimer des
son enfance ; car ses parents le conduisaient souvent,
avec ses frdres et seurs, dans notre 6glise et notre
maison de Turin. Quand ii parlait de nos anciens et
v6nerbs missionnaires, MM. Durando, Buroni, Salvi,
- les deux Rinaldi et autres, c'Atait toujours dans un.
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langage enthousiaste; il vantait leur piet~, leur doctrine, leurs admirables vertus et saints exemples, toujours presents A son esprit et a son cceur.
Ces premieres impressions, en lui donnant estime et
amour pour notre Congregation, le porterent &choisir,
pour ses 6tudes de gymnase, notre college de Scarnafigi, puis a demander son admission dans notre
Communauti.
I1 entra au s6minaire interne a Chieri le 27 septembre 1877. II avait pour la Congregation l'amour
d'un enfant pour sa mire et souffrait quand on la
depriciait devant lui ou qu'on attaquait la r6putation
d'un confrere. Les epreuves ne lui manqubrent pas;
il eut plusieurs fois la pensee de quitter sa vocation;
mais ce ne fut qu'une pensee fugitive, que son coeur
rejeta aussit6t, malgre I'offre d'emplois importants et
avantageux.
Son testament est une autre preuve de cet amour :
a Je recommande mon Arme, dit-il, a l'infinie mis6ricorde de Dieu. qui, sans regarder A mes innombrables
ingratitudes, a des bras assez grands pour accueillir
tous ceux qui s'adressent a elle.
cc Je demande pardon A tons des scandales que je
leur ai donns; j'aime tout dans la Congregation, et les
anciens et les nouveaux. »
Cet amour, il le montra encore en laissant un legs
en faveur des missions et en faveur de la nouvelle
ceuvre des retraites aux laiques.
2" II avait une foi vive, ferme, a l'ancienne mode,
telle qu'il I'avait apprise de ses pieux parents, Michel
et Laura Giuggia, qui 6levErent chr6tiennement leurs
nombreux enfants et donnerent deux fils an clerg, et
trois illes a la religion.
11 ne tolbrait aucune opinion contraire aux enseignements de l'iglise et les refutait avec ardeur. Cette
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foi etait 1'ime de sa vie et mettait en branle toute son
activit6 missionnaire.
30 De cette foi jaillissait I'esprance et la confiance
en Dien, qui I'aidaient a surmonter les obstacles dans
les euvres qu'il entreprenait pour la gloire de Dieu et
le bien des ames.
4* Plus grand encore 6tait son amour de Dieu et do
prochain. De cet amour decoulait son zble ardent,
inlassable, constant, pour la splendeur du culte et
I'ornementation des. glises. I1 aida de tous ses moyens
la restauration, I'erection, 1'embellissement d'6glises
et d'autels. 6-est a lui qu'on doit sp6cialement l'erection, dans notre 6glise de Turin, de I'Ara Pacis, du
magnifique autel en marbre precieux qui porte I'image
du Sacr6 Cceur. Cette oeuvre d'art restera comme un
monument imp6rissable de sa devotion an Sacre
Coeur.
Comme preuve de son zele pour le salut du- prochain, signalons ses innombrables missions dans le
Pi6mont, la Ligurie et la Sardaigne; les nombreuses
series de retraites donnCes aux pretres, aux ordinands,
aux clercs des s6minaires, aux instituts d'dducation,
aux religieuses, et surtout aux emigrants qui passaient
en Suisse on en France.
Sa parole vive, simple, pleine de doctrine et d'onction, faisait grande impression et p&nitrait profond6ment dans les ames des-auditeurs, qui gardent toujours
pour lui estime et affection.
11a publi6 sur la MWdaile miraculeuse un opuscule
intitul6: II Celeste Talismano, qui se vendit beaucoup et
contribua a r6pandre parmi le peuple la devotion a la
Medaille. On lui doit encore un opuscule sur saint
Vincent, qui fut tire a des milliers d'exemplaires; un
beau mois de Marie : La Grande Giornatadella Virgine;
un manuel pour les missions au peuple selon notre
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methode: Omiiia mecum, ou l'on trouve des conseils
pratiques pour riussir en mission; la Vita del Marckese
di Pianesza; S. Salvario di Torino e le Figlie della
Carita in Italia;et d'autres livres de pi6te et d'histoire
religieuse. Ces 6crits lui coithrent de longues recherches; en tous, il se montre ecrivain plein de doctrine
et d'onction; en tous, deux d6sirs I'animent : mettre
en 6vidence les ceuvres de la Congr6gation et conduire
les ames au bien.
50 I1 possedait a un degr6 pen commun les vertus
qui forment l'.me du bon missionnaire. La simpliciti
d'abord : ennemi de toute duplicit6 ou-tromperie, il
donnait toujours avis avec sinc6rit6 et agissait toujours avec l'intention de glorifier Dieu et de faire do
bien au prochain. L'humlitA le rendait dedaigneux
des honneurs. II cachaitceux qu'il avait requs, comme,
par exemple, son titre de membre de la Sociiti d'Histoire de la Patrie. Dans sa conversation, il itait avec
tous, grands et petits, de manieres affables; il acceptait les plaisanteries et riait lui-meme de ses defauts.
La vivaciti de son caractere lui rendait difficile la
pratique de la douceur. 11 se calmait vite et ne gardait
point de ressentiment. Sa mortification 6tait grande:
il 6tait toujours satisfait de ce qu'on lui offrait en fait
de nourriture, d'habits et de logement, et supportait
avec courage les fatigues occasionn&es par les ceuvres
de zele qui lui 6taient confees. Les vertus des vceux,
pauvret6, chastet6, obeissance, lui furent toujours
chires et toujours il y fut fidile.
Quant au service des pauvres dans les fonctions de
la Congregation, tout le monde sait avec quel amour,
quelle pers6verance et quel desintbressement il s'y
appliqua tant que ses forces le lui permirent.
Bref, on peut affirmer qu'il fut un vrai missionnaire
selon saint Vincent, anim6 du mame esprit et d'un
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meme amour des pauvres. M. le sup&rieur a conclu
ainsi la conf6rence : " Apres tout ce qu'on a dit sur
les vertus de ce cher confrere, nous devons prendre la
resolution de nous enflammer d'un amour toujours
plus vif pour les pauvres, afin qu'i nous, comme a notre
bon confrere, on puisse appliquer la consolante sentence du psaume 40 : Beatus qui intelligitsuper egenum
et pauperem; in die mala liberabit eum Dominus. ),

ASIE
SYRIE
M. GUILLAUME VAN RUTTEN
Vers la fin du mois de mai, ceux qui eurent I'occasion de voir M. Van Rutten a Beyrouth le complimenterent sur sa bonne mine, et lui de r6pondre : a Jamais
je ne me suis aussi bien porte. »
H6las ! c'etait le mieux de la fin. Une intoxication
secrete le minait perfidement, sans rien laisser soupqonner. Quand le mal, enfin, se declara, ce fut avec une
telle violence que les soins les plus 6clairis, les plus
divou6s des midecins et des seurs ne purent enrayer
sa marche. Le 13 juin, notre confrere mourait an
milieu de la douloureuse surprise de sa famille religieuse et des personnes aupres desquelles il exerqait
son ministbre. C'etait pour la cinquieme fois en 1'espace d'un an que le bon Dieu ouvrait la porte de son
paradis A un membre de notre province, d6ja si pauvre
en personnel.
Guillaume Van Rutten naquit a Berkel, pres Rotterdam, le 22 f6vrier 1882. La Hollande, si riche en
families nombreuses, est 6galement ficonde en vocations sacerdotales. De bonne heure, l'esprit du jeune
Guillaume se tourna vers l'id6al religieux.
11 demanda et obtint d'etre admis a 1'6cole apostolique de Wernhout. I1 avait alors douze ans. 11 fit dans
cette maison toutes ses humanites et, de la, passa a
Panningen pour 6tudier la philosophie et lath6ologie.
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Ordonne pritre en igio, il recut de Paris sa feuille
de route pour Jdrusalem. M. Bourzeix venait d'y fonder une 6cole apostolique pour les jeunes Libanais et
Palestiniens desireux de se consacrer a Dieu dans le
sacerdoce. Ce fat la que M. Van Rutten fit ses premiers pas dans la carribre apostolique. Des le d6but,
il fit bonne impression sur son sup&rieur. Celui-ci fut
heureux de d6couvrir en lui, des les premieres ouvertures, un fond serieux de pi6et et un esprit oriente
vers les choses surnaturelles.
Trois ans plus tard'(9gI3), nous trouvons M. Van
Rutten a Broumana, en qualit6 de missionnaire missionnant. Les missions, au Liban, se font un peu
comme du temps de saint Vincent. L'kpoque des moissons et des vendanges passe, .c'est-a-dire vers le mois
de septembre, les missionnaires ferment leur maison,
en confient la c1l aux voisines - c'est-h-dire aux
soeurs - et s'en vont pour une longue campagne de
sept a huit mois.
Arrives dans an village, ils y louent une maison, oi
ils logent tant bien que mal. Ils demeurent 1L une,
deux, trois ou'nmme quatre semaines, pr&chant, cat&chisant, confessant les pauvres gens de la campagne,
r6glant leurs diff6rends, etc. Ils passent ensuite dans
un autre village pour y recommencer Ie mEme travail.
Un pareil ministere, double des privations que l'on
devine, demande an temperament robuste et resistant.
M. Van Rutten eut le courage de I'entreprendre avec
une sant6 delicate et fragile. 11 eut un autre m6rite:
celui d'apprendre la langue du pays, I'arabe. L'arabe
est un des idiomes les plus difficiles du globe. L'ecriture est une esplce de st6nographie, d'oi les voyelles
sont absentes. La grammaire est compliquee a plaisir.
Le vocabulaire, immens6ment 6tendu, demande un
effort de memoire tres dur.
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Nonobstant ces difficultis, M. Van Rutten se mit i
l'ceuvre avec tenacite et methode. Sans doute il ne
devant pas un arabisant 6merite. D'un esprit plut6t
lent et d'une m6moire assez ordinaire, il souffrait surtout d'une prononciation d6fectueuse, meme en sa
propre langue et en francais.
La chose n'eut d'autre inconvenient que de lui
attirer parfois quelque malin sourire. L'essentiel etait
de se faire comprendre, de pouvoir debiter un petit
sermon, faire le catichisme, entendre les confessions.
Ces differentes fonctions, notre zel6 missionnaire 6tait
arriv6e
s'en acquitter avec aisance. II mirite notre
estime et notre admiration.
En 1915, M. Ackaouy, superieur de Broumana, fut
exile
Damas. M. Van Rutien ne crut pas pouvoir
rester seul a la montagne et s'en retourna A Jerusalem.
La residence des confreres franqais en cette ville
itait occupee par les Turcs. Les deux missionnaires
restants avaient et6 rel6gues dans un appartement
trbs exigu du rez de-chauss6e. Notre cher confrire ne
put supporter cette promiscuit6 et s'en fut demander
l'hospitalit6 aux Lazaristes allemands. Ceux-ci le
recurent avec charit6. II demeura chez eux tout le
temps de la guerre.
Ce changement de residence, n6anmoins, ne l'empecha pas de continuer l'exercice de ses fonctions
aupres des sceurs et de leurs enfants. Pr6dications,
catichismes, confessions, il s'acquitta de tout avec
zeie et pi6t6 jusqu'a; I'entree des Allies dans la Ville
sainte (8 d6cembre 1913). 11 vint habiter avec ses
confreres, leur maison elant enin delivree de la presence des Turcs. A ses occupations ordinaires, il ajouta
une classe de francais aux garcons de l'hospice SaintVincent.
En 1921, M, Van Rutten retournait en Hollande,
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pour raison de sante principalement. La Hollande
venait d'etre krig6e en province autonome et ses sup&rieurs auraient desir6 qu'il y demeurit. Mais l'Orient
a ses attirances Pour un missionnaire qui a deji
pass6 une partie de sa vie dans un pays de soleil et
de lumiere, il est certainement difficile de s'habituer
de nouveau an brumeux climat du septentrion. Les
oeuvres, d'autre part, attachent; les ceuvres auxquelles
on a d6vou6 les meilleures anniesde sa vie, celles de
la jeunesse. I1 est done tout naturel d'aspirer a les
reprendre. M. Van Ratten demanda et obtint de rentrer en Syrie.
II fut place, en 1924, dans notre maison de Beyrouth. Disons tout de suite 4 sa louange qu'il se montra toujours d'une discretion parfaite au milieu d'616ments nationaux qui n'6taient pas les siens.
Digne enfant de saint Vincent et vrai missionnaire,
il se cantonna dans le domaine religieux, A tel point,
declare une sceur, que le surnaturelches lui htait devenu
comme naturel.
I1 partagea son ministere entre 1'h6pital du SacreCoeur et les diverses maisons de nos soeurs. II enseignait le catichisme aux orphelins, aux externes de la
Mis6ricorde, jusqu'A sept on huit fois par semaine et
presque toujours en arabe. Ce travail, pour lui, devait
surement constituer une tiche 6norme. A 1'hopital, le
soin spirituel des malades surtout lui tenait a cceur. II
les visitait tous chaque jour, et ceux d'entre eux qui
etaient gravement atteints le voyaient revenir a leur
chevet jusqu'a deux ou trois fois le meme jour. Aussi,
eut-il la consolation de ramener plusieurs ames A Dieu
et aux pratiques religieuses.
Le pieux aum6nier avait recommand6 aux sceurs de
ne jamais h6siter A I'appeler, la nuit, quand un malade
avait besoin de son ministere. Dans un grand h6pital,
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comme bien 1'on pense, la chose devait arriver asset
souvent. Ii interrompait alors promptement son sommeil et volait au secours du pauvre souffrant.
C'est ainsi que,dans la nuit du 3o mai dernier, il fat
requis d'urgence pour une femme qui se mourait. I1
se leva tout de suite, alla, on plut6t se traina, jusqu'i
l'h6pital. II eut le courage de donner les derniers
sacrements a la malade, mais declara tout aussit6t a
la sceur qu'il se sentait aussi mal que la patiente. On
lui prit la temperature. H1las ! ce n'tait que trop
vrai: le thermometre marquait 40°! On le fit coucher
immidiatement; il ne devait plus se relever.
Une attaque d'uremie implacable resista a toutes les
tentatives et, durant treize jours, le fit souffrir ternblement.

Dieu voulait purifier cette ame de pretre avant de
la rappeler a lui.
Le 13 juin, M. Van Rutten quittait cette terre. Ses
dernieres paroles furent: a Aimons bien le bon Dieu,
il n'y a que Lui qui compte. n

M. Van Rutten fut un bon missionnaire et un boa
confrere. Tres dilicat et reserv6, ii veillait anejamais
faire de la peine A personne. II 6tait surtout remarqua-

blement pieux. Aupres des soeurs et des enfants, et
m6me des docteurs de P'h6pital, il jouissait d'une
reputation de saint. Rien de bien saillant en lui an.

point de vue des talents naturels. C'est uniquement a
sa foi, a son accent de conviction, a son esprit surnaturel qu'il doit 1'effcacit6 de son ministire.
Puisse la divine Providence susciter des ames genu-

reuses pour venir prendre la place du missionnaire
qui tombe, modeste dans son sacrifice, au champ de
-l'apostolat!
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CREMGONIE EN L'HONNEUR DE JOSEPH KARAM

Lettre de M. ALOUAN, pfrtre de la Mission,
A M.

LE SUPERIEUR GE.NERAL
Tripoli, le 27 septembre 1932.

MONSIEUR ET TR-s HONORE PERE,

Votre bin•diction, s'il vous plait!
Le I septembre 6tait un jour memorable A Ehden
(Liban) : on inaugurait le monument elev6 par la
g6ndrosit6 des Libanais a la m6moire du heros du
Liban, Joseph Karam. Tout le pays etait invit6 a
cette c6r6monie nationale, sous la presidence des personnages religieux et civils. La France y 6tait aussi
en la personne de ses repr6sentants officiels.
Joseph Bey Karam etait le grand ami de la France
et des Lazaristes. Pleve de nos confreres de Tripoli,
il a gard6e son ancien professeur, M. Francois Amaya,
superieur de la Mission, et i ses confreres, une reconnaissance 6ternelle. Aussi, en mourant en exil sur la
terre d'Italie, il leur laissait le tiers de ses biens, ce
qui n'6tait pas une bagatelle, car il etait tres riche;
mais ce testament n'a pas et6 execute.
Voici ce que m'ecrivait, a la veille de cette c6remonie, Mgr Abdallah Khouri, vicaire patriarcal, 6veque
d'Ehden -et neveu de feu M. CUsar Couri : u J'ai
insinue de vous charger de prendre la parole le jour
de l'inauguration du monument Karani i Ehden. Vous
savez qu'e les Lazaristes ont ti ses 6ducateurs et ses
instituteurs. Nul plus que vous n'est en droit d'en
par!er

).

L'hesitation n'6tait pas permise. J'ai montr6 que
Joseph Bey Karam fut un grand chretien dans toute
I'acception du mot. Les tribunes 6taient archi-combles.
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Tout le monde officiel y 6tait; M. le Visiteur y 6tait
aussi avec d'autres Lazaristes venus d'Antoura, de

Damas et de Beyrouth. On dit qu'il y eut ce jour-li
3ooo autos et 4oooo personnes a Ehden.
Joseph Karam etait n6 en 1824, a Ehden; apres les
massacres de i86o, il d6fendit inergiquement et vaillamment les droits du Liban contre la tyrannie des
Turcs. II fut exil6 en 1867 et mourut en Italie en odeur
de saintet6. Son corps est encore intact et conserve
religieusement dans l'6glise d'Ehden, jusqu'g nos
jours, dans un monument en pierre de granit.
Le monument qu'on vient de lui elever est encore
en pierre de granit, bien travaill6, d'une hauteur de
trois metres, surmont6 d'une statue 6questre, en
bronze, repr6sentant Joseph Karam tirant son 6p6e et
regardant le Libai, comme s'il lui disait: a Je suis li,
Montagne, saint peuple 6lu de Dieu, je te d6fendrai
au prix m6me de mon sang. ) Ce monument est plac6
au milieu de la grande place de l'eglise Saint-Georges
d'Ehden, devant un beau bassin de Sevres, don aussi
d'une riche Maronite. Sur les parois de ce bassin, on
voit le drapeau du Liban, qui n'est autre que celui de
la France, plus le cadre sur la couleur blanche,
emblmme du Liban, et I'effigie de Joseph Karam.
Daignez me b6nir, Monsieur et Tres Honor6 Pere;
je suis votre enfant tres ob6issant,

J.

ALOUAN,

i. p. d. 1. m.
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LES TRAVAUX DE LA MAISON DE TRIPOLI
Lettre de M. ALOUAN,

fritre de la Mission,

h M. LE. SUPERIEUR GENERAL
Tripoli, le 29 septembre 1932.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
, Votre binidiction, s'il vous plait!
Je viens de terminer la retraite ecclesiastique dont
a voulu me charger, cette annie, Sa Beatitude le Patriarche maronite. Ils ktaient au nombre de vingt-cinq
pr&tres d'Ehden et des environs. Nous avons commenc6 le lundi 19 septembre, pour terminer le samedi
24. J'6tais tres 6difiC de voir ces ven&rables vieillards
se plier au reglement de la retraite avec la simplicit6
de s6minaristes, et traiter avec le pr6dicateur avec la
candeur d'un enfant. Ces bons pretres, pour la plupart, ne sont pas tres instruits, mais ils ne manquent
pas de science pratique et de savoir-faire pour remplir avec avantage leur ministere spirituel aupris des
ames. Le cur6 d'Ars n'6tait pas un ph6nix; cela ne l'a
pas emp&ch6 de devenir un grand saint et de faire
beaucoup de bien dans I'Cglise de Dieu,
Autrefois, les confreres de la Mission de Tripoli
donnaient ces retraites eccl6siastiques dans leur maison de Tripoli ou dans leur residence d'Ehden. Ces
retraites faisaient beaucoup de bien aux pr&tres et rendaient bien service aux 6v&ques. Mais, depuis un certain nombre d'annees, les ressources et surtout le
personnel manquant, nous ne pouvons plus le faire.
La maison de Tripoli avait toujours, avant la guerre, au
moins quatre missionnaires; lls atteignaient meme
parfois le nombre de six et de sept. Aujourd'hui,
nous sommes deux! M. Aoun J6r6mie est dix mois
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sur douze absent, en mission dans la montagne. Et
moi, je reste dans la maison, en ville, pour les oeuvres
de nos soeurs, et pour donner quelques retraites qu'on
me demande a droite et a gauche. A part cela, je vis
seul comme un ermite.Jugez, Monsieur et Trbs Honore
Pere, si c'est intiressant! Attendons! Dieu aura, sans
doute, piti6 de nous, et vous, Monsieur et Trs Honori
Pere, vous penserez au pauvre solitaire de Tripoli,
qui se dit votre enfant tres obbissant.

J.

ALQUAN,
i. p. d. 1. m.

CHINE
LE PELERINAGE DE TONGLU

Lettre de M. TRtMORIN,

lfetre de la Mission,.

h M. LE SUPERIEUR GENERAL

Tonglu, le 19 juillet

1932.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre bexidiction, s'il vous plait!
Duii
au 13 juillet dernier, notre cher visiteur,
M. Desrumaux, faisait, pour la premiere fois, la visite
de notre maison de Tonglu, et nous annonqait que la
maison de Paotingfou, constitute en 1928, avec
M. Ferreux comme superieur, venait d'etre transferee
a Tonglu, avec M. Tr6morin comme superieur, d'aprbs
un contrat ktabli entre la Congregation et Mgr Tchou,
vicaire apostolique de Paotingfou. Ce changement
etait devenu n&cessaire, Rome ayant confh au clerg 6
s&culier le vicariat de Paotingfou, jusque-lA coofi A
la Congregation des Lazaristes.
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Depuis plus de cent cinquante ans, des missionnaires Lazaristes
ataient venus travailler dans ces
regions. En 19oo, Paotingfon ne comptait guire que
ioooo chretiens. En Ig9o, Pie X confiait aux Lazaristes le nouveau vicariat de Paotingfou, d6tachi du
vicariat de PNkin, et qui comptait en ce temps 72000
chr6tiens.
Depuis, le vicariat a 6t6 demembre deux fois: en
1924, au sud, par la creation du vicariat apostolique
de a Lihsien n, confi6 aux Lazaristes chinois, et qui
comptait alors pres de 200ooo chr6tiens; en 1928, au
nord, par l'&rection de la mission ind6pendante de
(c Nankouo ,, confiee aux a Stigmatins * italiens, et
qui comptait plus de 30ooo chritiens.
Enfin, en ig3o, il ne nous restait plus rien, Rome
ayant confii le vicariat de Paotingfou au clerg6 indigene, avec Mgr Tcbhou comme vicaire apostolique.
Ce ne fut pas sans un serrement de coeur que nous
apprimes la nouvelle, qui fut vraiment pour nous un
coup de foudre. Presque tons, nous avions travaillb la
depuis quinze, vingt, trente ans. Notre vie, notre
ame, s'6taient fondues avec la vie et l'ime de ces bons
paysans, que nous regardions comme nos enfants, et
qui nous regardaient comme des phres. Pour eux, nous
avions tout endure, tout souffert; nous les avions
nourris pendant la famine, prot6ges pendant la guerre,
et, comme tons ceux qui ont souffert ensemble, nous
nous aimions et voulions continuer a nous aimer; que
deviendrions-nous?
Partout oi l'on avait divis6 les vicariats, nous avions
vu les missionnaires partir. N'en serait-il pas de
mime pour nous? La population le craignait et fit
imm- diatement des demarches pour nous garder.
Nous avons attendu pres de deux ans, le ceur mal a
l'aise, car nous voulions rester au milieu de nos enfants,
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et nous ignorions ce qu'il adviendrait de nous, d'antant qu'un brave vieil 6vvque nous avait dit des le
commencement : ( On va vous couper en morceaux. a
Et que pourrions nous encore faire de bien ailleurs,
A quarante, cinquante, soixante ans, an militu d'un
peuple et de missionnaires inconnus? Quand on d&racine un vieil arbre, il p&rnt ou vbgkte.
Enfin, aujourd'hui, nos coeurs a tous sont dans la
joie. Nous restons, et notre chez-nous, notre rendezvous sera Tonglu.
Et Tonglu 6tait bien notre place.
La chr6tient6 de Tonglu fut ouverte en 1863 par
un Lazariste. Le premier missionnaire qui demeura i
Tonglu, de 1889 & 1895, fut Mgr Jarhn, aujourd'hui
vicaire apostolique de PNkin.
- En 90oo, Tonglu, qui comptait65o chr6tiens, devint
le refuge des chr6tiens de toute la region, et le cure,
le defenseur, le sauveur, fut un Lazariste, Wang
Paul.
De 19oo a aujourd'hui, tous les cures de Tonglu ont
't4 des Lazaristes, et, pendant pres de vingt ans,:
Tonglu a 6t6 le refuge de toute la population chretienne et paienne de la region contre la guerre civile
et le pillage.
Une autre raison nous attachait sp&cialement a
Tonglu. En 1929, les Lazaristes y ont fonde un pelerinage; Notre-Dame de Tonglu est devenue reine de
Chine; et chaque annie, pendant tout le mois de
mai, de milliers de phlerins accourent de partout invoquer Marie.
Quel bpnheur pour nous de contribuer a faire aimer
et honorer la sainte Vierge!
Quelle joie pour nous de nous divouer au salut des
pauvres dans un vicariat indigene, jeune, qui aura
sans doute besoin de nos personnes et de nos choses!
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Notre maison de Tonglu compte sept pr&tres et un
Fr&re coadjuteur. Pour le moment, nous dirigeons
cinq paroisses, pas trop eloign6es les unes des autres.
Chaque mois, nous essayerons de nous r6unir un on
deux jours pour mener un peu la vie de communaut6,
faire des confirences et risoudre des cas de conscience. Tous, nous sommes de vieux freres qui travaillons ensemble depuis vingt ans, et nous continuerons t rester de vrais freres, nous aidant mutuellement, nous reposant ensemble des dangers, des
fatigues du corps, du coeur et de l'ame. De plus,
nous ferons tout, par notre d6vouement et notre pidtd,
pour rdaliser le double but de notre vocation, qui est
la sanctification du clerg6 et le salut des ames.
Monsieur et Tres Honorb Pare, en terminant, je
vous demande une priere et une b6nediction sp&ciale
pour votre si chire jeune maison de Tonglu, et plus
encore pour votre tres indigne serviteur, qui demeure,
Monsieur et Tris Honor6 Pere, votre bien d6voue en
Notre Seigneur et Marie Immaculee.

J. M.

TREMORIN,

i. p. c. m.

LES NOCES D'OR DE SCEUR BERKELEY

Lettre de Swur REISENTHEL, Fille de la Charitc,
ti la MiRE LEBRUN
Shanghai, Maison Centrale,

13 septembre

1932.

MA TRts HONOREE MERE,

La grdce de Notre Seigneur soit avec nous pour Jamais!
Nos sceurs de Chusan ne manquent pas de vous
donner les interessants details de la touchante fete
de la cinquantaine de notre chere seur Berkeley,
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fete de famille prepar&e depuis longtemps par la
petite communauti, et presque fete r~gionale, par
I'affluence des anciennes enfants de la Sainte-Enfance
et autres personnes, venaut de plusieurs lies voisines
feliciter ( Tamoumou ) et lui dire leur reconnaissance.
Nous y sommes allies dix seurs, six de Shanghai
et quatre de Ningpo. La nouvelle chapelle a 6tC
construite comme par enchantement par des ouvriers
de Chusan, sous la direction du bon M. Vincent
Tchang, aide de son neveu Joseph,. et achevie la
veille de la fete. Vous en aurez bient6t, j'espere, ma
Mere, la photographie. Elle est bien claire, aer6e,
assez grande en temps ordinaire, mais beaucoup trop
petite le jour du jubild.
Nous avions l'honneur de posseder deux vicaires
apostoliques, Nosseigneurs Defebvre et Hou, ainsi
que des missionnaires venus de Ningpo et des environs. La binidiction, par Mgr Defebvre, a &t6 suivie
d'une gvand'messe solennelle, bien chant6e par les
enfants de la maison. Un orchestre, meme, s'6tait
offert pour la circonstance, jouant au-debut et ala fin
de la c6remonie. Vous dire la foule serait impossible,
ma Mere; nous n'avons pu compter que les invit6s diner, qui 6taient plus de onze cents, sans compter les
enfants. Vous auriez eu plaisir, ma Tris Honoree
Mere, a faire avec nous le tour de la maison,
orn6e de grosses lanternes chinoises, comme pour les
noces, et oh partout se trouvaient des tables bien
entour6es et garnies de dix plats! Et tout Ie monde
heureux ! Apres la messe, ma seur Berkeley a rettr, a
l'entr6e de la Communaute, les felicitations respectueuses des anciennes de la Sainte-Enfance de tous
ages, depuis les bonnes grand'mbres, amenant leurs
jeunes enfants, dont plusieurs arriire-petits-enfants
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de la Sainte-Enfance, disait avec complaisance ma
sceur Berkeley. Les femmes ont reju une image cartonn6e de la sainte Vierge et un dibarbouilloir avec
encadrement jaune. car tout 6tait a la couleur des
noces d'or. Les enfants avaient un gentil petit mouchoir. Plusieurs femmes n'6taient pas revenues dans
la maison depuis des ann6es. Le matin, il y avait eu,
A la paroisse, grand nombre de communions, quatre
cents, ce qui est extraordinaire pouu Chusan, et plcsieurs retours tres marqu6s.
L'aprss-midi, pour la premiere fois, les'enfants ont
donni une petite s6ance de chants avec gestes, en
chinois; en francais: c Savez-vous planter des
choux ? ,- meme quelques 6pisodes de la vie de saint
Vincent enfant, finissant par: tcGod save, ma sceur n,
sur Fair da God save ike king.
Nos s.eurs, cornme leurs enfants; avaient mis tout
leur coeur i preparer les moindres details; aussi, tout
a bien rfussi. On ne voyait dans la maison que des
visages heureux, surtout celui de la bonne soeur Berkeley, se prodiguant A tous et les accueillant avec le
meme sourire, tous, chrEtiens et paiens. C'&tait une
grande famille fetant sa mere. Nos seurs ne voient
pas le bien qu'elles font chaque jour, ma Tris Honorxe Mbre, c'est dans ces circonstances qu'il apparait
le mieux.
Meme les prisonniers, souvent visitbs et soigaes
par elles, sont venus en deputation, conduits par un
gardien, t6moigner leur reconnaissance, en offrant
des bougies pour la chapelle, du mi, embleme d'une
longue vie, et des petits giteaux chinois. En un mot,
ma Tr!s Honor6e Mere, tout, dans cette journie,
a &6t bien touchant, et montre le bon travail de nos
seurs dans leur chbre Mission.
Veuillez agreer l'expression du profond respect
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avec lequel j'ai l'honneur d'etre, ma Tres Honoree

Mere,
Votre tris humble et obbissante fille,
Soeur REISENTHEL,
I. f. d. L C. s. d. p. m.

Leure de sceur SECRETAIN, Fille de la Chariti,
i M. LE SUPERIEUR GENERAL
Ningpo City, Maison de Jesus-Enfant, 29 juillet 1932.

MON TRES HONORE PERE,
Votre binddiction, s'il vous plait!
En vous envoyant les fruits spirituels de I'ann6e
1931-1932, voulez-vous me permettre, mon Tris

Honor6 Pere, de vous confier une peine et de vous
adresser une priere? Je. n'ai aucun titre pour vons
ecrire comme je vais le faire, et des plumes plus autorisees que la mienne vous auront dit sans doute t la
grande piti6 de nos missions de Chine)) en general,

C'est seulement de notre Ch6kiang, et surtout de
Ningpo, que je veux vous parler, mon Tres Honori
Pere, puisque. c'est la surtout que je souffre de
1'absence de missionnaires.

A la r6sidence de la ville, oB sont installees nos
oeuvres, notre digne cur6, M. Delafosse, est a l'h6pital
Sainte-Marie depuis plusieurs semaines; on a parl de
malaria et autres misires. Ce bon missionnaire se
depense avec zele, sans compter avec ses forces; la
penurie de missionnaires fait qu'il cumule de nombreuses fonctions, et il n'en peut plus supporter la
surcharge.
A Ningpo, la r6sidence 6piscopale, le bon M. Buck,
procureur, que vous avez vu en France l'an dernier,
semblait avoir rapport6 de son voyage un petit regain
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de forces, mais les annies sont li, ann6es de Chine,
qui comptent double. Le second missionnaire qui
reside 1ý 6galement a une sante assez d6bile; il rend
tous les services en son pouvoir, mais ses forces ne
correspondent plus a son disir de se d6vouer.
Je ne parle pas du grand s6minaire, d'oii l'un des
professeurs, M. Claessen, est absent depuis seize mois;
ces messieurs ont df se partager ses classes; il itait
grand temps que l'ann6e scolaire se terminat. Monseigneur lui-meme, en dipit de ses robustes apparences,
n'est pas tres solide, et je vous assure, mon Trbs
Honor6 Pere, que ce m'est une peine profonde de
voir cela.
Vous penserez peut-etre que cela ne me regarde
pas. Non, certes, mais cependant nos dignes missionnaires sont nos soutiens, nos guides dans les oeuvres;
ils ont pour eux 1'exp&rience, une connaissance plus
approfondie de la langue et de la mentalite chinoises,
et sans leurs conseils il nous serait bienedifficile de
mener a bien la tache qui est n6tre. Ils sont aussi nos
soutiens spirituels; oh! sans doute, nous comptons
avant tout sur le bon Dieu, nous avons nos viner&s
sup6rieurs de la province; mais, sur place, ce sont nos
missionnaires qui ont charge de nos Ames. En m'excusant'de ma t6m6rit6, j'ose bien vous demander, mon
Tres Honore Pere, d'avoir piti6 de vos fils et de vos
filles de Ningpo et d'envoyer un pen de renfort A
leur chere Mission.
Ce sera un nouveau motif de reconnaissance et je
ticherai de m'acquitter en priant et en faisant prier
pour vous.
En vous demandant votre paternelle bin6diction
pour nos ceuvres, mes compagnes et moi-meme, je
vous prie d'agr6er, mon Tres Honor6 Pere, I'expres-

sion des sentiments tres respeclueux avec lesquels j'ai
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l'honneur d'etre votre tres humble et tres obeissante

fille,
Soeur SECRETAIN,
Ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.
FRUITS SPIRITUELS
Maison ]fsus Enfant, Ning-Po (Chine)
Enfants recues dans l'anne. . . . . . ...
. . .
673
Enfants a la creche ...............
24
Enfants en nourrice. . . . . . . . . . . . . .. .
347
10
Enfants confides k des famille chretiennes. . .
364
. . . . . . . . . . . .
Nombre d'orphelines .
210
. . . ..
Nombre d'ouvriires dans les ouvroirs .
Nombre de families a qui on donne du travail..
14o
200
..
. . . .
Nombre d'&colieres . . . ..... ..
8
Nombre de catkchumenes . . . . . . . . . . ..
Nombre de vieilles A I'Hospice . . . . .
.. .
29
55
..
Nombre de malades ATlH6pital . . . . ....
.63462
Remedes distribu6s dans les Dispensaires . ..
.. . . . .
.
i 65
. .
Baptemes d'enfants . . . .
Baptemes te catechumenes . . . . . . . . . . .
4
Communions .....................
.
70400
toS
Confirmations. ...................
24
Extremes-onctions . . . . . . . . . . . . . ...
Retraitantes. . . . . . . .............
.
148
16
Enfants de Marie admises dans l'anne . . . . .
o
..
Enfants de Marie (internes et externes) ..... .

Lettre de M. SEPIETER, Prilre de la Mission,
ai M. LE SUPERIEUR GENERAL
Kashing, Seminaire Saint-Vincent, le 4 aout 1932.

MO.NSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait
Nous sommes encore tout 6mus du deuil qui vient de
nous frapper si inopindment: Rien, en effet, ne nous
laissait privoirque lecher M. Pandell6 nous quitterait,
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la veille de Saint-Vincent pour aller feter notre bienheureux Pire au ciel. Lui-meme ne pensait pas a ce
voyage, mais se disposait a retourner au bord de la
mer, pour passer, parmi nos 6tudiants et nos s6minaristes, les grandes chaleurs. Cette pens6e le r6jouissait, car il aimait la mer; 1U, il pouvait respirer a son
aise et travailler de longues heures. Le 17 juillet, il
avait eu sa fievrotte; il avait dit gaiement: a Or sus,
ma sceur la fievre, puisque vous venez au nom de Dieu,
soyez la bienvenue.', M. Pandell et ma soeur la fievre
itaient de vieilles connaissances. Cependant, la sant6
de notre confrere s'6tait fort affermie et une dose de
quinine avait chass6 l'importune visiteuse; rien done
ne laissait pressentir quele bon Dieu allait dire:
Serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui.
Aussi, quelle douleur, quand nous apprimes, le 18,
qu'un coup de chaleur avait terrass6 notre confrere,

qui, prive de la parole, avait, semblait-il, sa connaissance au moment de recevoir 1'Extreme-onction!
Quelle 6loquente application de la sentence de Notre
Seigneur: Et vos estote paratiquia, qua horanon putatis,
Filius hominis veniet!
M. Pandell6 itait dans la force de l'Age, puisqu'il
6tait n le112 novembre 1887; sa haute stature, son
ossature puissante faisaient pr6sager une longue vie.
Lui-meme r6p•tait volontiers le non recuso laborem de
saint Martin et il 6tait tout dispose A consacrer au bon

Dien de nombreuses ann6es de vie; du moins, c'est
ce que'la conversation de notre confrere laissait
entendre. La nostalgie du ciel 1'envahissait parfois;
ainsi il ecrivait le 17 mai i c 0 Jesus, quand seronsnous dans la region oi tout sera clair et oi I'on se
comprendra parfaitement! ! Et le 9 decembre 1931 :
Le detrimentum, humiliation, souffrance, ne doit etre
que lucrum pour moi. Cela a cause de Jesus, qui a
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support6 pour moi tous les m6pris, et qui a choisi la
derniere place, et si derniere que personne ne porra
1'6galer en cela. , Puis: ccJoie, joie, je vais au ciel.
Tout n'est rien en comparaison de ce que je gagne.
Je vais au ciel. Deja le front irradi6 par les feux des
joies 6ternelles, du bonheur des saints, du soleil de
l'6ternit6, des clartes de mon Jesus. w
M. Pandell etait un confrere r6gulier, pieux, travailleur, mortifi6, d'une conscience delicate, toujours
dispos6 a dire : Ecce adsu.m, quia vocasti me, et qui
n'avait nullement a craindre d'entendre le divia
Maitre lui dire: Redde rationem villicationis tuae; ses

comptes spirituels ftaient en regle
Aprbs de brillantes 6tudes au Berceau de SaintVincent, M. Pandell• fut requ au s6minaire interne de
Dax, le ii aoit 1907. Seminariste et 6tudiant module,

il joignit la pift6 a l'itude, comprenant qu'un missionnaire ne serait qu'une carcasse de missionnaire sans la
piete et la science. Alors, comme plus tard, il pouvait
dire: Je veux atre un saint pour la conversion de la
Chine et de tous les pauvres p6cheurs; quelle grice
si j'arrivais a celal Pourquoi non? Pourquoi, en faisant de toute ma vie un holocauste d'humilit6, de cha--.
ritY, de fid6liti a tons mes devoirs, pourquoi
pourrais-je pas aimer le bon Dieu comme l'ont aiam
saint Bernard, saint Vincent, sainte Th6rese ? O J6sus,.
non pas par moi, mais par l'aide de saint Joseph, A.
qui j'emprunte tous ses m&rites pour les donner i Marie,
afin qu'elle me donne tous les siens pour obtenir di
congruo toute grice de votre divin Cceur, je-serai uat
saint. n Quant i la science, il avait soigneusement
not6 cette sentence de M. Bonnet: a On peut etre
studieux sans etre saint, non pas saint sans 8treg
studieux. ,
-.

La Chine 6tait le reve du jeune 16vite. OrdonnL,
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pretre en 1914, il fut destine a cette Mission, mais la
guerre retarda son d6part. En attendant, it consacra
les premices de sa vie sacerdotale aux enfants de
1'6cole apostolique du Berceau; en 1915, dfiment
r6formn,
il s'embarqua pour sa patrie d'adoption,
malgre les perils de la navigation.
Plac6 au s6minaire de Kashing, notre confrere se
donna entierement a cette vie de r6gularit6, de pi6et
et d'itude; homme de devoir, jamais il ne nigligea
une classe; malgr6 la fievre, nonobstant la fatigue, ii.
6tudiait et ii enseignail. Son zble n'6tait pourtant pas
completement satisfait; il lui semblait que le travail
de professeur, si beau et si necessaire, ne r6pondait
pas entierement a sa vocation de missionnaire. En
1919, les Sup6rieurs I'envoyerent en mission et il eut
la joie de travailler dans le beau vicariat de Hangchow. Mgr Faveau, au jour des fun6railles de notre
confrere, nous dit qu'il fut un missionnaire ardent, ne
craignant ni fatigues ni privations, toujours pr&t a
courir apres la brebis 6garee, continuellement appliqu6
a precher le royaume de Dieu, d6vou6 pour-ses chrktiens.
Cette belle vie dans la brousse ne dura que deux
ans, car, en :921, on fit de nouveau appel A son
d6vouement, et desormais il ne quittera plus le seminaire; il y travaillera jusqu'A sa mort. Son zele ne
diminuera pas et journellement il r6citera la petite
priere suivante, trouv6e dans son Novum : a Sainte
Vierge Marie, saint Joseph, saint Vincent et tons les
saints qui venerez mon caractere sacerdotal, je vous
supplie d'employer vos pribres et votre amour auprbs
de Dieu, afin que mon sacerdoce serve pour la plus
grande gloire de Dieu et le salut de toutes les
ames. u
La pens6e qu'il ne travaillait pas directement an
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salut des ames fut pour lui une dure 6preuve dont le
bon Dieu se servait pour embellir 1'~me de ce bon
pretre. Parfois, cependant, un rayon de lumixre venait
le rejouir et il s'ecnait alors : c Grande grace! j'itais
dans la d6solation, ne sachant que faire, que demander, faire connaitre mes inqui6tudes, mon d6sir de
changement, et Vous, 6 J6sus, J6sus Eucharistie, en
un instant, Vous avez rempli mon cceur de consolation
et de clart6. Ne rien demander avant d'etre un saint
par l'humilit6, la charnt6, 1'ob6issance ! .Et une autre
fois : ', Je vois que ma vie peut 6tre bien employee
m&me au s6minaire, car, outre ma contribution a
l'iducation de bons pratres, je puis, par ma priere et
mes petits sacrifices, obtenir encore plus pour le salut
des paiens que si j'allais pr&cher; car, dit Dom
Chautard, qui prie, traitant directement avec la
cause premiere, obtient le r6sultat desire plus sfirement, plus promptement; voila pourquoi l'apostolat
de la priere est le plus 6lev6 et le plus efficace de
tous. »
II a toujours les ames en vue et il s'icrie : ( Je veux
utiliser toute ma vie, mes actes, mes prires,. mes
souffrances, pour le regne de Dieu. Oh! que ce regne
me parait bien abandonn6, m&me des meilleurs !.Oh!
comme ils sont tiedes et ingrats envers vous, 6 mon
Dieu! Je me consacre a votre regne, je ne veux penser
qu'i cela. n II copie cette sentence de Lacordaire et il
la fait sienne : a Ne dites pas : je veux sauver mon
ame; dites : je veux sauver le monde. > Notre confrbre
puisait son zile a sa vraie source, dans le Caeur de
Celui qui a dit: Ignem veni mittere in terram et quid
volo nisi ut accendatur; et qui nous a enseign6 a prier:
Paterxoster... adveniat regnum tuum.
Z616 comme il I'6tait, notre confrere devait nicessairement souffrir en voyant combien 6tait grande la
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moisson et combien petit le nombre des ouvriers. II
priait, il suppliait le Maitre de la moisson d'envoyer
des ouvriers a sa vigne; esperons que pres du Maitre,
il obtiendra ce qu'il n'a pu obtenir sur terre!
Que M. Pandell6 fft pieux, cela ressort clairement
de ce qui a 6et dit sur son zile. Tous nous avons et6
les heureux t6moins de ses exercices de pi6t6, de ses
longues visites au Saint Sacrement. Ses d6votions
6taient les grandes devotions catholiques, les d6votions de la Congregation : Jesus, Marie, Joseph,
Vincent; pour eux, sa devotion etait tendre et constante; elle savait aller jusqu'au sacrifice.
La mortification de notre confrere se manifestait
surtout par sa vie r6gulihre; il pouvait dire, avec saint
Jean Berchmans : Mea maxima poenitextia, vita regu-

laris. Nous connaissons ses preferences pour la vie
de missionnaire missionnant; cependant, sur dix-sept
ann6es de Chine, il en a passe quinze au seminaire de
Kashing; voila la sainte indifference, qui suppose un
renoncement continuel. Mais M. Pandell6 ne se contentait pas de cette seule mortification; il les estimait
toutes et fr6quemment en faisait de corporelles. Dans
une de ses dernieres retraites du nois, il 6crivait :
t A la mort, je serai heureux d'avoir mortifi6 et de
n'avoir pas 6pargn6 ce cadavre, de lui avoir, par la
mortification, merit6 la glorieuse resurrection. )
Son amour du travail surtout a &t6 remarque de
tous; ce fut Il aussi une source de mortifications. II
a successivement enseigne a peu pres toutes les
matieres et parfois il a 6et charge simultan6ment de
plusieurs cours importants; or, les itudiants sont unanimes & reconnaitre que toutes ses classes etaient
soigneusement pr6parbes,et cela. ponobstant la fatigue
et la maladie. II trouvait la classe trop courte et ses
6leves-suivaient, d'un ceil amuse, les gestes nerveux
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de la fin de la classe, quand ii voulait abr6ger les
nombreuses notes consignees dans ses cahiers.
M. Pandell aimait la charit6. La patience est
necessaire, car, sans le vouloir, nous iaisons parfois
souffrir le prochain; le bon Dieu le permet pour notre
plus grand bien. 11 avait transcrit ces mots de saint
Vincent : ( Vous ne feriez point de fruits dans les
lieux oi vous ktes, car, il n'y a plus de bonnes ceuvres
des lors que I'esprit de charite manque. ,
Charit6, notait-il, vaut mieux que tout : que penitences, que reglements. Donc, quand je verrai en moi
quelque chose qui ne s'accorde pas pleinement avec la
charit6, je m'en abstiendrai. Donner son temps, ses
paroles, ses pr6venances, cela pour servir Jesus et
gagner tout le monde a Jesus. Super omnia charitas.
Son petit testament porte ces quelques mots : , Que
tout argent personnel qui serait encore en caisse soit
pour les pauvres. Et pardon a tous pour mes fautes;
je pardonne a tous, ou plut6t j'assure tout le monde
de ma tendre charit6 devant Dieu. n
Nous avons encore admire l'esprit de pauvrete de
notre confrere; un mot peut tout resumer: M. Pandell6
6tait un vrai fils de saint Vincent, anim6 de son
esprit, fidle observateur de la regle.
Je profte de cette occasion, Monsieur et Trbs
Honore Pere, pour vous renouveler l'assurance du
filial attachement avec lequel je reste votre humble
enfant.
H. SEPIETER,
i. p. d. i, m.

Lettre de M. MEYER, pritre de la Mission, a M. BRIAND
BIEN CHER MONSIEUR BRIAND,

A i-yang, votre maison est toujours occupee par les
soldats, et la campagne est pleine de , tou-fei ,.
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Vous me demandez si je regois des brochures irancaises; non, en dehors de la Croix, qui vient ici, je ne
recois rien de France. Nous ne recevons meme pas les
Annales de la Congrigation. II parait qu'il y a eu
recemment dans ce venerable recueil une lettre sur
le dernier siecle de travail lazariste au Kiangsi; je
ne l'ai pas regu. Notre vicariat doit sans doute bien
atre abonnt a cette revue. Mais avec le systeme
moyenageux qu'on a i Paris, on doit avoir mis une
fois pour toutes l'adresse de Mgr Sheehan a Yukiang ',
Et bien que, depuis deux ans, il n'ait pu y mettre le
pied, a cause des toufei qui en empechent I'abord, on
doit sans doute contiiuer a lui envoyer tout la-bas.
R6sultat : tout s'accumulera on tombera entre les
mains des soldats qui occupent la r6sidence.
Or sus, maintenant les toufei n'ont qu'a se tenir
tranquilles, car, ricemment, le gouvernement a nommn,
pour la'troisieme fois, Hoying-king gineralissime
commandant en chef pour extirper d6finitivement le
communisme du Kiangsi. Tsiang _Kai-che en fera
autant pour le Anhwei, Honan et Houp6. Pour bien
s'acquitter de cette tache, il r6sidera A Kuling, oi il
fait moins chaud, dit le journal, qu'a Hankow. La
chaleur n'emp&chera pas ses facultes de travailler i
rendement plein. II pourra a I'aise, et sans danger,
preparer ses plans de campagne. C'est comme si
Lyautey, pour battre les Marocains, 6tablissait son
quartier g6nbral & Marseille.
Le long de la rivibre Kan, depuis Kanchow i
Wanan, c'est toujours la meme histoire. Recemment,
un grand nombre de barques chargees descendaient
r. N. d. 1. r. Le secretariat change 1'adresse quand ses abonnis I•
demandent; s'itl ne demandent rien, le secretariat suppose que les
envois lear parviennent. Y a-t-il quelque chose de moyenageux dans
cette methode et n'est-ce pas celle de toutes les administrations
modernes?
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de Kanchow sous escorte. Pres de Leang-kow, ce
convoi a et' attaque. Parmi les hommes des barques,
huit morts, quinze blesses. Pourtant, elles sont parvenues a Changshu.

Parfois aussi, i defaut de toufei, ce sont les soldats
qui pillent lesbarques; et s'il est necessaire pour cela
d'envoyer quelqu'un dans 1'autre monde, ils n'h6sitent

pas. Quand des faits de ce genre se produisent, les
chefs militaires de Changshu rendent responsables
les compagnies de navigation, les punissent et leur
infligent de fortes amendes.
Ce mois de juin est tres pluvieux et, disent les.
paysans, trop froid. On craint des inondations, car
dejk le niveau des rivieres et des lacs est bien sup6rieur a ce qu'il 6tait I'an dernier, oh les grandes pluies
du mois de juillet dans la Chine centrale ont fait tant
de ravages.
L'occupation de nos r6sidences par les solaats continue. Les trop fameux « Ti6-kiun ), qui devaient

aller tuer les Japonais, sont a Changshu, Linkiang et
Sun-kang. M. Anselmo a dfi lear ceder un certain
nombre de chambres. Les edifices de Tsongjen, qup
6taient libres au printemps, sont de nouveau occupes.
La 6lgion amiricaine (je veux dire M. Misner et ses
confreres am&ricains) font maintenant une contreoffensive. Ils ont rzussi a liberer les proprikt6s de
Fuchow; puis ils se sent attaches A d6livrer Shantuntu. Les voill maintenant maitres de la situation.
Mais cela n'a pas 6te sans peine, car, mime apres.
leur d4minagement officiel, les soldats revinrent .plusieurs reprises; une fois, les envahisseurs comprenaient 1'effectif de toute uae compagnie. M. Hermansdemeure constamment A la campagne, a Koan-tienTchangkia, car la mission catholique de la ville de
Kweiki est toujours entre les mains des militaires.
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Ici, & Likiatu, j'ai pu continuer mes classes de
philosophie en toute tranquilliti. Sept philosophes
vont passeren thiologie.
J.-G. MEYER.
LE COMMUNISME DANS LE VICARIAT DE KIAN

Journal de M. Barbato
Kian, 13 avril 1932. - La maison centrale des Filles
de Sainte-Anne, eu ville, est quasi chaque jour visit6e
par des officiers qui veulent & tout prix y habiter;
quand on leur montre le mandat de leur g6taral
d'arm6e qui le d6fend, ils ne sont pas contents et
tentent quand m&me de parlementer. Ceux qui avaient
4th mis dehors par ce mandat babitent a c6t6; ce
sont eux qui viennent en aide aux pauvres vierges,
fatigu6es de tant discuter. c Camarades, ne vous y
frottez pas, nous aussi avons 6t6 mis dehors. n Ainsi,
souvent nos ennemis nous rendent des services. Pour
eux, c'est une question d'amour-propre; car, si
d'autres y entrent, alors que eux ont df en sortir, ils
perdent la face.
Le P. Ko m'4crit de Sin-yu,-le 6 courant : ( La ville
de Sin-yu est toujours dans les alarmes; on tire des
coups de fusil. Au sud et du c6te du fleuve, il y a
souvent des meurtres, des incendies. Tout dernirtement, les Rouges ont pill6 vingt-huit barques, tu6 et
bless6 des barquiers. Les soldats laissent faire. Ils se
sont install6s dans ma r6sidence de Sin-yu et 1'ont
complktement vid6e de ce qu'elle contenait. Si j'y

allais, on me donnerait une chambre et je devrais m'y
renfermer. Ici, a la campagne, j'ai une 6cole florissante de cat&chumenes femmes. A la messe de P&ques

assistaient cent fideles; quarante communiirent. J'ai
pu visiter quelques stations de mission; sous pen, j'en
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visiterai d'autres, mais pas toutes, car les Rouges sunt
par l•! Priez pour moi. »
M. Russo m'6crit aussi un petit mot. II a trois cat6chismes par jour, sans compter les autres travaux du
ministere et les continuelles visites des officiers, a qui
il sait toujours dire, i propos, quelques mots de religion. Les soldats et miliciens, qui 6taient sortis en
campagne, sont rentrbs.
M. Lo, qui 6tait venu se retremper quelques jours
chez nous, a trouv6, au retour, d'autres occupants
dans sa r6sidence de Taiho et sa propre chambre
pill6e. Les 6coliers, chass6s de leurs salles, n'avaient
pour tout refuge qu'une petite chambre. Ces m&mes
soldats avaient tenth, a plusieurs reprises, d'occuper
la maison des Filles de Sainte-Anne, mais la vierge
Yoanna, que sa jeunesse ne rend pas craintive, les mit
dehors en leur montrant les soixante cat&chumenes et
plus qui y itudient.
Le bon M. Meyrat, dans une lettre du 3 courant,
nous parle de Kanchow. Les soldats cantonais y sont
arrives; une division est en ville, d'autres sont dans
le Sud. Le g6nbral de la premiere arm6e amenage un
aerodrome pour deux escadrilles d'avions et fait travailler ferme i la reconstruction des murailles demolies. La Mission catholique a &t6 respectee par les
soldats. Pas de nouvelles du P. Fou Thomas, prisonnier des Rouges.
Cette journie se termine par one autre nouvelle : la
captivite du R. P. Benassi, du vicariat de Lao-ho-kow,
pris par les communistes le 19 f6vrier 1932. Ce jour11, vingt mille Rouges assi6geaient la ville de Lao-hokow. Sourds aux propositions de paix qui leur furent
adressies, les Rouges assigerent la ville. Missionnaires, s6minaristes, scurs, orphelines se mirent en
adoration devant le Saint Sacrement expos ; et voili
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que des reguliers accoururent du Honan. Les Rouges
se retirerent. Le P. Benassi, en mission hors la ville,
fat pris quand, apres avoir consomm6 le Saint Sacrement, il se disposait A fair.
A pr6sent, a ma connaissance, il y aurait encore,
prisonniers des Rouges : M. Von Arx, notre confrere,
depuis octobre 1930; les R. P. Avito et Esteban,
jesuites espagnols de la province du Anhwei, le premier depuis mai 1930, le second depuis le 17 decembre 1931; le P. Thomas Fou, du Kanchow, depuis
f6vrier dernier.
Kian, 16 avril. - Apres presque une ann6e d'occupation ininterrompue par les soldats, voici que, ce
matin, ceux-ci s'en vont sans meme nous saluer. Deo
gratias N'oublions pascependant que du mal est r6sulte
un certain bien : officiers et soldats out vu et entendu
ce qui se passe & la Mission catholique; on a pa leur
parler de la religion; eux-m&mes disaient : u Apres
tout, voyez comme ils se tiennent bien & 1'eglise; les
hommes sont siparis des femmes, et ils sont modestes. ))
Chose curieuse aussi, le journal de Kian rapporte un
tel6gramme eman6 du ministare de la Guerre, interdisant aux soldats d'occuper les propri6tes des 6trangers et ordonnant de protgger la religion de toute
nation.
Kian:, 17 avril. - Patronage de saint Joseph, patron
de la Chine. On a offert un bouquet de cent quatrevingt-neuf communions au bon et grand saint Joseph,
afin qu'il nous delivre des Rouges. A soixante-dix lis
de Kian, c6t6 est, les petits Rouges ont encore tu6 une
centaine de pauvres gens qu'ils soupconnaient anticommunistes La vie d'une poule est plus respect6e
que celle d'un homme 1
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Kian, 19 avril. - Avant de partir contre les Rouges,
deux officiers sont allis demander deux crucifix aux
vierges de Sainte-Anne, pour etre, disaient-ils, proteg6s des balles.
Kian, 20 avril. - C'est le cinquieme anniversaire
du martyre du P. Joseph Hou, tu6 a Wanan le 20 avril
1927, avec son suivant, Lobily. Depuis lors, le martyrologe du vicariat de Kian s'est enrichi de deux
autres pr&tres chinois, tues le 13 octobre 1930,
MM. King et Tcheng, et de pres de deux cents catholiques. Sanguis Martyrum semen est Christianorum.
Amen. Alleluia! nous fait chanter la sainte Iglise,
pendant ce temps pascal, en la fete des martyrs.
M. Lo m'ecrit de Taiho, le 18, que les fameux
chefs rouges Tchut6 et Compagnie sont pres de la
ville de Longtsuen, occupee par la 14* division. Une
brigade de la 11* division a 6t6 envoyie en renfort.
M. Russo 6crit qu'entre Wanan et Kanchow, la route
est de nouveau obstruce par toute une longue trainee
de Rouges, qui, dit-on, voudraient gagner la province
du Hunan, ou, suivant une autre version, vont se fortifier dans les montagnes inaccessibles de Kinkansan
de Longtsuen, oi une poign6e de soldats pourrait
x6sister a toute une armee.
Ce vaillant confrere a 6t6 pris d'un 6vanouissement
de dix minutes; c'est le premier depuis ses douze ans
d<e Chine. Pour le ranimer, on l'a pinck jusqu'au
sang. Cette grande fatigue s'explique et par les continuels soucis,-car les Rouges sont toujours aux portes,
et par le travail assidu des cat6chismes.
Les deux missionnaires chinois, Hiu Jean-Baptiste
et Ko Tadd6e, peuvent faire encore quelques sorties
pour visiter les chretiens.
Cette journ6e se termine par une bonne nouvelle:
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la remise en libert6 de Fou Thomas, qui a dii, pendant"
sa captivite, faire office de coiffeur et raser les tetes
des Rouges. Sa rancon a ete de 80o piastres.
Kian, 22 avril. - Je me fais un plaisir de vous
communiquer deux lettres encourageantes du R. P.
Bran, abbe de la Trappe de Notre-Dame de Consolation. La premiere est du r" avril 1932 : c Nous
prions beaucoup ici pour la paix en Chine, et plus
spcialement chez vous (Kian). Tous nos offices, de
jour et de nuit, sont r6citis a cette intention; je 1'ai
ainsi d6cid6. Je vous assure que mes religieux y
mettent de la bonne volonte. Puissions-nous ainsi, es
union avec tous vc,s confreres et Filles de la Chariti,
vous aider a triompher de cette menace' perp6tuelle
dont souffrent les Missions di Kiangsi et du Sud ! Je
me recommande a vos ferventes prieres et messes et
je vous renouvelle, cher et ven6rn
M. Barbato, tous
mes sentiments de respectueux divouement en NotreSeigneur. n
Et le to avril :
a Nous ne cessons de prier aux intentions du
Kiangsi et sp6cialement pour votre Mission. Ce matin,
en annongant a mes religieux la delivrance de Kanchow, je les ai invites & redoubler de bonne volont6
pour meriter le triomphe complet. Je me r6jouis de
tout coeur de ce que les Rouges sont refoules et de ce
que vous pouvez encore, ca et li, et au prix de combien
d'efforts! continuer a faire mission. En tenant bon
comme vous faites, vous forcerez Ia main au bon Dieu
et vous vous preparez pour plus tard des triomphes.
Bon courage, cher et vener6 M. Barbato, ban courage
a vous et a vos confreres, vous disant souvent les
paroles de Notre-Seigneur: Confidite, ego vici mundum
et Si Deus pro nobis,quis contra nos? n
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Son Excellence Monseigneur le deligu6 apostolique m'6crit le 4 avril 1932 :
a Votre lettre du 25 mars m'est arriv6e ces jours-ci
et m'a apport6 les interessantes nouvelles relatives
6
aux pr6sentes conditions de cette tant 6prouv e Mission. Certes, le spectacle de tant de ruines mat&rielles
et morales qui fondent sur la province du Kiangsi
doit etre disolant; mais c'est pour cela aussi que le
sacrifice est plus meritoire, et plus digne de louange
le labeur que les missionnaires font parmi tant de
difficultes, avec une admirable perseverance. Je me
rijouis avec vous et avec vos confreres pour I'esprit
de force montr6 dans les derniers kvenements, et
j'offre de tout cceur mes prieres au Seigneur pour hater
la paix tant d6siree, qui permettra une reprise plus
prompte du labeur missionnaire dans ces regions. En
vous b6nissant, ainsi que vos confreres, je me dis
votre tres devou6 dans le Seigneur. - Celse COSTANTINI, Dil. apost. »
Voila qui est encourageant. En rapportant la gloire
seul, qui est I'auteur de tout bien, nous tacherons tous, autant que nous le pourrons, de travailler
pour que le regne de J6sus arrive en Chine.

5 Dieu

Kian, 27 avril. - M. Tcheng &crit, le 17, que,
graces a Dieu, il a pu faire deux missions et qu'il va
ouvrir deux catechum6nats de filles et de garcons k
Ping-shiang, d'oi le missionnaire itait absent depuis
quelques ann6es. Pas mal d'adultes lui demandent le
bapteme. En ville, paix relative; mais, a la campagne,
les Rouges continuent a ranconner et A piller. Les
soldats du Hunan gardent la ville et le chemin de fer.
A Changshu, MM. Breuker, Vittone et Purino,
juste a la fin de la messe du 20 courant, durent tenir
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t^te & des soldats qui voulaient, a tout prix, occuper
]a maison et celle des femmes catichumbnes. La discussion dura trois longues heures; pour y mettre fin,
M. Vittone alia trouver un offcier superieur; il en
obtint un mandat &crit; les soldats ne ceddrent que
lorsqu'on les menaqa d'un recours a leur general mime.
A Wanan, 6crivait M. Russo le 23 courant, la situation s'est amElioree, car, a 3o Its a la ronde, il n'y a
pas de Rouges. Les gros Rouges, au nombre d'environ 1oooo, se voyant barrer la route du Hunan, ont
rebroussi chemin; ils se retirent de nouveau du c6te
de Pan-ngan, Tantsetsien, a la droite du fleuve, qu'ils
passeront, parait-il, & Loangkeoet. La 38' division
garde Wanan.
Pour le moment, les villes de Longtsuen, Wanan,
Taiho, Kian, Kishui, Yongfong respirent; mais la
campagne est sous la domination rouge. Les r6sidences de Taiho, Kishui, Sinyu, etc., sont toujoars
occup6es par les Blancs. A Kian, A l'exception du
grand s6minaire et du Jentset'ang, les autres missions
sont sans soldats depuis peu de temps.
Les nouvelles de Kanchow sont meilleures. La division qui occupe la ville est mieux disposde que les
pr&cedenles pour la Mission, car un mandat ecrit du
gendral d'armee d6fend l'occupation de la Mission
catholique.
A Sinfong, une division de Cantonais est en lutte
avec les Rouges de Pant6hoai, venus de Shingkow. On
dit que ces Rouges ont 6ti encerclks par les soldats de
Kian dans le Longtsuen .. On ajoute m&me que Pant6hoai est mort de misere.' En tout cas, ces Blancs
tuent les civils qui ont fait ou font partie des Rouges;
on parle de mille victimes.
Dans le Long-hoei, il y a'aussi deux toan de Cantonais.

-

150 -

M. Fou Thomas, apres sa dilivrance, a 6crit luimeme a Mgr O'Shea qu'il a dt se racheter moyennant
80o dollars mexicains.
La sceur de M. Hou Simon dut se racheter en donnant 170 piastres; lui-meme n'eut rien i d6bourser
pour sa ranqon, mais son sac fut allIeg de 3o piastres.
Kian, 29 avril. - Une carte de Taiho nous apprend
que la Mission de Kao-kia a it6 de nouveau pillCe et
plus ou moins d6vastfe par les Rouges venus de la
sous-pr6fecture de Ninkan, qui ont pill6 aussi le chritien Ly Vincent, riche fermier de l'endroit.
M. Tcheng ecrit : ( La situation de Yongfong est
bien inqui6tante, car les Rouges ne sont pas loin d'ici.
On dit qu'ils sont tres nombreux a Koubien et Tsitou,
et aussi que les Rouges, chassis de ShingkowetNingtou, descendent a grands pas vers Yong-fong. Je fais
les priparatifs n&cessaires. Que le bon Dieu nous
preserve du mal qui nous menace. Et voila aussi que
mon petit cheval est tombi et a succomb. En cas de
danger, je descendrai vers Changshu. D
Kian, 3o avril. - Dans la soiree m'arrivent deux
chr6tiens de Yong-Yoang qui viennent faire leurs
PAques, apres avoir parcouru un chemin boueux de
70 lis; et dire que l'un d'eux compte soixante-dix
ans! Ce bon vieux me dit qu'il a 6t6 pris souvent par

les Rouges et a pu se racheter grace au peu d'argent
qui lui restait; quand ces fauves de Rouges le frappaient, il ne cessait d'invoquer les saints noms de

Jesus, Marie, Joseph. A la vue des maisons voisines
qui flambaient sous la main des Rouges, il invoqua de
nouveau ses celestes protecteurs et la sienne fat 6par-

gnee. La longueur du trajet ne 'a pas effray6; il veut
comipunier et demander des messes d'actions de
grices pour remercier le bon Jesus de I'avoir sauvi-

Kian, 7 mai. -

IS5 -

A Kanchow, la Mission catholique

entretient mille r6fugies ; il lui en comte 6 ooo piastres
par mois.
Des bandes rouges de Pant6hoai r6dent autour de
Sati et de Tantsetsien.
La Commission de la Socite6 des Nations, de passage a Kiukiang, a visit6 la Mission catholique. On a
profit de cette occasion pour la mettre au courant des
miseres que les missionnaires ont a subir de la part
-des troupes.
Nous avons recu des mandats de non-occupation
des missions; mais les-soldats viennent quand meme,
presque chaque jour, pour occuper et la maison des
Filles de Sainte-Anne et la n6tre. On leur montre le
mandat, ils font semblant de ne rien savoir, et demain
ce sera g recommencer. Du moins, nous pouvons nous
en dibarrasser; mais les pauvres pretres chinois n'ont
pas le meme bonheur.

Si, du moins, on pouvait avoir la paix avec les
Rouges! C'est dur de ne pouvoir quitter la ville pour
propager la foi et visiter les pauvres neophytes qui
souffrent une terrible persecution de la part -de ces
demons de communistes. Que Marie Immaculee les
convertisse tons; alors seulement on aura la paix.
Kian, 8 mai. - Nous venons d'apprendre que,
presque en face de Shia-kan, des soldats, sous pr6texte d'examiner les voyageurs d'un vapeur, leur ont .
enlev6 3ooo dollars, et qu'une dame d'officier, qui
ne voulait pas donner ses bijoux, a ite tu6e.
Kian, 9 mai. - M. Lo nous annonce, par lettre du 8,
queles gros Rouges ont pris la route de Yongsin pour
attaquer Kian de ce c6te. Des mesures de defense
sont prises : la i i et 14' divisions prendront garnison
A Kian, la 52" k Taiho et les soldats cantonais se
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chargeront de Longtsuen. Comme la grande fete de
la Pentec6te approche, le diable veut la troubler en
envoyant les Rouges de notre c6t6.
Kian, to mai. - Toujours des tentatives d'occupation miliaire, repoussies par le meme moyen. Un officier dt que les Rouges ont de nouveau occup6 quelques
villes du vicariat de Kanchow et que les reguliers ont
essuye quelques d6faites. A 5o lis de Kianfu, i Kouklang, bataille entre les Rouges et les r6guliers.
Kiax, 15 mai. - Pour la premiere fois depuis 1930,
quatre residences de Klan n'&tant pas occup6es par
les soldats, on a passe de belles fe&es de la Pentec6te.
Des chr6tiens sont venus de 45 lis, limate de la zone
blanche; on a en 23o communions A la cathtdrale,
la paroisse Saint-Joseph, une trentaine A la mai121
son des Filles de Sainte-Anne, en ville. Les 6glises
de Kian etaient remplies comme aux beaux jours; on
a tire plusieurs milliers de petards.
A Taiho, M. Lo a eu 131 communions et to baptemes d'adultes; M. Russo, A Wanan, 3o baptemes
d'adultes et 3oo communions. M. Tcheng, a Yongfong, 27 bapt&mes d'adultes et 120 communions.
M. Anselmo, malgre la compagnie d'officiers qui
logent chez lui, a pu avoir s12 communions. II dit
que 3ooo soldats, dits des o c6tes de fer n, de Tchangfa-koei, sont A Ling Kiang. Les oficiers qui logent
i la Mission sont polis et respectueux; ils defendent
a leurs soldats d'occuper l'glise, la maison des orphelines et les deux ailes des 6coles. Ces m6mes soldats
ont tentk de mettre leur etat-major dans l'6glise de
Changshu, mais MM. Vittone, Breuker et Purino les
en ont dissuades et ils sont allis ailleurs.
M. Sie a pu faire la mission de Pihia et, A la fete,
a eu une centaine de communions. On se croirait en
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temps de paix, si les Rouges ne faisaient pas parler
d'eux.
Kian, 19 mai. -

Un chritien nous raconte qu'en

plein marchi de l'ouest, on a affich6 huit grands
pamphlets, pleins de grossieres calomnies sur les
missionnaires. Le missionnaire, est-il dit, tue les
petits enfants; l'un d'eux a ravi une jeune fille et l'a
amenie chez lui; le reste se devine. Une caricature
rappelait les traits de Mgr Mignani.
Le lendemain, ces affiches avaient disparu. L'autorite militaire aurait-elle donni l'ordre de les lac6rer?
Quoi qu'il en soit, le peuple de Kian nous est affectionn6 et ne croit pas a ces mensonges; et mentita est
iniquitassibi; et nous sommes, une fois de plus, bienheureux: Beati estis cum maledixerixt vobis
nomen meum !

propter

Kian, 20 mai. - Oh en sommes-nous avec les Rouges?

I1 y en a de petites bandes de l'autre c6t6 du fleuve,
A quelques lis de Kian. Nous sommes, sous ce rapport,
dans la meme situation qu'il y a deux ans. Les gros
Rouges se sont retires du c6te ouest, oi ils refont leurs
forces; nous ne savons quand ils se decideront a rentrer en campagne. Ils parcourent facilement ioo lis
par jour et'pourraient bien nous jouer un tour. Pour
le moment, on les dit du c6t6 de la province yoisine
du Hunan. Mais, 1 aussi, il y a des missionnaires et
des chr6tiens.
Kian, 22 mai. -

Nous apprenons que les Rouges de

la province du Hunan sont entr6s dans celle du
Kiangsi, A Yongsin-shien, et ont tue les chefs rouges
de cette sous-pr6fecture pour prendre leur place. Ils
ont pinetr6 dans la florissante chrtienti de Tsi chetou (Taiho) et y ont tuWau moins quinze catholiques.
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Nous ne sommes pas a la dernibre page de notre
martyrologe.
Unchretien de Kiotang (Kian), que les gros Rouges
avaient amen6 avec eux en qualit6 de scribe, quand
nous-memes fumes leurs prisonniers, vient d'etre
asperg6 de p6trole et brfil pour avoir tents de fuir.
Nous l'avions baptise en juillet 1930, pen de temps
avant notre captivit6 commune. Quand nous 6tions sur
les hautes montagnes du Tongkou, il venait nous tenir
compagnie ; nous l'engagions a penser souvent &DieuNous ne le reviaies plus; nous le reverrons lI-haut
avec les autres martyrs.
Son nom 6tait Paul. Au commencement de 1927, il
s'6tait d&clare antichrtien, comme la generaliti des
6tudiants, et il 6crivit meme des pamphlets contre
Notre Seigneur. II se convertit en 1928 et me demanda
meme d'enseigner le catichisme; mais je n'avais pas
assez confiance en lui. J'exigeai de lui deux ans de
probation avant le bapteme; il me donna toute
satisfaction.
Kian, 29 mai. - Aujourd'hui, journ6e eucharistique pour la ville de Kian. A la cath6drale et & SaintJoseph, exposition du Saint Sacrement; communions
nombreuses. On se croirait en temps de paix. Le temps
est superbe; les fiddles restent longtemps en adoration devant le Saint Sacrement. A n'importe quelle
heure de ce beau jour, les 6glises sont pleines. Nos
chretiens tiennent beaucoup i ces journ6es d'adoration; ils y conduisent leurs tout petits pour faire
descendre sur eux la benddiction du Dieu cache de
nos autels.
Kian, 3o mai. -

Fete patronale de notre provicaire,

M. Fernand Thieffry. Nous oublions les Rouges et
notre situation critique pour etre tout entiers la joie.
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Les p6tards n'ont pas manque. Les soldats, tonnis, se
demandaient pourquoi ces manifestations d'all6gresse.

J'ai accompagne M. le provicaire chez les diff6rentes
cat6gories: catchummnes, orphelines, vieux et vieilles
de l'hospice, malades, oi il a requ des compliments et
des fleurs. Je choisis le compliment que lui ont recite
deux petites et charmantes orphelines en lui offrant
desbouquets:
a Au Pere spirituel Tai (Thieffry), grand homme :
(4 Nous voici toutes devant notre gere spirituel, qui
est plein de misericorde, cache dans l'humiliti, rempli
de douceur et de charit6, pur comme un jade, tranquillemeLt fort, franc dans le service de Dieu, puissant au dela de tout ce qu'on peut dire, z61b sauveur
des ames, toujours vigilant, dormant tres pen, au
visage souriant; de pres et de loin, on respire le parfum de ses vertus. Sa sollicitude pour les malheureux
surpasse celle d'un pare; on ne trouve pas de paroles
pour tout dire et exprimer. Nos parents nous ont rejetees et vous nous avez recues par mis6ricorde, vous
qui avez passe les mers pour venir en Orient nous
sauver toutes. Sans vous, nous serions perdues 6ter-

nellement! En pensant 4 cela, nous ne pouvons contenir nos larmes, .et le souvenir de ces bienfaits est
grave dans nos caeurs et dans nos os. Pourtant, souvent nous avons manqu a l1'oboissance et nous en

avons honte, pardonnez-nous. Que la Mere de Dieu,
la misericordieuse Marie, vous rende, pour nous, tant

de bienfaits. Que votre saint Patron, qui est au ciel,
vous protege. A notre provicaire, dix mille bonheurs!

Les orphelines de.Kian. L'an 21 de la R6publique
chinoise, le 30' de la cinquieme lune. ,
Kian, 31 mai. -

Le courrier nous apporte quelques

nouvelles. A Taiho, les paroissiens de M. de Jenlis,
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qui se soigne encore en France, ont tenu & f&ter, le
24 courant, le trentieme anniversaire de son ordination
sacerdotale. Quatre-vingtscommunionsetquinze messes
ont formi le bouquet qui lui a et6 offert en ce jour. En
homme pr6voyant, le bon M. de Jenlis avait pris les
devants; avec quelque argent envoy6 d'Europe, on
avait achet6 un peu de viande pour ses chers paroissiens. Nos fideles sont attachis a leur missionnaire
et, a l'occasion, savent manifester leur reconnaissance.
M. Russo, de Wanan, a pu aller tranquillement a
Kanchow pour prendre quelques jours de repos bien
merit. II nous dit que le fameux Pantehoai aurait
voulu tenter un nouveau coup sur Kanchow, en prenant la route de Tang-kiang; mais on a veill6, et a
present la ville jouit d'une paix relative. Le gouvernement de Canton a envoyi un stock de mandats de nonoccupation des Missions catholiques a Mgr O'Shea,
qui va s'en servir pour faire ivacuer la Mission de
Tayu. M. Russo pense regagner son cher Wanan en
passant par quelques chr6tient6s et remonter le moral
des fideles visit6s tout dernierement par les communistes, gros ou petits.

La situation g6narale du vicariat de Kian est toujours la meme. Les soldats continuedt

a protiger

seulement les villes, laissant les campagnes aux petits
Rouges qui regnent en maitres. Nous ne pouvons
encore visiter les chretiens du dehors.
Kian, 12 juiin. -

Depuis quelques jours, nous voila

ici comme dans une lie; la riviere d'Yongsin a dbord6 et une grande partie des rizieres sont dans
i'eau, comme les villages qui nous environnent. Esp6rons que I'inondation diminuera; autrement, ce serait
une vraie calamit6.
La ville de Taiho a 6et aussi envahie par les eaux
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et il doit en Stre de m6me des villes qui sont le long
du fleuve Kan.
De Kanchow nous arrivent des nouvelles peu rassurantes. Une lettre, dat6e du 31 mai, contient ces
lignes : a Hier, .les rumeurs out recommetnc de plus
belle. Du c6t6 est apparaissent de nombreuses bandes
de Rouges; de m&me du c6te de Tang-kiang et Shangyou. Kanchow serait-il menaci d'un nouveau siege ?
Sicela 6tait, la famine ne taiderait pas, car il y a une
vraie disette de riz. Nous avons I 200 refugids sur les
bras. Je ra'attends, a chaque instant,- des coups de
feu; i y a environ 2 ooo Rouges du c6t6 de Maotein,
a io lis de la ville, de 1'aulre c6t6 du fleuve. Deux
bataillons les surveillent, de notre c6t6, avec les miliciens en avant. )
Cependant, M. Russo et M. Wang ont pu retourner de Kanchow . Wanan.
Les nouvelles qui viennent de Taiho ne sont pas
encourageantes. L'avant-garde des gros Rouges est
arrive, a. 30 lis de cette. ville, dans le march6 de
Makiachow. D'autres bandes de Rouges, venant
d'Yongsin, ont p6n6tr6 dans un autre point de la
meme sous-prefecture et y out tue quinze chretiens.
Ils volent et transportent tout ce qu'ils peuvent emporter. Les chr6tiens qui ont pi. echapper se sont r6fugi6s
chez M. Lo; maintenant, la ville de Taiho est entourbe
d'eau et les campagnes inonddes.
Les nouvelles de notre confrere M. Tcheng, d'Yongfong, sont un peu meilleures. Les Rouges, qui etaient
SIo lis .de la ville, ont df reculer a 40 lis.
Kian, 13 jain. - Fele patronale de M. Capozzi. Au
milieu de tant de miseres, le bon Dieu a voulu lui
donner une consolation. De bon matin, il a eu la joie
de baptiser vingt-deux adultes et un enfant, de r6gu-
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lariser un mariage; puis, a sa messe, oi il avait nombreuse assistance, il a communi6 soixante-sept
fidiles. Le meme jour, une de ses chr6tiennes a
ondoyi quatre enfants paiens moribonds.
Kian, 21 juin. - Pour la troisieme fois, en peu de
jours, nous sommes environn6s d'eau et comme dans
un ilot; la pluie ne cesse de tomber. Des deux c6t6s
du fleuve Kang, de Kanchow a Changshu, les rizieres
sont submerg6es et la r&colte perdue.. Les marchands
de Kian ont qu&et pres de dix mille piastres pour faire
construire une tour hexagonale en bois, haute de
18 metres, qu'ils devaient briler pour les ames tr6pass6es, le 15 de cette cinquieme lune. Le g6neral
d'armee s'y est oppose, car c'est une d6pense inutile,
ii aurait voulu que cette somme de dix mille piastres
fdt employee a soulager les milliers do r6fugies qui
sont sans nourriture. La tour reste encore debout; les
paiens esperent attendrir le cceur du general; ils n'y
reussiront pas, car les gros militaires sont presque
tous ath6es.
Et les Rouges? Une statistique recente 6value a
90 ooo les fusils des Rouges de Holong, dans le Houpe;
et &8oooo les fusils de Tchu-Mao, dans le Kiangsi,
sans compter les myriades de mauvais fusils et les
myriades de lances. Et dire qu'il y a trois ans, les
communistes, dans le Kiangsi, 6taient 5oo seulement
et pas davantage dans le Houp6! Tous ces communistes armes sont d'anciens soldats du gouvernemert;
its ont chang6 de camp, mecontents de ne pas
toucher r6gulirement leur solde et attires par
1'espoir de devenir riches en pillant. Tout dernierement encore, le journal rapportait qu'une division
entiere, dans le Houp6, etait passbe aux communistes.
Ce mois-ci, on va lancer la deuxiime expedition anti-
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communiste, soit dans le Houp6, soit dans le Kiangsi.
L'ann6e derniere, elle ne fit qu'enrichir les rangs des
Rouges de trente a quarante mille soldats. Si le fait se
renouvelle, nous ne sommes pas encore pros de pouvoir visiter nos pauvres chretiens, exposes, depuis
quatre, cinq et meme six ans, a la persecution des
ennemis av&res de notre religion. Pauvre Chine !
Actuellement, les provinces du Kiangsi, du Hunan,
Honan, Houpe, Anhoei, Fukieng, vivent sous le r6gime
communiste.
Les soldats continuent a prot6ger les villes oi ils
sont installes. En quelques endroits, ils ont eu le
courage de s'avancer & quelques kilometres dans la
campagne. Les missionnaires ne peuvent s'aventurer
au deli de la limite de l'influence blanche. Chez les
Rouges, les chr6tiens sont disperses; on les compromettrait si on tentait d'aller les visiter. Cette pers6cution est la plus terrible des persecutions; en d'autres
temps, en exposant sa vie pour ses ouailles, oni pouvait encore les nourrir du Pain des forts et de la parole
de Dieu; mais, A present, c'est impossible. Tous les
hommes, de quinze a quarante ans et plus, sont enr6les
de force. Les autres sont au service des communistes,
qu'ils sont tenus d'aider. Les pays sont dipeupl6s.
Dans la sous-pr6fecture de Shingkow, les femmes
elles-memes sont enrbl6es et portent le fusil; deux
mille seraient dans ce cas. Pour pen que cela dure,
on perdra toute notion de moralit6 et de pudeur. Les
communistes disent : t Il y a trop d'hommes dans le
monde.
Kian, 22 juin: - L'eau monte encore; ce sera la
famine. L'inondation a retard6 l'arrivee du courrier;
voici les nouvelles qu'il nous apporte :
Dans la sous-pr6fecture de Kishui, des soldats sont

passes aux communistes; a soixante-dix lis de 1a, ils
ont tuI le chef de la milice locale; ailleurs, ils sont
passes non loin des soldats reguliers, qui n'en ont
rien su.
A Pingshiang, M. Tcheng a ouvert une ecole de
garcons et de filles a Louki. II a pu faire quelques
missions en dehors de la ville, mais avec beaucoup de
precautions, car des petits Rouges rodent par lB.
Une lettre de Kanchow, dat&e du 15 juin, parle de
I'inondation. On lone les soldats du Kwangtong, qui
sont courageux, bravent la pluie et le soleil et ne
craignent pas la ferocit& des communistes. Ceux-ci,
poursuivis d'un cot6, vont de l'autre; puis, quand ils
sont sfirs de leur coup, par marches forcies, ils foncent sur leur proie, comme des tigres affames, ainsi
qu'ils firent & Kian en ig3o.
M. Lo 6crit de Taiho, le 19 juin, qu'il a eu
n
d6fendre la maison des Filles de Sainte-Anne contre
des tel6phonistes qui voulaient s'y installer. II a
reussi a s'en d6barrasser; c'est une vraie victoire, car,
ordinairement, ces gros personnages n'ecoutent pas
les prEtres indigines, qu'ils maudissent et traitent de
chiens coureurs des etrangers ou C'autres 6pithites
aussi honorables.
Kian, 23 juin. - Des coups de fusil retentissent
non loin! Serait-ce les Rouges? On est bient6t rassur6
A la vue de soldats portant triomphalement un gros
tigre, qu'ils ont tue a cinq lis d'ici. La vente du tigre
leur rapportera de trois A quatre cents piastres.
Tous les grands chefs militaires sont reunis en
conference A Ku-ling (Kiukiang), pour examiner les
moyens de battre et d'exterminer tous les communistes.
Kian, 1I juillet. - Plus de danger d'inondation
pour la Mission catholique; la rupture des digues i
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Foncheng a subitement abaissi le niveau des eaux;
mais c'est une vraie calamit6 pour toutes les rizibres
situses le long du fleuve Kan; la r&colte est perdue
pour plusieurs centaines de mille de Kiangsinais.
Apres le fleau de l'inondation, voici le cholera qui
multtplie les victimes dans le Kiangsi et ailleurs.
Hier, de mauvaises nouvelles circulaient dans le
march6 de Kian : les gros communistes, Tchute, Maotch6tong, Pantihoai, se sont reunis et encerclent la
ville de Kanchow. Hier, la vue de six avions au-dessus
de Kian, volant en direction de Kanchow, a confirms
la rumeur. On dit que deux regiments seraient pris
par ls communistes. Je pense aux confreres de Kanchow, qui sont une dizaine et ont chef eux des milliers de refugies, parmi lesquels 200o chritiens.
Le journal de Kian disait, 'autre jour, que, dans le
vicariat de Kanchow, les Rouges ont trouv6 le moyen
d'cxtraire de l'huire du corps lies pauvres gens qu'ils
tuent! Ils peuvent tirer de chaque victime de sept i
huit livres d'une huile infecte et repoussante. Quelle
horreur!
Le meme journal rapportait qu'une bande de Rouges,
apres avoir pris un chef de la milice locale, lui a
rabot6 le corps avant de le tuer.
De petites bandes armies circulent au sud de Kian,
a une distance de 3o lis. Hier, un bateau qui descendait de Wanan a 6t- canard6 par ces Rouges a
Tchangkiatou (3o lis de Kian) et a eu quatre tubs. Le
domestique d'un missionnaire venait de quitter une
minute auparavant la place oi l'un de ceux-ci a trouv6
la mort.
Ici, a Kian, pas de danger en ce moment; la place
est bien defendue, mais nous sommes inquiets au sujet
de Kanchow, que difendait une seule division quand
on a appris que tous les gros Rouges ont pris la direc-
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tion de cette ville. Espirons que d'autres divisions y
seront envoyies a temps. Si les Rouges ne peuvent pas
prendre Kanchow, viendront-ils tenter un coup sur
Kian?C'est possible,mais nous nous passerions volontiers de leur visile.

Juste aujourd'hui arrive la Croix de Paris du 8 juin.
J'y lis une parole qui semble 6crite pour nous.
Le Sacr6 Cceur de Jesus disait a la Mere Marie
Rafols, en 1836 :
< Eccoute, ma fille. Mes fils, un jour, seront pers6cutes; ils seront mis dans l'affliction et le doute, dans
les luttes que d6clenchera 1'ennemi. Celui-ci cherchera a d6truire la religion et jusqu'a mon doux nom
par tous les lieux de la terre. Quand arrivera cette
6poque (en Espagne), qui commencera ouvertement
en 1931, je desire que tous mes fils, qui m'ont tant
coit6, prennent courage et placent en moi et en ma
tris sainte Mtre leur confiance. ) La Cause de cette
Mere Marie est introduite.
Ayons done confiance en Celui qui a vaincu le
monde et en son Immacul6e Mere, mnalgri tant de
diables rouges ou blancs, et prions pour leur conversion; c'est le seul moyen d'avoir la paix.
Kian, 16 juillet. - Hier, apr.s une sortie pour dire
la sainte messe en ville, voilt que je dois rebrousser
chemin. On vient de m'apprendre que, dans la maison
des Filles de la Charite (qui ne sont pas encore retournees aIKian depuis janvier 1931), un domestique a 6t&
lid et mis en prison pour avoir cueilli des fleurs,
malgre la defense du sergent-major. Ce dernier,
.m6centent, fit incarcerer le coupable chez le mandarin
et 6tait sur le point d'expulser les deux autres domestiques qui gardent le pen d'objets echappes A la
cupidit6 des Rouges et des Blan:s.
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163 J'accourus, je fus bien recu et compris que je pourrais facilement apaiser 1'irascible officier.. Apres une
courte conversation, il me promit de lib6rer le prisonnier et de ne pas renvoyer les deux autres. Nous nous
quittames bons amis; il me donna un morceau de bois
odorifique enlevi a la tour de bois construite pour etre
brifle et offerte aux manes J:es paiens d6funts; les
soldats, renversant ce beau plan, I'avaient d6molie
pour en vendre Ie bois.
II me montra des photographies militaires prises
apres la dilivrance de Kanchow et me dit que, ces
derniers jours, deux divisions 6tant parties en renfort
a Kanchow, les gros Rouges avaient pris la route de
Namhiong.
Ce matin, en allant dire la messe chez les Filles de
Sainte-Anne, je vis des milliers de civils armis d'un
balai, an bout duquel 6taient attachbes des banderoles
de papier portant des inscriptions. Ils se rendaient,
par ordrb du haut commandement de la ville, h une
<conference sur l'hygiene. On leur dit de ne pas
manger de fruits verts, de balayer, etc., pour 6viter
le cholera, qui multiplie ses ravages.
Kian, 17 jxiilet. - La poste m'apporte un pli de
lettres int-ressantes. De Kanchow, on 6crit, le,7, que
les gros Rouges assiegent la ville de Nananfu, oi se
trouvent quatre missionnaires chinois : MM. Tong,
Y6, Tch~u, Joachim Mieou. A Kanchow, pour le
moment, pas de danger; mais MM. Erbe et Curtis,
qui continuent a rester i Taiwoly, pourraient bien
etre surpris.
M. Russo ecrit, le 14, qu'il a pu faire le voyage de
Tchangkiao, a 7o lis de Wanan, et obtenir la libre
disposition de la r6sidence, d'oi, I sa demande, les
soldats sont partis et oi.il a ouvert un cat6chum6nat,
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qui donnera, avec la grice de Dieu, une centaine de
baptemes d'adultes. Cette consolation lui a fait oublier
les fortes chaleurs et la longueur de la route. Une
bande de Rouges a os6 s'approcher de Watan, mais, a
la vue des soldats, ils se sont retires.
Kian, 18 juillet. - On nous 6crit de Kancbow, a la
date du to: " Pendant quelques jours, du 3 au 8 juillet,
les villes de Tayu (Nananfu) et Namhiong 6taient
furieusement attaquees par les gros Rouges. Le danger
semble conjure. Huit r6giments de Chaokwang sont
venus au secours de Namhiong et les divisions des
environs de Longtsuen (Kian) se sont avancies vers
Tayu. Les Rouges auraient tous pris Ia direction de
Namhiong. Oi iront-ils? Au Hunan? Ils le d6sirent;
mais, s'ils en sont empeches, il parait qu'ils iraient
vers Sinfong, et de la vers Hingkow, Tongkou. Nous
ne tarderons pas a connaitre leurs desseins. Kanchow
a 6t6 en danger pendant quelques jours, mais je n'6tais
pas trop inquiet, car la ville peut r6sister & un long
siege. ,
Kian, 23 juillet. - On nous 6crit de Changshu, le
17, que M. Breuker a pu se rendre & Lingkiang, oh
ii a rdussi, avec M. Anselmo, a mettre hors de la
residence de la Mission les soldats de la 4 " armie
qui l'occupaient. 11 avait pris la pricaution de gagner
a sa cause, auparavant, le chef d'6tat-major r6sidant &
Changsu, qu'il avait visit6 en compagnie de M. Vittone.
M. Purino a fait avec succes une serie de conferences sur la croisade de prieres et de messes pour la
conversion des paiens; il se propose de les continuer
: Lingkiang.
On continue de d6molir des maisons pour le passage d'une route automobile qui va dans la direction
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de Changshu. Non seulement les proprietaires ne
sont pas indemnis6s, mais ils doivent donner quatre
piastres par pied de terrain cedi, pour macadamiser
le boulevard. Les protestants de Changshu auront a
verser 340 piastres. Si jamais notre tour vient, il faut
nous attendre A un imp6t force de i ooo piastres.
Kian, 21 aodit 1932. - Nous 6tions en souci pour
les confreres de Wanan et Taiho, et voila qu'une
lettre nous rassure.
M. Russo 6crit de Wanan, le 16, que la 28* division,

partie pour Taiho, a ete remplac6e par une brigade
de la 43'. Les nouveaux sont meilleurs; ils n'ont
meme pas tenti d'occuper la Mission catholique. La
f&te du 15 aoft n'a pas kt6 troublie; ilya eu 240 confessions, dont plusieurs de chr6tiennes accourues de
chez les Rouges en voyageant la nuit. D'autres chrtiens des alentours n'ont pu venir, car le changement
de troupes fait que beaucoup d'hommes sont rbquisitionnis comme porteurs. Des paiens se sont sauv6s A
la Mission catholique pour 6vitercette corv6e. M. Russo
ne parle pas de gros Rouges.
M. Lo, profitant du voyage d'un .chrtien A Kian,
nous a 6crit, le 18, qu'il a df ceder sa propre chambre
au gen6ral Wang, de la 28' division. II parle de la
fusillade bien nourrie des Rouges, tirant de l'autre
c6t6 du fleuve, et de leur d6faite par un r6giment de
la 28" division. La chaleur est accablante; mais,
depuis hier, le vent du nord souffle et la temp6rature
redevient supportable.
On dit que, pour le 15 de la huitieme lune (I5 septembre, fete des Sept Douleurs de Notre-Dame), les
gros Rouges veulent absolument reprendre Kian, tout
comme en 1930. Les soldats blancs ne manquent pas
en ville, mais r6sisteront-ils? Le danger semble serieux.

On apprend qu' i 5 lis de Konkang, des Rouges ont
prs une cinquantaine de. paysans blancs et les ont
presque tous tues cruellement; du nombre des victimes est un catechumene.
Les sant6s sent assez bonnes. Le P. Lion, tres age,
soufire de sa maladie chronique.
Kian, 27 aoat. - Chassis de Kanchow par les armies
caatonaises, qui leur ont inflig4 de loardes pertes, les
gros Rouges Tchute, Pantehoai, etc., sachant que le
cote oriental du Kiangsi est mal defendu, se sont
precipites a marches forc6es du sud a l'ouest de la
province. Pour cacher leur stratagime aux troupes de
Kian, ils font approcher de Kian, par 1'est et l'ouest,
des soldats rouges armis de plusieurs milliers de
fusils et continuent leur marche vers les villes de Loan, 1-huang et Fuchow. Kian, effrayi, rappela les
trois divisions envoyies a Kanchow et prkpara sa
d6fense. Pendant ce temps, les gros Rouges avancaient
itbrement vers Fuchow. Leur but est Nanchang; apres
quoi, ils iront s'unir aux Rouges du Houpe, encercler
les reguliers de Nanking, et faire des provinces du
Sud la R6publique sovi6tique rouge chinzise.
Chaude alerte a Changshu le 17 aodt et les jours
suivants. On y racontait que les Rouges avaient pris

Loan apris une grande victoire. Des mesures furent
prises h la hate: loi martiale, tranchies refaites,
barques arrte6es. Apres quoi, le 20, le general partit
avec ses soldats vers Sinkan. La foute le sut et la
panique s'ensuivit.
Une lettre de Yongfong, datie du 22 aoft, nous
rassure. Les chefs blancs ont devin6 le plan des
Rouges et envoy6 des troupes vers Lo-an. 11 etait
temps, les Rouges n'6taient plus qu'i Io lis de Yongfong
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Bien que les gros Rouges soient aux environs de
Fuchow, cependant des troupes, armies de plusieurs
centaines de fusils, ont l'ordre de se tenir pris de
Kian, et de prendre la ville, si 1'occasion s'y prete.
Hier, une bande de 700 fusils a failli prendre Koukang, a 5o lis de Kian; heureusement, des soldats
de la 52C division sont arriv6s a temps d'Anfu. Les
reguliers ne sont plus aussi nombreux du c6t6 de
Kaotanshu (3o lis de Kian), d'oi nous arrivent des
fuyards. Pour le moment, le danger se trouve a l'est
de la province, oii il y a beaucoup de missionnaires.
Dans 1'apris-midi du 26, M. Lo nous telIgraphie:
c Russo encercl6, priez poui lui. » Un millier de
Rouges encerclaient Wanan, protieg seulement par
3oo miliciens et par ses remparts refaits.
Kian, 29 aoit. - Des officiers de I'-cole militaire
viennent me visiter; je leur demande des nouvelles,
car la t61•graphie sans fil les renseigne. Voici, en
resum6, ce qu'ils m'ont dit.
Une brigade de la 28' division, en residence a
Taiho, s'est dirig6e vers Wavan; done, plus rien a
craindre pour M. Russo. Vers l'est se sont aussi dirigees la 43' division et les quatre divisions de Kian.
Dans cette ville restent les quatre colonels des
t toan ,, dits indipendants, plus i ooo fusils des paoan-toei (miliciens locaux).
Et voilA que le fleuve grossit a vue d'oeil et plusieurs
endroits de Kian soot, de nouveau, submerges. Voila
notre meilleure sauvegarde contre I'arrivee des Rouges.
Hier, le fleuve a charri6 une centaine de cadavres a
brassard rouge; quelques bras tenaient encore ie drapeau rouge. Sans doute, des Rouges auront voulu
passer le fleuve en haut du Kian, et le courant les
aura entrainds.

Un personnage bien inform6 m'a mis au courant de
ce que se proposent de faire les Rouges, une fois
maitres du pays. Seront condamn6s & mort:
t° Les pretres de n'importe quelle religion; pour

les missionnaires, de crainte de complications diplomatiques, on les expulserait, apres avoir touche une
forte ran;on;
2" Ceux qui ont professe l'art militaire;
3° Les employes et les dirigeants des tribunaux;
4° Les receveurs d'imp6ts;
5° Les impotents: aveugles, boiteux, malades chro-

niques, les vieux;
6° Ceux qui portent moustache;
7" Ceux qui portent lunettes;

8° Les chefs de villages;
9° Les lettres.

Et la liste s'allonge jusqu'au n° 26. Les Rouges ont
dit, parait-il: a Voyez la province du Hounan; elle a
20 millions d'habitants; il ne faut pas supporter tant
de monde; 120000 suffisent; exterminons les autres. ,

La panique regne & Suichwan (Longtsuen), a la
suite du depart des soldats de la 43' division, rappelee a Kian, pour etre dirig6s vers le c6t6 oriental du
Kiangsi. Ils ont marcht deux jours et deux nuits et
sont arrives ici, le 27, apres deux jours de pluie battante. Je les ai vus, couverts de bone et fatigues, continuer quand mnme leur marche vers Kishui.
Comme vous voyez par ces notes, prises an fur et i
mesure que les nouvelles arrivent, la situation change
de jour en jour et, quand on ne s'y attend pas, les
Rouges sont a votre porte. Quelle vie munent les missionnaires dans cette incertitude du lendemain!
Kian, 2 septembre. -

Ces jours derniers, grande

inondation, si grande que, de mnmoire d'homme,
jamais on n'en avait vu de semblable en cette saison.
Plusieurs quartiers de Kian (plut6t du faubourg)
6taient sous l'eau; a Taiho de meme, ainsi qu'un pen
partout le long du fleuve Kan. La r6colte est perdue;
c'est la mistre en perspective
Le 25 aoilt, les communastes ont pris la ville de
Longtsuen. Deux missionnaires et les Filles de SainteAnne, alors au marche de Langtang, ont trouvi, nous
l'esperons, une bonne cachette.
Aucune nouvelle de Wanan. On dit ici que la ville
n'est occupie ni par les Rouges ni par les Blancs; ils.
auraient peur les uns des autres. Un a toan , de soldats de la 28' division, parti, le 28 aout, vers Wanan
et Longtsuen, se concentre A Lo-to wan, entre Wanan
et Longtsuen, pour disperser les centaines de communistes qui restent en ces parages.
De Changshu, on nous &crvait, le 26 aout, que la
tranquillit
tait revenue, ainsi qu'A Lingkiang, mais
on craignait que les gros Rouges ne prissent la direction de Nanchang. L'etat-major de la 18" arm6e n'a
pas manque, des son arrivie & Changshu, de chercher logement i la Mission catholique; on I'en a
d6tourn6 poliment; le lendemain, d'ailleurs, cette
18' arm6e se dirigeait vers Fuchow, avec la 4 '.
De Lingkiang nous viennent de meilleures nouvelles
en date du 27 aoit. MM. Anselmo, Purino, les pretres s6culiers et les s6minaristes se portent tous bien;
mais ils ont passe la semaine derniere dans I'angoisse,
comme nous A Kian. Le calme semble revenu.
Kian, 3 septembre. - Peu
nouvelles de la marche des
oriental, oi ils comptaient
I-hwang ne leur r6sista pas;

a peu nous arrivent des
Rouges dans le Kiangsi
frapper un grand coup.
cette ville prise, ils con-
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tinuerent leur chemin a marches forc6es vers Fuchow, Yukan, et meme Nanchang, la capitale de la

province. Devant le danger qui menacait Fuchow,
le mandarin fit partir les confreres americains, qui se
refugierent a Lykiatou. M. Theunissen, rest6 dans la
banlieue, arriva juste a temps le lendemain pour
empocher les soldats de s'installer

dans sa risi-

dence.

Kienchang (Nancheng) faillit tomber. Les missionnaires 6trangers qui s'y trouvaientse rfugierent chez
M. Theunissen.

En quelques jours, toute la partie orientale de la
province 6tait soviktis&e. Aucun missionnaire n'est
tomb6 entre les mains des Rouges; mais nous apprendrons plus tard que des chretiens ont p6ri sons leurs
coups.

Revenons au vicariat de Kian. Une forte bande de
Rouges, chass6s de la sous-prefecture de Yongfong,
passa par le village chretien de Shan-tan. Ils firent
prisonnieres la femme et la mire du chr6tien Ting
David. Comme cette derniere ne pouvait pas marcher
assez vite, ils la tuerent en route.
Fut capturee aussi la femme de Ting Lucas; comme
elle relevait de ses couches et ne pouvait suivre, ces
betes fauves la jetirent dans l'etang avec une grosse
pierre au cou et une autre sur le corps.
Ils emmentrent avec eux la grande fille de Liao Mathieu, une ex-orpheline de la Mission, Martine, Hoang

Paul et trois autres chretiennes. Uls ont, dit-on, remis
en libert6 une dizaine de personnes; je ne sais si ces
prisonnieres sont du nombre. Vers la fin du mois dernier, Wanan, fortement menace, dut son salut a l'inondation; les Rouges resterent sur les collines; des r6goliers eurent le temps d'arriver et d'entrer en ville. On
disait, ces jours-ci, qu'une bande plus forte, comman-
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die par Lo-ping-hoei, allait de Shinhkow encercler
Wanan.
Taiho n'6tait s6par6 des Rouges que par le fleuve.

Pendant ce temps, d'autres bandes s'approchaient a
Makiachow, du c6t6 ouest. Les soldats les firent reculer de 15 lis en leur infligeant des pertes. Pour s'attaquer ainsi en meme temps A la moitie du Kiangsi, il
faut que les Rouges soient tres nombreux; on les dit
forts de 6oo ooo fusils.
Leur offensive a it4 brisee. Grande fut leur deception. Is pensaient ne rencontreraucune r6sistance,
et ils ont df battre en retraite avec de fortes pertes.
Les voila rentris dans leurs repaires, a l'extr6mitA de
la province, du c6t- est.
Du mal est sorti le bien. A Yougfong, pros de 3oo
lettrbs notables 6tudient a la Mission catholique. Sans
les Rouges, ils ne seraient pas venus a nous.
Journal de M. Russo
Watan, 27 avril 1932. -

Un ou deux r6giments de

soldats de la 28" division se sont fixes & la campagne
du c tongmen n, chassant les Rouges du c6t6 de
Satsuen. Entre temps, les riguliers pillent consciencieusement le peuple de tout ce qui n'a pas 6et emport6
par les Rouges. Les enfants eux-memes ont 46t pris et
enferm6s; moyennant huit piastres au moins, ils sont
rendus aux parents. Les jeunes filles.sont d6shonorbes; les vieilles femmes employees de force a decortiquer le riz pour les troupes, les hommes a servir de
porteurs. Devant une telle oppression, le pauvre
peuple fuit et beaucoup m&me d6sirent le retour des
Rouges, qui sont moins inhumains.
J'ai avec moi M. Jean-Baptiste Hiu, qui, apres quelques jours passes en ma. compagnie, retournera
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demain chez lui. 11 m'a racont6 ses d6boires avec les
soldats. La 28' division occupa l'appartement des cat&chumrnes, hommes et femmes, juste au moment ou,

apres des travaux, ii s'appr&tait A 1'ouvrir; ellepartit,
mais fut remplacee par la 14' division, qui se montra
plus exigeante. On lui refusa une petite chambre, sous
pr6texte qu'6tant de 1'endroit, il pouvait facilement se
loger ailleurs. Un sous-officier lui enleva de force sa
couverture, en lui disant: t Apres tout; n'est-ce pas
la un bien des Yang jen (etrangers)? , Bref, M. Hiu
est tout kcoeure et n'ose plus se montrer en ville.
La campagne, du reste, l'occupe beaucoup: ses
6coles de Lantang ont 7o l6ves et, chaque semaine, il
donne une cinquantaine de communions.
Wanan, 2 mPai

1932. - Avant-hier, les soldats firent

une sortie au c tong men , pour y rafier vivres et
objets et satisfaire leurs instincts grossiers. Des
troupes rouges les surprirent et les obligerent a se
replier en toute hate sur la ville de Wanan. Presque
en mEme temps, un regiment et une petite canonniere
essayalent de monter a Leangkeo pour en ramener les
centaines de barques qui y servent les Rouges; a michcmin, la canonniere essuya un feu nourri de mitrailleuses; sa cheminee fut perforce et quelques hommes
blesses. Elle rentra sagement ý Wanan avec le r6giment qui l'accompagnait. Les Rouges appellent les
soldats de la 28 ' division ,( chiens de bois n, et ils
ont bien raison. Cependant, rien a craindre pour le
moment: en ville, tout est normal, les Rouges de Pantihoai sont, parait-il, a Yongsing.
Avant la fete de la Pentec6te, je compte avoir
quelques baptemes d'adultes; d'autres suivront.
M. Lo 6crit, le 6 mai, que les soldats de la 14° division ont failli se battre entre eux a cause de la risi-
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dence de ce missionnaire, que convoitaient I'etatmajor et le tang-pou. Le general de division a eu le
dessus; il s'est installe chez M. Lo, tout en lui faisant
des excuses. La maison des Filles de Sainte-Anne,

remplie de femmes catechumenes, a failli aussi ktre
requisitionnee par les soldats; on l'avait d6ji remplie
de materiel militaire. M. Lo a et6 assez heureux pour
la faire 6vacuer.
Wanan, 25 aoti. - La nuit du 24 au 25, les dernieres troupes de la 4 3e ont quitt6 sournoisement la
ville. Restent, pour nous proteger, 3oo miliciens et les
remparts, remis a neuf. On parle de la venue de troupes

cantonaises, mais ce n'est qu'un bruit. A cause de
ce depart et de cette incertitude, une certaine panique
regne en ville. Heureusement, on n'annonce pas encore
de gros Rouges au (c tong-men ,. Seuls les vieillards

et les enfants sont actuellement autoris6s a passer
le fleuve. J'ai le cceur gros. Que va-t-il nous arriver?
WIaana,

26 aoit. -

Hier soir, tous les gens du

yamen et employes du gouvernement allerent dormir
sur les barques ou au dela du fleuve. Cependant,
toute mesure de d6fense ayant 6te prise aux remparts,
nous decidimes, a la Mission, d'attendre jusqu'a ce
matin. La situation 6tait angoissante. Les soldats de
la 43° ayant recu ordre de quitter Wanan, il ne restait,
pour tl8fendre la ville, que 3oo miliciens. Mais les
Rouges, heureusement, n'6taient pas au courant.
De peur d'une sortie des Blancs, ils se retirerent sur
les montagnes de Lo yen. N'importe, si, 1'un de ces
jours, ils arrivent a connaitre la v6rit6, Wanan sera
leur proie. Aussi, nous avons hite de voir les troupes
arriver. En attendant, nous preparons nos bagages.
Si le danger continue, j'enverrai M. Ly, vierges, objets
et jument au dela du fieuve; j'attendrai le dernier
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moment et partirai avec les miliciens. Mais j'espere
fermement que cette iventualiti ne se produira pas et
que bient6t nous aurons une garnison.
Wanan, 28 aoit. - Dans la matinee du 26, on
6changea quelques coups de fusil avec les Rouges du
a tong-men ,. D'oi panique en ville. J'estimai prudent d'envoyer au delt du fleuve nos gens avec leurs
bagages et nos deux montures; ce qui ne fut pas
facile. M. Ly ne reussit pas a les suivre; il est encore
avec moi et ne peut plus passer a cause de 1'inondation. La ville est entourie d'eau; excellente defense
contre les Rouges; leur avant-garde est sur les collines
avoisinantes, d'oi ils n'osent descendre dans l'eau.
Le mauvais temps retarde sans doute l'arriv6e des
troupes reguliires. Nous avons pu c616brer la messe
ce matin.
Wanan, 30 aoit. - Les soldats de la 28* sont arrives hier dans I'aprhs-midi. I1 etait temps. Ce matin,
I'eau s'6tant retiree tout autour de la ville, les Rouges,
drapeaux diployds, se sont montr6s sur les collines
environnantes et out tire des coups de fusil. On leur
a vigoureusement r6pondu. Le siAge n'a pas dure
plus d'une demi-journee. Avant de se retirer, ils tenterent de piller les maisons de la banlieue; mais soldats et miliciens firent one sortie et les repousserent
a quelques ditaines de lis. Nous n'avons plus rien k
craindre. Deo gradits!
WanaX, 2 sepeembr-. - La 5 division de la 12e armee
rouge, composee d'un millier de soldats, armes
de
5oo fusils et de 2 mitrailleuses, a, aujourd'hui, attaque serieusement Wanan. Un moment, les faubourgs
du nord furent pris de.tomber. Les miliciens
charg6s
de garder ce secteur eurent six bless6s et faillirent
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etre encercl6s. La ville n'6tait d6fendue que par une
compagnie de la 28'; c'6tait trop peu pour soutenir le
choc. Heureusement, la veille, un regiment de Cantonais 6tait arriv6 a Hamatou, en face de Wanan.
Voyant que les miliciens fl6chissaient au faubourg
nord, ils s'empresserent de passer.le fleuve et la situation fut retablie. Vers midi, les Rouges battaient en
retraite, talonnes par les braves Cantonais. La population civile a eu un mort: un vielllard de soixante
ans, qui, avec d'autres curieux, regardait la bataille
d'un endroit expose.
Les Rouges ne sont pas loin, peut-atre reviendrontils a l'attaque. Nous-comptons sur des renforts. Le
regiment dont j'ai parl6 plus haut est destine a Soeichoan.
Lettre de M. LEGRIS, pritre de la Mission,
& M. LE SUPERIEUR GENIRAL
Saigon, le 17 septembre 1932.

MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,

Votre beindiction, s'il vous plait!
Comme vous avez di l'apprendre par une de mes
dernixres lettres, je suis a Saigon depuis quinze jours.
J'ai prech6 la retraite a nos saEurs de LIndochine.
Avant-hier, j'ai eu la consolation de benir la maison
que ma sceur Charles vient de batir a Thuduc. Elle
est prate a recevoir ses habitantes et les vocations que
le bon Dieu vondra bien leur envoyer.
Nos smurs et moi avions pri6 Mgr Dumortier de la
benir, mais Son Excellence a voulu me laisser cet
honneur. Elle 6tait represent6e par le P. Delignon,
vicaire general.
La c6r6monie, quoique tres simple, a r6uni les

diverses communautes de la ville et quelques missionnaires d6vou6s aux sceurs.
Apris la ceremonie, les missionnaires ont Wt4 requs
chez un riche chretien, bienfaiteur des sceurs, qui leur
avait donne le terrain.
Par une heureuse coincidence, Ih aussi se reunissait
un comiti de notabilites annamites, sous la pr6sidence
de M. Berlau, president de 1'Alliance sociale et administrateur de I'h6pital de Giadhing. Ce comite s'est
formd en vue d'6tablir a Thuduc, A c6te de la maison
de nos seurs, des ceuvres qui leur seront confides:
asile de vieillards d'abord et ensuite d'autres oeuvres
de bienfaisance, A mesure que les ressources le permettront. Ces ceuvres seront facilement entretenues
par nos seurs de Thuduc, elles sont nicessaires et
viennent au moment providentiel, -semble-t-il, pour
occuperles sceurs ei les 6tablir dans le pays.
Demain, je vais aller, avec ma sceur Charles et ma
sceur Sempe, voir l'installation de Nhatrang, oh les
sceurs sont attendues avec impatience.
Le 24, je reprendrai le chemin de la Chine, sur
I'Andre-Lebon, en compagnie de nos confreres qui
viennent de France. J'avais esp6rA y trouver un confrere pour Kashing. Votre lettre du 27 judlect m'enlive
cet espoir. Est-ce un refus d6finitif? Je ne puis lecroire.
Les nouvelles reques de Chine, hier, ne sont guere
consolantes. Le Kiangsi est plus menace que jamais par
les communistes. A Shanghai, l'on craint le renouvellement des 6vinements de fivrier. A la grAce de Dieu!
Veuillez agr&er les sentiments respectueusement
devou6s avec lesquels je suis, en Notre Seigneur et
Marie Immaculee, Monsieur et Tres Honore Pare
votre enfant humblement soumis.
P. LEGRIS,
i. s. c. m.
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PERSE
Lettre de Sa!ur LOUVET, Fille de la Charitd,
i la TRks HONOREE MERE LEBRUN
Bagdad, 22 septembre 1932.

MA TRES HONOREE MrRE,

La grdce de Notre Seigneur soit avec nous pour jamais!

C'est le coeur plein de reconnaissance que nous
venons remercier la chore Maison-MWre des prieres
dites a notre intention. Les bons anges, que nous
avons si souvent invoqu6s, ont bien rempli leur of&ce.
Nous sommes aux trois quarts de notre voyage, un pen
fatiguees, mais dans les meilleures conditions pour
continuer notre longue route.
A Marseille, premiere alerte, apres Ia longue nuit,
bien p6nible qui suit la grande separation d'avec
Paris et les cheres affections que nous y avons laiss6es.
Nous nous pr6parions a descendre, lorsqu'un choc
formidable nous fait recevoir sur la t&te valises et
paquets. Heureusement, nous en sommes quittes avec
peu de chose. Mais nous voyons avec terreur les
wagons de tete complktement renvers6s et le transport
des blesses. Nous arrivons avec trois heures de retard
chez ma seur Visitatrice et c'est du fond du coeur
que nous disons notre Magnificat.
Nous commcscons notre derniire journ6e de France
par le pilerinage . Notre-Dame-de-la-Garde. De toute
notre Ame, nous recommandons a la 4 bonne Mere a
notre voyage, notre lointaine mission.

A midi, nous sommes sur le Thiophile-Gautier, parfaitement installees, partageant notre cabine avec une
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petite carmelite de Nazareth. Le dernier coup de
cloche, le dernier adieu a la bonne sceur Julienne,
qui, jusqu'au bout, nous accompagnematernellement;
on liche les amarres et nous nous 6loignons du port,
de la France, de tout ce que nous aimons, les yeux
humides, mais le coeur vaillant. Notre-Dame-de-laGarde nous sourit longtemps encore, puis, plus rien
que le ciel et 1'eau. Tres bonne travers6e sur une mer
d'huile. Nous saluons de loin les c6tes d'Italie, de
Sardaigne, de Sicile, passons le detroit de Messine.
Douze religieux sont A bord. Le P. Lagrange. dominicain,sup6rieur de l'l]cole biblique de Jerusalem, est
le protecteur de la petite communaute. Le matin,
dans le salon des premieres, nous avons le bonheur
d'avoir plusieurs messes.
A Alexandrie, la bonne sceur Ancette nous envoie
chercher au bateau; premier contact avec P'tranger.
Nous ne comprenons plus la langue et ne sommes pas
encore familiarisees avec tons ces Arabes, criant, hurlant, gesticulant; il fait une chaleur humide tr:s d6primante. Quelle joie de se retrouver, a la Misbricorde,
avec nos sceurs! Comme ces haltes, le long de la
route, nous sont precieuses! Nous visitons la ville et
les jardins, mais sommes obligees de retourner coucher an bateau, car nous n'avons pas le visa 6gyptien.
Deuxieme escale a Port-Said. Nous passons la journee a I'h6pital et assistons a la consultation du dispensaire arabe, qui ne rappelle en rien nos ceavres de
Paris.
Troisieme escale A Jaffa. Une grande journ6e de
repos nous donne l'immense joie de monter jusqu'&
Jerusalem. Les PNres dominicains nous prennentdans
leur auto. Ma sceur R1camier nous recoit avec sa
bont6
habituelle et nous donne toutes lesfacilit6s pour faire
un court pelerinage. Nous n'oublierons jamais
que
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ces premiers pas au pays de Jesus ont commence
pour nous notre nouvelle vie en Orient. Nous avons
le bonheur de prier au Calvaire, au Saint Sipulcre et
nous regagnons Caiffa, en passant par Nazareth, oh
nous saluons au passage ma soeur Visitatrice, qui,
dans la calme petite maison de la Sainte-Famille,
acheve sa retraite. Nous emportons un souvenir Cmu
de ces quelques heures en Terre Sainte. Pour nous,
maintenant, l'vangile sera lumineux; nous saurons
situer dans notre esprit le mont des Oliviers, les
montagnes de Judee.
Beyrouth. Maintenant, nous allons commencer notre
voyage sur terre, personne heureusement n'aura le
mal d'auto. Toujours le mime accneil familial et
r&confortant. Partout, nous rencontrons des seurs que
nous avons connues directement ou par relations. La
connaissance est vite faite. Partout aussi on voudrait
nous garder, car il y a du travail et les ouvrieres sont
pen nombreuses. Par une belle route, nous gravissons
le Liban, puis I'anti-Liban. La campagne est fertile.
II fait bon dans la montagne. Nous gravissons les
collines pendant trois heures et arrivons a Damas.
Dernitre halte avantle d6sert. Une bonne nuit, et le
matin, a I'aube, nous nous mettons en route. La caravane s'organise, les autos se suivent A peu de distance. Bientbt, les arbres, la verdure font place an
sable; nous sommes dans le desert. Nous invoquons
saint Raphael et, tout en priant, regardons autour de
nous : du sable, toujours du sable; nous croyons voir
un lac au loin; c'est un mirage; il n'y a rien qu'une
troupe de Bedouins, qui gardent leurs chameiux. I1
fait une cbaleur atroce. Nous sommes convertes de
poussiere; elle nous rentre dans les yeux, dans la
bouche. Qu'importe! Nous filons plus Join, toujours
plus loin. Une courte halte pour le repas et nous reprc-
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nons notre course. Vingt-huit heures, nous roulerons
ainsi. Brusquement, la nuit vient, et nous continuous
notre route, guidis par les etoiles, comme autrefois
les Rois Mages. Rien ne trouble la paix, le silence de
cette solitude, si ce n'tst le cri rauque des chauffeurs,
qui se r6pondent de loin en loin. Pour ne pas s'endormir, notre chauffeur, un Arabe, chante, d'une voix
douce et plaintive, une m6lodie de son pays. C'est la
mani-re de prier des musulmans.
Vers le matin, nous arrivons a la frontiere de
l'Irak. Apris les formalitbs, nous buvons une tasse de
the bouillant, car la nuit etait fraiche. Nous sommes
bien fatigubes, mais si heureuses d'approcher du but.
Tandis que le jour se 1eve, nous disons la priere da
matin, en union avec toutes nos chbres soeurs. Il est
quatre heures. Le jour vient vite en Orient. Quelques
oiseaux de proie descendent, en tournant, jusqu'a la
voiture et, bien vite, retournent dans les profondeurs
du desert.
Encore quatre heures et nous traversons I'Eu-

phrate, puis nous passons au milieu d'un camp de
B6douins. Bient6t ce sera Bagdad. Nous prions pour
que M. Ilasin, un ami de M. Dagorn, arrcien el6ve de
la Mission de Tauris, attachi au consulat de France,
nous facilite le passage de la douane.'Notre priere est
exaucie. Ce monsieur nous fait entrer sans qu'aucuf
de nos colis soit ouvert.
Nous passons le Tigre sur un pont de bateaux. II
fait une chaleur suffocante. De loin, on dirait que la
ville est en feu. On ne voit qu'une grande tache rouge
dans le ciel bleu. C'est la poussiere soulev6e par le
vent. La v6 g6tation est bruilee par le soleil, pas une

goutte de pluie depuis six mois. M. Ilasin nous conduit lui-meme chez les ch.res sceurs de la Presentation, qui nous regoivent avec la plus charmante sim-

plicit6. Un bon bain, bien n6cessaire, quelques heures
de sieste et nous voilU a peu pres remises de nos
fatigues; il ne nous reste que la courbature des
secousses de l'auto.
Quel bonheur de prier dans une modeste petite chapelle, bien francaise, et d'y recevoir la benediction
du Saint Sacrement! Joie que nous n'avions pas eue
depuis dix-sept jours que nous avons quitt6 Paris.
Demain, nous partons pour Thberan, emportant le
souvenir de la bonne hospitalit6 recue; c'est vraiment
I'oasis dans le desert. Demain aussi vont commencer
les ennuis, car nous allons vers la Perse. Mais nous
partons bien joyeuses et bien contiantes en la divine
Providence. Jusqu'ici, le bon Maitre nous a visiblement
protegees; il ne nous abandonnera pas en chemin et
nous savons que des prieres sont faites pour nous.
Ma Trbs Honor6e Mlre, mes deux compagnes
s'unissent A moi pour vous redire encore notre reconnaissance. Nous sommes bien heureuses d'avoir &t6
design6es pour la lointaine mission de Perse et c'est
de tout notre cceur que nous nous rendons chacune
dans notre petite maison.
Permettez-moi, ma Tres Honor6e Mere, de vous
redire notre attachement a notre chere Communaute.
Nous prions, en union avec la chere Maison-MWre, a
routes vos intentions.
En Jesus et Marie Immaculee, nous sommes, ma
Tres Honoree Mere, vos filles tres respectueuses.
Seur LOUVET,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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La Mime a la Mime
Tauris, 14 octobre 1932.

MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Me voici maintenant tout a fait install6e dans ma
nouvelle maison. Le voyage en moutagnes a iti long
et difficile. Tant6t, nous longions des precipices, of,sans l'adresse de nos chauffeurs, nous serions tomb6es
infailliblement. D'autres fois, il nous fallait traverser
des torrents. Toujours, une nature aride, sans aucune
v6g6tation; a notre approche, parfois, une biche se
sauvait, apeure ; un aigle descendait en tournant
jusqu'f la voiture pour remonter bien vite vers les
cimes. Les nuits taient tres fraiches, presque froides.
Nous arrivions fort tard, rompues de fatigue, bris6es

par les cahots de l'auto, dans quelque caravans6rail
oh

a grand'peine nous obtenions un pen de th6, une

chambre et un lit. Quelle chambre, quel lit! Un
cadre de bois recouvert d'un tapis. Heure.usement, le

sommeil nous emp&chait d'examiner les lieux, et,
roulies dans nos couvertures de voyage pour nous
prot6ger du froid et aussi des insectes possibles,
nous prenions quelques heures de repos pour repartir
dbs le lever du soleil.
Tout a une fin, et,vingt-six jours apres avoir quitte
Paris, ayant laisse a Teheran M. le missionnaire et

notre compagne d'lspahan, ma sceur Melik et moi
etions devant la belle Vierge puissante de l'6glise de
la Mission ýa Tauris, la remerciant de sa constante
protection et recitant de tout notre coeur le Magnificat.
A I'agitation fivreuse de Paris, a l'impr6vu du
voyage, succede maintenant le calme. Notre maison de
Tauris est un petit monastere paisible; de grandes
pieces claires dans une lumiere.intense, et un soleil
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toujours .tincelant, de grands corridors silercieux,
des jardins fleuris, et, plus loin a l'horizon, les montagnes rouges qui se detachent dans le bleu du ciel.
Ma Tres Honor6e Mere, je vous remercie de m'avoir
choisie pour cette lointaine Mission de Perse. Je tacherai de bien m'y habituer; dej&, j'aime les bonnes
-compagnes qui m'ont recue avec tant de bienveillance.
Je garde dans mon coeur les dernieres paroles de
M. notre Trbs Honori Pere : ccVotre mission sera de
representer l'9glise de Dieu. n Pens6e bien consolante, car je ne crois pas que l'on puisse avoir one
action directe ici. La population est musulmane ou

arinnienne schismatique.
J'ose vous demander, ma Tres Honor6e Mere, de
recomimander aux prieres de la chere Communaut6
notre pauvre pays.
A d6faut d'action, il nous reste une grande force,
la priere et le sacrifice. Nous offrons an bon Dieu nos
grands d6sirs d'apostolat. 11 saura bien se servir de
nous quand II le jugera a propos.

Permettez-moi, ma Tres Honoree Mere, de vous
redire encore ma profonde reconnaissance.
Tout avait &tA si bien organis6 que notre voyage
s'est effectu6 dans les meilleures conditions.
Partout, nous avons rencontre des maisons accueillantes et une affection fraternelle qui nous ont kt6 un
pr6cieuxjreconfort. Partout, nos sceurs ont ete heu-

reuses d'entendre parler de la France, de la chere
Maison-Mere, de nos venir6s Superieurs.
Vous assurant toujours de ma respectueuse gratitude, j'ai l'honneur d'etre, ma Trbs Honoree Mere,
votre trbs humble et tres obbissante Fille,
Sceur LOUVET,
i. f. d. 1. c. s. d.

a. m.

AFRIQUE
CONGO BELGE

Lettre de M. DEKEMPENEER, Ifitre de la Mission,
a M. LE SUPERIEUR GENERAL
Coquilhatville, le 9g septembre 1932.
MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,
Votre binediction, s'il vous plait!

Vous avez appris la triste nouvelle de la mort de
notre regrett6 M. Sieben, premier supbrieur ecclesiastique de la petite Mission de Bikoro; permettez moi
de vous donner quelques details sur cette mort, qui a
reellementit6, non seulement precieuse devant Dieu,
mais bien Adifiante pour ceux et celles qui en ont 6t
les t6moins.
Vers la mi-juin, j'&ais alle voir M. Sieben i Luku161a et je l'avais trouv6 en excellente sante. Nous
6tions repartis ensemble, comptant nous rendre tous
deux i Bikoro, mais, i Irebu, un telegramme demandait i M. Sieben de monler a Coquilbatville pour
precher la retraite aux sceurs. Je m'en retournai done
seul, le jour de la Saint-Perre, et, deux jours apres,
M. Sieben partait pour Coquilbatville. La retraite a
certainement 6et pour lui une fatigue, mais cette
fatigue ne suffit pas i expliquer la catastrophe. Quoi
qu'il en soit, le jour m6me de la cl6ture, notre con-
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frere, eprouvant de violents maux de t&te, alla consulter le midecin de l'hopital des Blancs et celui-ci
le retint en observation. Les maux de tete ne firent
qu'empirer les jours suivants. On crut, ce qui est toujours possible au Congo, a un 16ger coup de soleil,
car notre confrbre
avait la tete fortement congestionn6e. II fallut recourir a l'application des sangsues; le
mal n'en fut que legerement attinu6 : lumixre, mouvement, tout le faisait souffrir. On condamna sa porte.
Au bout de quelques jours, une bronchite sanglante
se d6clara, accompagnee de congestion pulmonaire.
L'analyse donna, hWlas! des indications plut6t alarmantes, mais le docteur gardait bon espoir de voir
le malade reprendre rapidement assez de forces pour
rentrer en Europe. M. Esser, accouru des les premiers
jours, retourna a Irebu et fut remplac6 par M. Windels, qui, voyant la maladie s'aggraver de jour en
jour, vint me prendre a Bikoro. Avant mon arriv6e,
une nouvelle complication 6tait survenue : la furonculose. Personne n'en fut effrayi outre mesure; le
medecin lui-meme 6mit I'espoir, un moment, que les
anthrax et les furoncles feraient c sortir le mal ». Mais
ils prirent bientot de telles proportions qu'on dut
recourir a de douloureuses incisions; le malade les
Ssupporta avec un courage admirable.
Rien n'y fit : les abces se multipliaient de jour en
jour, et bientot le dos tout entier ne fut plus qu'une
plaie. Tous les jours il fallait proc6der a un douloureux pansement : enlever les meches, en mettre de
nouvelles, apres avoir curet6 les plaies. Les douleurs
6taient atroces. Elles devaient encore I'6tre tout le
long du jour et de la nuit, car, en raison de la congestion pulmonaire, le malade etait condamn6 a rester
continuellement sur le dos. Malgr6 tout, M. Sieben
fut, pendant sa maladie, merveilleux de support, et la

seule plainte qui lui ichappait 6tait : 4c Mon Jesus,
pour Jesus, tout pour Jesus! )a
Vers la fin du mois d'aoft, les maux de tte cesshrent tout a coup et les autres douleurs devinrent
igalement moins fortes. Un moment, nous nous
reprimes a esperer. Mais lui n'espbrait plus guere.

Quinze jours avant sa mort, ii me disait: a C'est fini,
je ne rentrerai ni en France (le docteur avait envisag6
1'iventualit6 d'un sijour dans le Midi), ni enBelgique;
je resterai ici. , II ne craignait, d'ailleurs, pas la
mort et n'acceptait I'idie de guerison que dans la
mesure oit il pourrait encore etre utile.
Le dimanche 4 septembre, le m6decin avait d6cide
de proceder au nettoyage A fond des plaies : le
malade me demanda de laccompagner A la salle
d'op&ration : ii avait peur de rester sons le chloroforme, que le m6decin devait employer pour la
seconde fois. Devant la faiblesse du malade, ii fallut
y renoncer et se contenter d'une insensibilisation partielle et incomplete pour proceder

a l'incision d'uo

nouvel anthrax. Helas! d'autres se montraient qu'il
fallait renoncer a ouvrir.
Les jours suivants, grace, pensions-nous, a un nouveau traitement, les plaies se presenttrent mieux. Ea
fait, le mal se r6sorbait; le malade s'intoxiquait; dela, diminution des souffrances; elles ne se faisaient
plus guere sentir que dans les pansements, qu'il fallait
renouveler tous les jours.
La fin approchait. Depuis trois jours, le hoquet
reprenait presque A chaque heure, et le malade, tout
en gardant assez de lucidit6 pour r6pondre aux
questions qui lui 6taient faites, commencait a divaguer. II garda pourtant une parfaite lucidit6 pour
tout ce qui touchait A lapieti, i la religion; jusqu'au
matin meme de sa mort, ce fut toujours avec pleine
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connaissance qu'ii put recevoir la Sainte Eucharistie.
Nous n'avions pas attendu les derniers jours pour lui
proposer les sacrenients. C'est avec la plus parfaite
serenit& qu'il en accepta ,'offre, et c'est encore en
pleine connaissance que lui fut conferee, deux jours
avant sa umort, I'indulgence de la bonne mort. 11 n'a
reellement oublii rien ni personne: le pays, l'iglise,
la Communaut6, la Mission, sa famille; il a tout
nomnm dans le sacrifice qu'il a fait de sa vie. Mais,
peu a peu, en dehors de L'idee de Dieu et du ciel,
tout semble avoir disparu pour lui. t Devinez oh je
vais, disait-il, la veille de sa mort, a la seur infirmiere;, je vais l,-haut ,; et, le matin mnme du 8, il
invitait aimablement Mgr le prefet apostolique i 1'accompagner. A onze heures quarante-cinq, 1'agonie
commencait, le hoquet devenait plus continu, la respiration plus pinible; deux on trois syncopes nous
tinrent en alerte. A quatre heures, il reconnaissait
encore les sceurs qui avaient demande a venir le voir
une derniere fois. A cinq heures, il semblait avoir perdu
connaissance pour tout ce qui n'6tait pas la priere et,
a six heures un quart, il expirait paisiblement. Deux
Lazaristes et sept Filles de la Charite assistaient i
cette mort, dont le souvenir sera, pour eux et pour
elles, ineffacable.
Le corps, pare des v6tements sacerdotaux, resta
dans lachambre toute la nuit et, le lendemain, je cel6brai une derniere fois la sainte messe dans cette
meme chambre; puis ce fut le transfert a la salle des
morts, oh, en attendant la mise en- bire, il fut expose
sous les regards de la Vierge Immaculee. Le gouverneur, que j'6tais all pr6venir du deuil qui nous frappait, a tenu a venir faire une priere devant le cadavre.
Toutes les d6marches ayant &t6 faites pour obtenir
le transfert de la d6pouille mortelle a Bikoro, a onze

heures trente, apres une absoute solennelle, doinae
par Mgr le prefet apostolique, nous nous embarquions.
Deux sceurs devaient nous rejoindre, M. Windels et
moi, a une vingtaine de kilometres sur le fleuve. A

sept heures, nous 6tions a Irebu, ou M. 'Esser, avec
le camp tout entier, commandant en t6te, 6taient a la
rive pour rendre les honneurs au cher d6funt. Quarante clairons sonnaient (( aux champs ) pendant
qu'on descendait le corps de l'embarcation et qu'on le
transportait a 1'6glise. Blancs et noirs voulurent participer a la veill6e, et deux blancs, un officier et an
sous-officier, monterent, toute la nuit, la garde a c6tt

du cercueil.
Le lendemain, apres une messe solennelle, le corps
repartait pour Bikoro. La aussi, toute la population.
alert6e depuis le matin, attendait sur la rive. Comme
le corps etait, depuis Irebu, transport6 sur le bateau
du camp, c'est a l' tat que se fit le debarquement. De
la, il fut port6 jusqu'au pied du Calvaire que M. Sieben
lui-meme avait 6rige pendant mon absence. La eut
lieu la levee du corps et le cortege se mit en marche
pour notre maison d'habitation, oi nous tenions a ce
que M. Sieben reposat une derniere fois. Puis, le corps..
fut conduit a l1'glise, oh se fit la veillee.
Le lendemain, aprbs la messe, i laquelle assistait
toute la population des villages, M. Sieben etait conduit a notre petit cimetiere, oii il repose maintenant
Ac6te du regretti M. Stas, qu'il y a lui-meme conduit
voill bient6t deux ans. 11 y avait, le 8 septembre,-,
exactement six ans que M. Sieben, le frere 9mile et,
moi, nous nous embarquions, a Coquilhatville, pour
fonder la Mission de Bikoro, oiu nous arrivions le 9o.
Le jour des funerailles, nous sommes repartis,.
M. Windels et moi,pour Coquilhatville, oi nous avions'
differentes questions a r6gler. La necessiti de preci-:

piter le transfert du corps avait empech6 de faire un
office solennel a la grande 6glise. Ii eut lieu le vendredi
suivant. Toutes les autorites y out assist6, ainsi que
la plus grande partie de la colonie europdenne. Vraiment, les marques de sympathie ne nous auront pas
manque dans le malheur. Tous, gouverneur, prifet
apostolique, Peres de la Mission, Freres des Ecoles
chr6tiennes, furent pour nous d'une ddlicatesse dont
nous ne saurions trop leur 6tre reconnaissants.
Et maintenant, qu'adviendra-t-il de notre petite Mission? Dieu seul le sait. Vous savez oi j'en suis.
J'attends, prit L tous les sacrifices, que la volont6 de
Dieu se manifeste. J'ai, des la mort de M. Sieben,
ecrit a Monseigneur le delkgu&.
Benissez-nous, Monsieur et Tres Honor6 Pere,
benissez nos oeuvres, si cruellement eprouvees, et
croyez-moi toujours, en Jesus et Marie Immaculie,
votre tres humble et tres obbissant,
F6lix DEKEMPENEER,
i. s. c. m.

MADAGASCAR
Lettre de M. ENGELVIN, pritre de la Mission,
d M. LE SUPERIEUR GENERAL

Si l'6preuve est une benediction, nous en sommes
combls !
Le 22 juillet, a trois heures d'l matin, le pieux Frire
Joseph Obreza nous a quitt6s pour la Mission du ciel,
oi il continuera, il I'a promis, A s'occuper de celle de
Madagascar.
II a edifi6 tous ceux qui l'ont bien connu; et ceux
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memes qui ne Ie voyaient qu'en passant retenaient
cette physionomie sympathique.
C'6tait une vocation mCrie un pen tard et au miliet
des 6preuves d'une vie laborieuse et parfois presque
miserable . elle n'en itai que plus sincere, profonde
et surnaturelle.
Ne en 1887, a Begoni6, en Slov6nie, aujourd'hui
Yougoslavie, Joseph Obreza apprit le metier de mennisier 6beniste, qu'il pratiqua quelque temps en Italic,
puis au Brisil, oi sa famille emigra.
Lh, il connut les jours mauvais de l'ouvrier, taat6t
sans travail, tant6t sollicit6 par des associations anticatholiques, et, parce qu'il resta fidele a sa foi, persecute par de mauvais patrons et camarades.
De retour au pays natal, avec un pecule laborieusement acquis, Joseph Obreza eit trouvi une situation
ais6e dans le monde; mais son coeur s'itait d6ji donan
A Dieu, et, sans savoir le nom de la Congregation qui
occupait la maison religieuse voisine, il alla frapper
a la porte en toute confiance.
II avouait, en riant, qu'il avait des preventions pour
le nom de c Lazariste n, et que, heureusement, it
n'avait su que a trop tard » a qui il demandait 'hospitalitA, car son aversion 6tait sans fondement et tomba
d'elle-m&me au contact de la sage direction de M. Leopold Smid, visiteur de la province de Yougoslavie,
dont le souvenir lui 6tait reste cher.
Frire coadjuteur, Joseph Obreza voulut se d6penser en faveur des Missions 6trangeres. C'est dans ce
but qu'il vint a Paris se mettre a la disposition de
M. le Superieur general, au debut de 193o.
Madagascar, et tout particulihrement la maison de
Tul6ar, en ont ben6ficie, au spirituel par les bons
exemples qu'il a prodigu6s, et au temporel par le travail, o6 il se depensait sans marchander ses peines.
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Nous fondions sur lui de riches promesses.h cette
heure ou les ressources sont loin d'etre proportionn6es
aux besoins. Son atelier prenait de i'extension, et les
commandes interessantes affluaient.
C'est alors que la Providence est intervenue et nous
l'a ravi.
Le 24 juin, la journ6e fut p6nible, mais, dur pour
lui-meme, il tint jusqu'au soir sans rien dire. Ses
ouvriers partis, il me pr6vint qu'il d6sirait aller se
reposer au lit, sentant une lassitude g6narale qui est
ordinairement un signe de fibvre.
Le lendemain et les jours suivants, cette fatigue
persista; ce qui surprit le malade et son entourage.
Le docteur appel6 ne diagnostiqua rien d'anormal,
et, durant une semaine, le traita pour grippe et paludisme. Voyanttous les remedes inefficaces pour reduire
la fibvre, qui se maintenait entre 38" et 39g, le docteur
fit un pr6levement de sang qui lui revela la presence
du bacille de la fievre typhoide. Bient6t, un sympt6me nouveau indiqua une complication cardiaque. Des lors, les soins les plus assidus
ne purent arr&ter la marche de la maladie.
Le malade n'a pas eu de souffrance aigue; nous
l'avons toujours vu calme et meme de bonne humeur.
11 ne s'est pourtant pas fait illusion sur la gravit6
de la maladie, it il en a vu venir la fin sans la moindre
apprehension. Comme il a v6cu, il est mort pieusement.
Toute la population de Tular l'a accompagne jusqu'au lieu de son repos definitif ici-bas, apres avoir
pri6, en d6file ininterrompu, toute la journ6e, aupres
de sa d6pouille mortelle.
Dans notre affliction, la Sainte tcriture nous
adresse ses consolations inspiries: " Heurcux ceux
qui s'endorment entreles bras de Dieu! )
A.

ENGELVIN.

-

192 -

Lettre de trois Sa~urs envoyies eiMadagascar
a la TRts HONOREE MtERE LEBRUN
Majuoga, le 4 avril 1932.
MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre Seigneur soit avec nous pour iamais!
C'est ence beau jour de la renovation que nous foulons pour la premiere fois la terre malgache. Le
bateau est arriv6 ce matin a Majunga, oi1il restera
deux jours. Nous sommes descendues chez les
religieuses de Saint-Joseph-de-Cluny, qui nous out
reques
comme des sceurs.
M. Jourdan a cil6br6 la messe a I'eglise de la Mission et c'est lI que nous avons renouvel nos
vceux et"
fait la sainte communion. Que nous sommes heureuses
et combien nous remercions le bon Dieu pour
sa dilicatesse a notre egard !
Jusqu'a present, notre traversee a 6te bonne. Nous
n avons eu que deux fois le mal de mer. Suivant
votre
conseil, nous restons toujours ensemble. Nous
avons
meme et6 malades toutes les trois ensemble. Nous
enavons ri apres.
Nous passons les journ6es sur le pont. C'est
notre
chambre de communaut6. Nous sommes
tres gaies et
nous nous trouvons encore plus heureuses
en nous"
comparant avec les personnes qui nous entourent.
On
nous laisse bien tranquilles, mais nous
aspirons &i
reprendre notre vie de communaut6
et de travail.
A Port-Said, les soeurs de l'h6pital egyptien
sont
venues nous chercher pour diner, le
bateau ne s'arretant que quelques heures. Nous ne nous
sommes pas
fait prier et nous avons Wt6 bien
contentes de nous
retrouver en famille.
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M. Jourdan nous apprend les prieres malgaches.

Depuis la fete de notre bienheureuse Mare, nous
r6citons le chapelet en cette langue et, depuis deux
jours, nous savons aussi compter jusqu'a cent.
Ma seur Kita commence a comprendre le francais
et a dire quelques mots.
Monseigneur nous a fait visiter Majunga en auto.
Madagascar nous apparait comme un grand et beau
jardin. Tout nous plait, et les Malgaches nous sont
plus sympathiques que jamais.
Malgr6 tout, nous n'oublions pas la Maison-MWre.
Nous allons souvent, en esprit, dans notre chore chapelle. C'est avec plaisir que nous avons vu une belle
statue de Marie Immaculie dans le jardin des sceurs,
avec cette inscription: JJ'ai et, 6tablie gardienne. ,
Nous ne savons comment vous exprimer notre gratitude pour le grand bonheur que vous nous donnez
en nous envoyant travailler dans une si belle Mission.
Tous les jours, nous remercions le bon Dieu de nous
avoir accorde cette grice.
Nous presentons nos respects a nos dignes soeurs
officiires, qui nous ont t6moignb tant de bienveillance.
En vous assurant de notre filiale soumission, nous
avons l'honneur de nous dire, ma Trbs Honoree Mere,
vos tris humbles et obbissantes filles.

Seur CAPPAROZZO, Soeur KITA, Soeur SCHAEFFER,
i. f. d. I. c. s. d. p. m.

AMERIQUE
CHILI
Lettre de M. CARACUEL, fritre de la Mission,
a M. LE SUPERIEUR GENERAL
Valparaiso, le 27 juin 1932.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre bixndiction, s'il vous plait!
Le 12 juin, a onze heures vingt, retournait a Dieu
la tres chore soeur Vicenta Pinto. Elle avait xecu, le
matin meme, le saint viatique. Elle mourait, entourbe
de toutes les sceurs de sa maison, l'asile de Lourdes,
6tablissement de charit6 qu'elle n'avait pas quitt6
depuis quarante ans. Vous efites l'avantage de la connaitre personnellement lors de votre visite de 1915 en
Amerique du Sud. Et, dans ces derniers temps, elle
rappelait, 6mue de reconnaissance, la lettre que le
Tres Honor4 Pire lui avait envoy6e a 1'occasion de
ses soixante-dix ans de vocation. Elle est d6c&d&e
dans sa quatre-vingt-septieme annbe. Les ceuvres de
charit6, nombreuses et diverses, que la Providence lui
a donne de fonder et de soutenir, lui font cortege.
Elle s'6tait acquis l'estime et l'affection de tous: du
clerg6 seculier, des communautds religicuses, de la
haute sociket, et, mieux que tout, 1'estinie et l'affection des pauvres. Ses funbrailles en furent un 61o-

quent t6moignage.
La depouille mortelle reposa dans le salon principal
de l'asile, transform6 en chapelle ardente. Des I'apr-s-
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midi du dimanche, ce fut un pllerinage incessant.
On venait, ala fois, prier pour le repos de l'ame de
la d6funte et rendre hommage a ses restes vineris.
Le lundi soir, le cercueil se referma sur elle, en
presence de la soeur visitatrice, des soeurs servantes
des difffrentes maisons de Valparaiso, des sceurs ses
compagnes et des confrires de la maison paroissiale
de Playa Ancha. Le corps fut porte, entoure de
lumieres et processionnellement, a l'6glise proche, sa
paroisse. Le mardi 14, A neuf heures, eurent lieu ses
fun6railles. Elles furent solennelles. L'eglise fut vite
comble. Mgr Eduardo Jimpert, eveque diocesain, et
son vicaire general, M. Angel C. Rodriguez, tinrent
A y assister. Tous les cures de la ville etaient presents. Avec eux, le Pere provincial et le Sup6rieur de
la commnunaute des Sacr6s-Ceurs (Pires de Picpus),
les superieurs des PP. Capucins, Augustins, Carmes,
Saint-Cceur de Marie, R6demptoristes, Salisiens,
Freres des Ecoles chr6tiennes. Les Lazaristes etaient
represent6s par M. Theodore Tiedink, venu de Santiago pour la circonstance, et par la maison de Playa
Ancha au complet. L'on a compt6 un total de trentetrois pretres. Les devoirs de sa charge avaient appele
M. le Visiteur au P6rou; seule la distance l'empcha
d'etre present. Les Dames de la Charite de la paroisse,
ainsi que les enfants, garcons et filles, des asiles et
6coles s'etaient unis a un groupe nombreux de religieuses de toutes les communaut6s qui suivait celui
des Filles de la Charit6, presid6 par la sceur visitatrice.
Apris le chant d'un nocturne, M. le Cur6 de la
paroisse del Salvador, Guillermo Raiz Santander, qui
tenait en estime singuliIre notre chbre sceur Pinto, sa
premiere paroissienne, c6lebra pour elle le saint sacrifice de la messe, assisti de deux pretres de la Mis-
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sion. La messe, d'un style simple et touchant, fut
chant6e par les petites protegees de la maison d'asile.
Mgr l'veque voulut lui-m&me donner I'absoute.
Tout le clerge, flambeaux allumes, entourait le catafalque; dernier hommage, de sa part, a celle qui professa pour lui toujours la plus respectueuse v6n6ration. L'ensevelirsement au cimetibre de Playa Ancha
donna lieu a des manifestations trbs touchantes. Les
regrets et les larmes d'un peuple reconnaissant I'accompagnerent, avec les prieres et les chants liturgiques,
jusqu'i la tombe.
Elle est morte; sa memoire survit et survivra dans
ses oeuvres.
DMs le jour de sa mort, en effet, les journaux ont
consacre des articles elogieux a rappeler ses oeuvres
de charit6 et sa longue existence, toute consacr6e aux
pauvres et aux enfants.
La soeur Vicenta Pinto 6tait n6e dans le nord du
Chili, a Tierra Amarilla, pris de Copiapo,le6 avril 1846.
Entree au s6minaire le 14 mars 1862, elle recut le saint
habit le 27 septembre de la m&me annee. Elle fit les
vaeux le 19 mars 1867. Sa premiere maison fut l'asile
du Salvador,i Valparaiso. Elle s'y d6pensa en silence.
Le dispensaire, la Marmite du Pauvre, les 6coles
externes pour les petites filles,l'ouvroir externe,l'association des Enfants de Marie, toutes les oeuvres de cet
asile connurent son d6vouement.
La paroisse du Salvador, la premiere fond6e an
port et la plus populeuse, ne comptait encore aucune
de ces oeuvres de bienfaisance. Son cure, d'un zele
et d'une charit6 remarquables, assistait, un jour du
mois de juin 1877, ý une distribution d'aliments faite
aux pauvres de I'asile du Salvador. L'id6e lui vint
d'6tablir,-lui aussi, la meme oeuvre de la Marmite du
.Pauvre. II demanda aux superieurs interesses et obtint
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d'eux que la soeur Vicenta allIt, chaque jour, aidie
d'une compagne, pourvoir aux besoins de ses pauvres
ilui.
La Marmite du Pauvre fut fond6e le 26 juillet 1877.
Premiere semence et germe fecond de toutes les
ceuvres de charit6 qui ont vu le jour sur cette nmme
paroisse. Soeur Vicenta ouvrit, cette mime annee, le
dispensaire. En juillet 1878, des &coles pour enfants
pauvres, garcons et filles. Dix ans durant, de l'asile
du Salvador jusqu'I la paroisse, situ6e tout A l'oppos6
de la ville, a la distance d'une demi-lieue, elle multipliait ses pas et d6marches avec une constance inlassable, anim&e toujours d'un mame esprit de foi et du
meme d6vouement. En 1887, installation modeste
d'une maison nouvelle, dont elle est nommne sup6rieure. Les oeuvres prosperent et deja s'ouvre un asile
nouveau, du titre de Sainte-Anne, poor recevoir les
orphelines dont les parents ont itd emport6s par le
fl6au du cholera, qui s6vit terriblement cette annie-1~.
En 1892, c'est I'asile de Lourdes pour orphelins.

Une famille profond6ment chr6tienne, reconnaissante
a la sainte Vierge d'avoir, a Lourdes, rendu a la vie
et a la santI le fils ain6, a remis au cceur maternel de
soeur Vicenta le soin de cette nouvelle ceuvre. En cette
meme annee encore, fondation d'un ouvroir externe
qui assure leurs moyens de subsistance A de tres nombreuses jeunes filles.
Le 15 mars 1912, Soeur Vicenta,la madre Vicenta,

cel6bre ses noces d'or de vocation. La Providence lui
menage une consolante surprise. C'est un comit6 de
messieurs et de dames de la ville qui vient lui presenter, sans doute, ses tres respectueux hommages,
mais qui, en mime temps, lui offre, comme cadeau

de fate, la maison voisine de lasile Sainte-Anne, ce
.qui lui permettra d'elargir la creche qu'elle a dejA
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6tablie quelques ann6es auparavant. Cette crkche,
aujourd'hui, grace ; la sollicitude intelligente de
sceur Vicenta, est un itablissement modIle.
L'air de la ville n'est pas toujours favorable aux
jeunes orphelines; celles dont la sant6 plus delicate
reclame des soins auront leur maison de repos i
Quilpue, campagne tris salubre, i pen de distance de
Valparaiso. Vite, un dispensaire y est adjoint. Un
autre sanatorium a Qudlota. Voila qui complete la
deja longue inumeration des ceuvres que la chbe
difunte, de regrett6e mimoire, tait arrivee a soutenir.
Sans compter les secours ginereux a des particaliers, a de nombreuses families, son aide g6nereuse a
M. Fargues, lors de la fondation de l'6cole apostolique de la province, lors de la fondation de la paroisse
de Playa Ancha; son aide, non moins discrete, i
plusieurs communautes religieuses, i telle ou telle
paroisse enfin.
Faut-il s'etonner, apres cela, que son trkpas ait
donne lieu & tant de regrets sinceres et imus de la
part du clerge, des pauvres et de la ville entiere !
Notre chere sceur Vicenta Pinto reste le type de la
vraie Fille de la Charit : piFt~ et humilitt profonde,
charit6 inlassable, devouement constant pour les
enfants et les pauvres. Elle a fait r6gner dans sa maison l'esprit de saint Vincent et de la bienheurease
Louise de Marillac. Son influence bienfaisante s'est
6tendue a tout et a tous.

Elle a rempli, sans faillir, la mission que la divine
Providence lui avait destin6e.
Daignez croire, Monsieur et Tres Honori Pere, i
mes sentiments respectueux et obbissants.
Votre tres humble ils en saint Vincent.
Emilio CARACUEL,
i. p. d. 1. m.
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REPUBLIQUE ARGENTINE.
Lettre de sceur BOURNIQUE, Fille de la Chariti,
i une Fille de la Chariti
Asilo del Pino, ir aoit 1932.

En septembre 1927, l'itat de I'asile del Pino 6tait
lamentable : dettes de pain, de lait, de viande, de
comestibles non payees depuis de longs mois, formant
une somme d'environ 25ooo pesos. Les bitiments
etaient en mines, particulibrement la chapelle, dont
le toit, irreparable, devait etre totalement renouvel ;
les murs, 16zardis par la pluie, qui penetrait en
plusieurs endroits.
Un architecte, consult6, estimzit que 70000 pesos
ne seraient pas de trop pour remettre la maison en
6tat.
Le vestiaire et la lingerie, tant des sceurs que des
enfants, etaient depourvus du plus necessaire. Avec
tout cela, un avoir de 5 pesos et une obligation sortant
900 pesos.
g
La divine Providence aidant, les dettes furent couvertes en 1928. Et alors purent commencer les reparations et amiliorations les plus urgentes.
En juillet 1929, une dame charitable, ayant vu la
chapelle, fait une aum6ne de 3000 pesos. Le bon Dieu
voulait, semblait-il, qu'on s'occupAt de sa demeure.
Elle fut compl&tement remise a neuf, d6cor6e, transformee, pour 15 ooo pesos, puis benie le 23 dicembre
et inauguree, a l'occasion de la belle f&te de Noel,
par une c6ermonie de premiere communion de douze
jeunes orphelines.
En i93o, les reparations continuerent, graces a Dieu,
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pour une somme de 35ooo pesos. Et la lingerie et le
vestiaire monterent a la somme de 7 ooo pesos.
En I'annee 1931, il fallut payer ce qu'on appelle ici

l'imp6t pour le pavage, imp6t r6clame tous les ans
par la municipalit&. Comme on avait n6glig6 de le
payer depuis vingt ou vingt-cinq ans, notre dette
nmontait, avec les int&rets accumules, a la somme de
33974 pesos. Nos economies permettaient de verser
18o00 pesos. La vente d'un caveau qui ne servait a"
rien mit en nos mains,le 25 juillet 1932, 20 500 piastres.

C'6tait plus qu'il n'en fallait pour achever d'6teindre
notre dette. Nous voilA done quittes de ce c6te; de
plus, les reparations et ameliorations les plus urgentes
sont faites,le vestiaire et la lingerie mieux pourvus.
I1 est vrai, on a r6duit le nombre des orphelines;
mais c'etait necessaire; les lits 6tant trop rapproches;
de 160, ce nombre est descendu a i3o. Elles sont bien
vetues et les plus grandes ont d6ja un livret avec un
petit avoir.
Nous ne saurions trop remercier le bon Dieu d'avoir
'tendu si largement et si visiblement sa Providence
sur ce pauvre asile et nous lui demandons avec
instance de continuer a veiller sur lui d'une facon
toute particulibre pour son bien materiel et surtout
spirituel.
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BRESIL
Lettre de saeur SIMAS, Fille de la Ckariti,
a la TREs HONOREE MERE LEBRUN
Ypiranga, 05 aofit 1932.

MA TRES HONOREE MERE,
La grde de Notre Seigneur soit avec nous pour jamais!
La fete de l'Assomption de la sainte Vierge est
bien triste cette ann&e! Nous sommes en pleine guerre
civile, et je vous 6cris sans aucun espoir de vous
envoyer ma lettre, car on a coupe toute communication
avec les pays 6trangers, et meme avec les autres provinces du Br6sil.
Vos illes de la petite maison de la M6daille-Miraculeuse s'unissent aux heureuses de la Maison-Mere
pour vous presenter leurs voeux et vous offrir leurs
prieres. Nbus traversons de bien, tristes jours !... Pas
de nouvelles de la Maison-Mere ni de la Maison centrale; Saint-Paul est assi6g6, et nous sommes s6parees
de tout le reste du Brisil. Notre petite maison est
devenue le centre de toutes les oeuvres de charit6. La
guerre a 6clat6 le 9 juillet, et, pour la fete de notre
Bienheureux Pare, le gouvernement me demandait
d'accepter un poste d'assistance aux families des combattants; ce sont les Dames de la Ligue catholique
qui s'en occupent.
Nous sommes cinq sceurs et le.travail ne manque
pas, mais les dames et les jeunes illes qui nous aident
sont d'un d6vouement admirable. Nous faisons aussi
des fardas pour les soldats, et A chaque farda on met
une Midaille miraculeuse.
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J'ai df interrompre ma lettre; je la reprends le 25.
Aujourd'hui,le bon Pere de Condi est venu ici et m'a
dit qu'il se chargeait de ma lettre, mais je ne sais trop
comment il vous la fera parvenir. La guerre, la terrible guerre civile, continue. Partout on fait des
priires pour obtenir la paix. La police secrete cherche
les communistes et les arrete.
Ne craignez rien, ma Tres Honoree Mere, pour vos
filles qui sont ASaint-Paul; elles sont bien gard6es et
la protection de la sainte Vierge est visible. Je suis
meme confuse de toutes les attentions que l'on a pour
nous. Toutes les nuits, et m&me pendant la journie,
des messieurs de la garde civile viennent faire la garde
devant notre maison. J'airais bien des choses a vous
dire, et qui vous interesseraient, mais ce n'est pas le
moment. Je ne recois aucune nouvelle de Rio de
Janeiro. J'ai ecrit &ma soeur Visitatrice, sans obtenir
de r6ponse. Je me recommande a vos prieres, ainsi que
toutes mes compagnes.
J'ai l'honneur d'etre, ma Tres Honoree Mere, votre
tres humble et obbissante fille.
Soeur SIMAS,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

ACTES DU SAINT-SIEGE
OFFICES RECEMMENT CONCEDES
x3 mai. -

S. Robert Bellarmin, conf. et docteur. Double.

3. mai. - B. V. Marie, mddiatrice de toutes les graces.
Double majeur.
iI octobre. - Maternit6 de la B. V. Marie. Double de
2z classe.
i5 novembre. - S. Albert le Grand, 6v., conf. et doct.
Double.

NV.B. - Les maisons qui desirent recevoir ces offices de la
Maison-Mbre sont prides de s'adresser a la Procure gcnerale.
L'office de Marie Mediatricedoit etre demandg en double
exemplaire pour etre ins6r6 dans la partie du printemps et
dans celle d'4t6.
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LIVRES
Fernand BENOIT. Le mystere de la captivili de saint
Vincent de Paul a Tunis. Marseille, au siege de

l'Institut historique de Provence, 1932. In-8, 7 pages.
Cet opuscule, extrait des Comtlesrendus et MNemoires du Congris de Marstille, tenu en 1928,apporte deux precisions I ce que nous savions d6ej
sut le sejour de saint Vincent en Avignon. Montorio quitta cette ville,
sans doute avec ce dernier, le 12 novembre 1607, laissant la place a son
successeur, qui arriva le lendemain. De plus, Cantarel, le porteur de
la lettre du 24 juillet to07 &iL. de Comet, appartenait k la famille des
Bernardi, seigneurs de Cantarel, lieu situe pres d'Avignon.

Almanack van den H.
So pages.

Vincentius a Paulo, 1933.

Cet almanach s'adresse aux lecteurs de langue hollandaise. II lear
parle de saint Vincent et de ses oeuvres, de celles surtout qui fleurissent
sur le sol de Hollande, dans 'ile de Java et dans le vicariat de Chine
confiE k Mgr Geurts.

Henri WATTHE. Maison du Missionnaire. Dix ans de
vie. Vichy, 1932. In-8, 240 pages.
L'inlassable M. Watthb
e se contente pas d'agir; il trouve le.temps
d'ecrire; ses livres nous disent par le texte et I'image ce qu'est sa
maison de Vichy et nous apprennent les immenses services qu'elle
rend aux missionnaires en traitement dans cette ville. a Deux mille
hospitalisEs, lisons-nous sur la couverture. maison idifibe, muae crc6,
salle d'information organise, cinq cents conferences donndes, etc. u,
tels sont les principaux r6sultats de I'activit6e tonnante apportie par le
fondateux de lceuvre pendant ces dix ans.

Marcel LANGLOIS. Madame de Maintenon. Paris,
Plon, 1932. In-i6, v-29I pages.
Pendant tout le dix-huiti6me sikcle, nos confreres furent directeurs
des demoiselles de Saint-Cyr. La vie de Mane de Maintenon, avec
laquelle ils eurent des rapports suivit, nous intiresse done. Elle
depasse le cadre d'une biographic ordinaire. La personnalit6 de cette
dame remplit une grande partie du rkgne de Louis XIV, k telle enseigne
qu'elle se confond avec 1'histoire du Grand Siicle.
Apologistes et d6tracteurs ont deforme comme & plaisir cette physionomie Strange. L'heroine l'avait d'ailleurs privu, puisqu'elle se flattait
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de demeurer a une 6nigme v pour la posterit6; elle y a rdussi jusqu'k
ce jour. Mais l'enigme de sa vie ne peut-elle ktre dchibifre?
Depuis le dix-neuvieme siecle, environ deux mille lettres d'elle ont
et6 publie-s; beaucoup d'autres sont connues de I'auteur, qui les a
lui-m•me decouvertes. II etair done necessaire, pour eclairer d'un jour
nouveau et plus juste ce grand sujet, de compaxer tous les documents
connus, de les analyser avec soin et sans idees prtconcues. C'est une
tAche enorme, mais c'est cependant ce qu'a fait avec un soin extreme
et en remontant le plus souvent possible aux autographes, le nouvel
historien de Mme de Maintenon.
I1 a voulu laisser parler Mme de Maintenon elle-meme et tenter
d'arracher au sphinx qu'elle a toujours etc une partie an moins de sun
secret. II a reussi a montrer combien la ligende elaborie i Saint-Cyr.
oiu 'on ne songeait I rien de moins qu'a demander la canonisation de
« Madame a, 6tait contraire aux textes originaus.
L'admirable biographie qu'il vient de nous donner depasse en inter&t
toutes celles de ses devanciers. Elle est vivante et vraie, riche en vues
originales, en faits nouveaux, en anecdotes revelatrices Mine de Maintenon apparait, dans la romanesque variete des situations succesives
ou Ie sort la plaqa, comme une femme remarquablement intelligente,
s'adaptant aux personnages et aux circonstances lea plus diverses avec
une souplesse infinie.
Nous la suivons dans la vie errante de son enfance : de Niort, oi
elle naquit,- tout pres de la geble oi son pare, dont elle fut presque
oblige de rougir, itait detenu, - jusqu'I la Martinique; puis de La
Rochelle, chez sa tante Villette, aux Ursulines de la rue Saint-Jacques
et i Neuillant, oi elle garda les dindons. Nous la voyons ensuite, par
un curieux concours de circonstances, devenir la femme du pauvre
pote Scarron et, a sa mort, raduite & la gene et dans une angoissante
nouveau concours de circons.ances
incertitude de 'arenir. Mais, extraordinaiies, - la voilk qui entre au service de Mine de Montespan
et qui recoit la garde d' Enfants de France a. Elle gagne adroitement
de sa protectrice par son intelligence, sa souplesse et son
Iiatiiniti
devouement. En 1671, elle est des promenades de la Cour; pendant la
guerre de Hollande, elle va retrouver Louis XIV aux armees, avec
Mme de Montespan, et elle voit sa modeste pension portie 2000o ,cus.
En 1674, elle achote une terre entre Rambouillet et Chastres, et Ie roi
lui fait la grice de I'appeler publiquement a Mme la marquise de
Maintenon x.
La petite a Mme Scarron , est bien oubliee quand a la marquise »
qui li a succe6d accompagne le roi dans sa visite aux places des
Flandres en •68o. Au retour, Mme de Sevign6 dit qu'on la nomme tout
bas a Mme de Maintenant n.
Trois ans plus tard, ]a cour eat en deuil par la mort de la rcine
Marie-Thirtse, mais un grand et mysterieux ivEnement se prepare. La
m•me annie, a lieu le mariage secret du roi avec Mmie de Maintenon
et bient6t elle va s'installer a Saint-Cloud. Elle est au point culminant
de son extraordinaire ascension. 11 semble que, des lors, son histoire
soit connue et, cependant, on trouvera ici bien des decouvertes sur ce
que fut sa vie nouvelle, comme sur l'influence qu'elle exera sur Ie roi.
Aprs la mort de Louis XIV, Mme de Maintenon fut traitke par le
Regent ave
ne faveur spaciale. Diji malade quand elle recut la

visite du tsar Pierre le Grand, elle ne quitta plus Saint-Cyr, oi elle
mourut le z5 avril 1719.
Ses lettres, que Napoleon preferait i celles de Mine de Sevigni,
parce qu'elles disent plus de choses, s'etendent sur soixante annief.
Elles expriment nettement sa pensee, son goft pour les menus details,
sa spontaneitCet sa mobilit6, un certain autoritarisme, mais aussi une
grice bien personnelle. C'est par Ii que Mme de Maintenon demeure
un temoin tes reprisentatif de ia culture fransaise k la grande 4poque.
Le litre de M. Langlois nous fait penetrer dans la vie intime des
demoiselles de Saint-Cyr, dont nos confreres avaient la direction
spirituelle. Contentons-nous de citer ces quelques lignes, empruntees &
Mme de Nover : - On ne revoit k Saint-Cyr que des demoiselles qui
puissent prouver cent quarante ans de noblesse paternelle et qui
puissent produire leurs titres en originaux. 11 taut, outre cela, que les
parents aient un certificat de pauvrete, signe par leur 6evque. Ces
filles sont recues depuis 'PAge de sept ans jusqu'k celui de douze,
pourvu qu'elles n'aient rien de d6fectueux dans le corps ni dans I'esprit;
et pour cela on les visite et examine avant qu'elles entrent dans la
maison. D4s qu'elles y sont, les parents n'ont plus que faire de s'en
embarrasser; on les nourrit, on les habille et, quand elles sont en age
de prendre un parti, celles qui veulent Atre religieuses sont mises dans
des couvents, aux d6pens du roi, et I'on marie les autres a des personnes qui ont besoin du credit de Mme de Maintenon pour avancer
leur fortune, et auxquels elle fait donner des emplois a la guerre ou
dans les finances. Quand on lui propose quelque bon sujet pour une
de ces demoiselles, elle en fait venir quatre au parloir, c'est-k-dire une
de chaque classe. Ces classes ne soot distinguees que.par la couleur des
fontanges. On les fait passer toutes quatre en revue devant le cavalier,
qui est de l'autre c6te de la grille. Des que ces demoiselles sont
TentrCes, Mme de Maintenon lui demande quelle est celle qui lui plait
le mieux; il nomme la couleur. Dks qu'il a fait son chois, on fait
revenir la belle, et. apres que Mme de Maintenon lui a demand& si
elle n'a point de repugnance pour l'poux qu'on lui destine, M. Carnot,
notaire, qu'on a eu soin .de mander d'avance, dresse les articles, sans
que les parents y soient appelLs, ni qu'ils y contribuent en rien. On
exp6die en meme temps au mari son brevet ou sa commission et on
donne a la demoiselle une cassette avec 400 louis. Ces mariages ont
fort bien reussi jusqu'ici. 11 y a de ces messieurs qui sont actuellement
fermiers g6neraux, d'autres lieutenants du roi, et Mme de Maintenon
a soin de leur avancement. a Quant aun trois demoiselles delaiss6es,
i elles se resignent d'autant plus facilement que le retard sera de courte
, dur6e. v Leur tour vient bient6t. II se prksente souvent des partis et
celles qui ont et6 une fois sur les rangs y sont jusqu'k cc qu'on tes ait
choisies; on remplace celle qui manque, afin qu'il y en ait quatre, et
il est sifr qu'on n'en volt jamais monter en graine et qu'elles se
marient toutes fort jeunes. *
Ces lignes depassent deji la longueur d'un simple compte rendu;
resistons done k la tentation de citer d'autres passages d'un uusi grand
iatTret.

Paul THONE. Sauveurs avec le Christ. Lectures et
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Miditations sur I'apostolat de la Reparation. Paris,
Desclie de Brouwer, 1932. In-i2, 264 pages.
Terminant ses etudes sur la reparatiun, M. le chanoine Thbne nous
montre dans cet ouvrage comment la reparation devient le plus puissant
stimulant, la sauregarde la plus sure et le vrai secret de tout apostolat
bien compris. Dans les trois precedents volumes intituls Vers une vie
rparatrice,ii avait considere la nature, la pratique et I'esprit de la
reparation. 11 s'agit ici de ses rapp-ts intimes et oecessaires avec le
zte. Le sujet traite ripond & I'un des desirs lea plus pressants du Sourerain Pontife, qi lui a consacre une encyclique. L'ouvrage eat honore
de deux lettres elogieuses du cardinal secretaire d'Etat ct du secretaire
particulier du Soauerain Pontife.
II s'adapte merveilleusement a toutes les aspirations et & tons les
moyeas de sanctificatiou de n'importe quelle categoric de pirux
fidiles.
Sa division en chapitres et e mediitations tout i fait distinctes le
destine aux usages les plus sanctifiants et les plus vari6s.
Les pensees, 6levees et pratiques tout k la fois, qui alimentent ces
dveloppements si substaniels, soot prisenatee sous une forme vigoureuse et attrayante qui fait de cette lecture ua charme prenant autant
qu'un bienfaiit saltaire.

DOM ANSCHAIRE VONIER.

La noaxelle el iternelle

altiance. Les diements permanents du catholicisam. Traduit de l'anglais par le chanoine P. LainA. Paris,

Desclde de Brouwer, 1932. In-8, V-26 4 pages.
Voici comment Mgr J. Schyrgens apprecie cet ouvrage dans la Revue
caholiqgsue des ides el des fails : a 1 n'y aura qu'une voix pour reconnaitre la valeur magistrale de cet ouvrage. Le traducteur a su faire
passer dans une langue limpide et forte 'ecrit de Dom Vonier. De
puissante structure doctrinale, il atteste i chacune de ses pages la
vigueur de la pensce, la primauth de la raison si leI sentimentalisme,
cette force presque gniale du realisme anglais qui capte les rdalit•s Ct
les utreint jnsqu' la moelle. Nul ne lira cet ouvrage, non d'une traite.
- car, chargt d'idees, it exige, pour 6tre diger6, une miditation proongCe, - nul n'en poursuivra la lecture sans se sentir renouvel des
pieds i la tete, si j'ose dire, retrempC dans sa croyance, plus fier de
son appartenance an Christ, plus fortement conscient d'etre an membre
de son corps. *

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
53. Sieben (Leon), pretre, to sept. 1932, a Lokulila;
46 ans d'Age et 27 de vocation. .
54. Bianchi(Robert), pretre, 19 sept., a Rome; 59, Io.
55. Heindl (Guillaume), pretre, 12 sept., a Budapest;
58, 22.

56. Ballesteros (Barthblemy), coadj., 28 sept., a
Palma; 78, 5o.
57. Mejia (Daniel), pretre, 8 oct., .& Vaidemoro;

83, 65.
58. Orcajo (Laurent), pr&tre, 14 oct., a Tardajos;
51, 35.

59. Napal (Marien), pretre, 14 oct., i Manille; 66, 5o.
6o. Westhofen (Jean), coadj., 25 oct., a Josefstal;
76, 46.
61. De-Wit (Corneille), pretre, 26 oct., a Alitiena;
49, 28.

62. Mgr Ciceri (Nicolas),
78, 58.

iv.,

28 oct.,

a Turin;

63. Fuentes (Raphael), coadj., 25 oct., i Alcorisa;
72, 43.
64. Hennelly (Jacques), pretre, 3o oct., a St-Louis;

80, 58.
65. De la Iglesia (Raphail), pretre, 12 nov., a Valdemoro; 78, 62.
66. Wrona (Joseph), pr&tre, 22 nov., a Cracovie; 28, Io.

67. Redondo (Bernard), coadj., 22 nov., a Limpias;
66, 41-

68. Silva(Pomp&e), pretre, 26 nov., APlaisance; 65, 44.
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NOS CHERES S(EURS
Juana Dekertd, a Montevideo; 69 ans d'age et 5i de vocation.
Rose Gournay, a Nanterre; 72, 49.
Marguerite Hennessey, a Saint-Louis; 65, 33.
Victoria Figueroa, i Guayaquil; 83, b3.
Bertha Aner, a Salzbourg; 37, It.
Anna Brunauer, a Zella Ziller; 49, 27Addle Schideck, a Brno-Juadrov; 48, 23.
Flore Delsalle, a Pen-Bron; 25, i.
Marie Chaize, a Paris; 77, 52.
Vanda Holeczek, a Maryampol; 73, 49.
Marie Leroy, a Rouen; 46, 23.
Antonia Tudela a Alicante; 3o, 5.
Juliana Marcos, a Madrid; 21, 3.
Charlotte Traverso, i Turin; 73, 54.
Pauline Hardouin, a Clichy; 8o, 59.
Anne Marty, a Montolieu; 80, 59.
Isabelle Breton, a Cbhteaudun; 56, 25.
Eugenie Bon, a Paris; 62, 38.
Valerie Piotrowska, a Varsovie; 62, 41.
Nicolletta Brusone, a Turin; 66, 43.
Mary M. Carthy, a Farming; 68, 42.
Eva Munzer, A Metz, 66, 37.
Prudence Calcerrada, a Seville; 43, 22
Isabelle Da Toma, a Montpellier; 46, 29.
Marie Roudin, a Toulon; 59, 33.
Marie Bellceuf, a Limoux; 88, 62.
Marie Nouelles, a Gourdon; 43, 19.
Monique Rozynska, a Inowroclaw; 40, 17.
Albertina Souza, a Olinda; 31, iI.
Margarita Buscalla, a Valence; 63, 44..
Josefa'Romero, I Jaen; 68, 41.
Victoria Gil, a Seville; 35, iI.
Maria Guzpegui, a Valdemoro;36, 13.
Maria Dum, k Salzbourg; 3i, 5.
Barbara Burgstaller, a Salzbourg; 40, 4.
Marie Regner, I Graz; 67, 19.
Gertrude Lane, a Herefort; 70, 41.
Bridget Donagh, a Liverpool; 65, 40.
Louise Vrhovc, a Ljubljana; 23, 5.
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Thftise Brsek, a Ljubljana; 39, 7.
Jeanne Sannino, a Luserna; 85, 6o.
Marie Noli, a Luserna; 74, 5o.
Marguerite Montarniat, a Clichy; 70, 48.
Fernande Double, N Paris, 62, 18.
Marie Marques, I Montolieu; 85, 63.
Justine Gr6goire, a Chartres; 75, 55.
Marie Jammet, a Aurillac; 80, 56.
Marie Rault, a Paris; 70, 48.
Marie Frittenwein, a Perkata; 75, 58.
Jos6phine Cholewinska, a Tczew; 78, 6o.
Marie Stemberger, a Ljubljana; 71, 49.
Thirese Lenz, a Graz; 29, 7.
Anna Malorny, a Feldhof; 54, 3x.
Maria Bravo, a Rincon; 55, 22.
Valentine Zabalegui, A Le6n; 63, 41.
Maria Carril, & Valdemoro; 24, 3.
Augustina Garcia, a Valdemoro; 89, 67.
Patricia Zubeldia, a Le6n; 76, 48.
Felicia Navajas, a Ecija; 59, 39.
Maria Vehi, a La Selva; 67, 44.
Josefa Azcarate, a Jaen; 81, 53.
Manuela Arrieta, a San Sebastian; 44, 20.'
Emerita Urrutia, i Avila; i5, 6.
Maria Leiba, a.Bilbao; 85, 67.
Trinidad Garcia, i Granada; 56, 39.
Palmyre Delporte, a Watten; 55, 35.
Marie De Godailh, a Tours; 5o, 24.
Alexandrine Puissegueur, a Anzin; 88, 67.
Marie Chuniaud, a Caen; 79, 54.
Eugenie Laumondais, a Naples; 76, 59.
Maria Otero, a Buenos-Aires; 42, 13.
Carlota Gasca, a Antigua; 96, 77.
Leonor Colorado, I Guatemala; 25, 6.
Aloisa Friess, a Dult; 36, ii.
Catherine Schmer, a Dult; 60, 33.
Ana Bedoya, a Caramanta; 23, 4.
Marie Brunmurol, I Clichy; 78, 56.
Marie Mailham, a Cartaghne; So, 55.
Gricelda Orrego, a La Serena; 63, 32.
Sophie Barrera, a Valparaiso; 57, 23.
Anne Schaal, h Cologne; 54, 29.
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Marguerite Herbrand, A Cologne; 88, 58.
Maria La Peccerella, a Tarente; 60, 38.
Thirese Cereseto, A Voltri; 86, 65.
Colante Marina, a Ascoli Piceno; 85, 66.
Catherine Oddini, a Turin; 82, 62.
Luisa Cellitti, a Sienne; 67, 48.
Eugenia Nardoni, a Sienne; 69, 48.
Joanna O'Brien, h Emmitsbourg; 55, 31.
Cicile Gondry, A Saint-Savournin; 51, 14.
Marie Blanc, h Versailles; 8o, 6r.
Catherine Eiskorzka, a Chelmno; 63, 36.
Agnes Gorna, a Chelmno; 40,. 15.
Pauline Swieczkowska, A Lublin; 84, 62.
Angele Tassetti, A Turin; 3o, 8.
Alice Besnard, a Montolieu; 6o, 40.
Antoinette Skrzynska, A Lukow; 74, So.
Sophie Wiesinger, a Budapest; 74, 55.
Therese Knafels, a Budapest; 73, 53.
Jeanne Vinceneau, a Bordeaux; 87, 67.
Madeleine Seguin, a Paris; 25, i.
Marie Ammeux, a Paris; 3i, 8.
Isabel Lopez, a Bibadesella; 63, 35.
Anna Osterrieder, A Schwarzach; 71, So.
Elisabeth Scheuchenpflug, a Schermberg;6 , 38.
7
Mary Dowling, a Baltimore; 77, 57.
Catherine O'Malley, a Saint-Louis; 58, 35.
Maria Motta, a Naples; 25, 2.
Virginie Aliverti, a Turin; 35, 8.
Elisabeth Schulte, a Dusseldorf; 68, 48.
Anna Zeimentz, a Metz ; 49, 26.
Maria Girbau, h Barcelone; 8S, 6o.
Damasa Echebelar, a Madrid; 65, 39.
Fausta Goyeneche, a Huelva; 73, 5r.
Carmen Meoqui, h Infantes; 64, 45.
Dolores Fortuny, a Rafelbufiol; 55, 26.
Marie Largier, a Rio de Janeiro; 62, 40.
Marie Suchet, a Montpellier; 74, 53.
Blanche Cuvilly, an Mans; 5i, 28.
Marie Reol, t Amiens; 86, 64.
Marie Laplacotte,a Castelsarrazin; 61, 36.
Maria Djivikian, A Salonique; 54, 3o.
Maria Payne, AMill-Hill; 81, 51.
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Julienne Nalazek, a Poniec;63, 41.
Marie Petreje, a Ladce; 26, 5.
Sidonie Collard, a Clichy; 80, 54.
Eugnoie Franquin, i Clichy; 80, 55,
Marie Petitet, a Santiago; 86, 63.
Marianne Attalah, a Alexandrie; 79, 6o.
Margaret Cormack, a Buffalo; 77, 58.
Thirese Giuli, A Sienne; 52, 28.
Lucie Serra, a Turin; 66, 45.
Marie Pedevilla, a Massa; 59, 24.
Avelinda Otarolo, a Santiago; 74, 54.
Anna Loferer, a Schwarzach; 5x, 26.
Maria Fischbacher, a Schwarzach; 43, i2.
Adble Glaser, a Vienne; 25, i.
Maria Aguiriano, a Cuba; 59, 42.
Maria Rodriguez, a Rio Piedras; 48, 1g.
Maria Garcia, a Peralta; 47, 25.
Maria Banco, A Palma de Majorque; 79, 49.
Marie Le Tallec, a ChAteau-l'Eveque; 26, 4.
Louise Sauvaigo, A Versailles; 59, 35.
Berthe Cornillon, i La Teppe; 59, 35.
Marie Serpetti, k Constantinople; 95, 48.
Francoise Mauri, a Ljubljana; 52, 27.
Maria Cunill, a Barcelone; 3o, 6.
Anna Zak, a Cracovie; 76, 49.
Alice Ribeiro, i Rio de Janeiro; 5t, 29.
Maria Dieguez, a Vivero; 48, 24.
Nicolasa Yarza, a Santiago; 74, 48.
Dolores Folgarolas, a Palma de Majorque; So. 52.
Petra Llorente, a Valdemoro; 22, i.
Marie Flament, a Rouen; 77, 55.
Marie Charmeton, a Saint-ttienne; 31, 2.
Therese Reynaud, a Montolieu; 71, 52.
Antonia Castro, i Funchal; 42, i.
Marie Leron, k Nimes; 53, 32.
Marguerite Valerius, i Cologne; 77, 5o.
Josefa Storr, i Graz; 68, 46.
Marie Ghezzi, a Campomorone; 75, 58.Rita Ochoa, a Pereira; 46, 14.
Margaret Riley, a Buffalo; 58, 32.
Antonia Lopez, I Valdemoro; 34, 17.
Maria Milagro, i Barcelone; 6o, 36.
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Segunda Garavis. a Carceres; 66, 34.
Julienne Pouriais, A !'Hay 93, 73.
Anna Fallani, a Fermo; 56, 23.
Catherine Mullen, a Saint-Louis; 68, 45.
Marie Collens, i Emmitsburg; 45, 25.
Caroline Redecker, a Chelmno; 66, 4o.
Gregoria Merino, a San Juan; 66, 45.
Maria Flores, a Ocijares; 63, 36.
Beremunda Cirauqui, a Valdemoro; 84, 58.
Antonia Charril, a Valdemoro; 66, 39.
Josefa Huarte, a Valdemoro; 63, 38.
Baziline Pailmes, a Clichy; 84, 59.
Lucie Ricard, a Paris; 85, 63.
Euginie Rautureau, i Beyrouth; 82, 64.
Francoise Mouche, a Lima; 95, 73.
VWronique Biro, Budapest; 41, 8.
Philomene Heinzle, a Szekszard; 69, 41.
Catherine Hofera, a Salzbourg; 22, 2.
Maria Schzckenreiter, a Schermberg; 82, 53.
Marie Mugerl, I Vienne; 36, i6.
Mary Connell, a San Francisco; 63, 39.
Marie Correa, a Quito; 73, 48.
Marie Velez, a Quito; 75, 48.
Marie Testaniere, A Montolieu; 85, 58.
Maria Pecantet, aMontolieu; 69, 48.
Marie Beraud, a Rio de Janeiro; 70, 5o.
Lucie Guirin, a Largentiere; 76, 56.
Marie de Beaufort, a Paris; 86, 59.
Therese Celan, a Constantinople; 69, 48.
Anna Haas, a Dult; 30, 2.
Rosa Picone, a Naples; 72, 49.

Le GiraI : J. DUMOULIN.

Imprimerie J. DUOULIN, iaParis, 5, rue des Grands-Augustins. - 12.32

SAINT VINCENT DE PAUL
UNE LETTRE INIDITE

Dans les premiers jours de d6cembre, notre confrere
M. Guichard itait avis6 que la librairie Thomas, de
Paris (19, rue de Tournon), mettait en vente, au prix
de 2 000 francs, une lettre autographe de notre saint
Fondateur. 2 ooo francs, c'est une fortune! O~ les
trouver? Copier le document serait peut-etre moins
cher. Le libraire consentit volontiers A le montrer et
ne voulut pas les 5o francs qui lui etaient offerts pour
ce service. Que saint Vincent le remercie lui-meme de
sa complaisance; voilA au moins un remerciement qu'il
ne pourra refuser.
La lettre n'est pas en parfait etat; dans le bas, une
dechirure a emport6 deux lignes de texte A la premiere page et une demi-ligne A la seconde. Elle ne
nous apprend rien de neuf. C'est une relique de plus,
qui s'ajoute A tant d'autres; elle ira probablement se
perdre dans quelque collection particuliere inconnue;
conservons-en au moins le texte par cette publication
dans les Annales.
Saint-Lazare, ce 4 octobre 1646.

M. Delville sera assur6 par ce billet, que j'6cris en
hate, le messager [Etant]': par ici, que nous avons requ
les lettres qu'il &crita M. Codoing et & moi; que je
ferai tenir les siennes & Rouy en Bretagne, oi il est,
je dis, A M. Codoing; comme je prie, de sa part,
M. Delville de me renvoyer au plus t6t les predications
qu'il lui a laiss6es; il en a grand besoin oh il est.
x. Mot oubli sur i'origiaal.
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M. de Soissons veut-il bien notre etablissement i
Montmirail, aux conditions d'ailleurs connues. Nous
lui avons ecrit. II me semble que M. le prieur m'a dit
que vous l'4tes all voir et qu'il vous a donn6 son consentement. Si cela est, il sera bon que vous allier
trouver M. Nacquart et que vous acceptiez le don qu'il
vous dbsire faire de la maison, voire mime quand bien
mondit seigneur ne vous aurait pas encore donne la
parole. Ce que I'on ne peut faire en un temps, l'on le
pourra faire en un autre. N'y perdez done point temps,
s'il vous plait '... Mais je ne vois pas d'apparence qu'il
fasse ce qu'il avait projet6 et n'y faut pas seulement
penser.
Si nous pouvions faire les missions et .le s6minaire
dent vous parlez, Monsieur, il le faudrait faire, pourvt
que ce fussent des jeunes hommes qui aspirassent .
l'Ftat eccl6siastique. Mais quoi! nous ne pouvons faire
le premier, qui est notre capital; et quel moyen de
faire le second! De ne pas faire les missions, 6 Jesust
Monsieur, Dieu nous en garde! Nous verrons avec ke

temps si nous pourrons vous donner deux de nos ecoliers pour faire les classes, tandis que vous ferez la
mission avec M. Royer et celui qu'on vous enverra.
Je vous remercie trbs humblement du bon traitement
que vous avez fait A M. le prieur et k ses gens. Nous
le reconnaitrons.
Je vous 6cris de ma retraite. Nous sommes environ
quarante qui la faisons [en plusieurs bandes; outre)
sept pretres [ici un mot illisible], il y a deux ou.trois

clercs parmi nous; et une partie dt s6eminaire en
l'autre; et les fr&res coadjuteurs a part. Quand ferezvous les v6tres? Je vous prie de recommanddr les
1.

Ici, une dichiiure de deux lignes. La premiere commence par
M. le pri... , la seconde par c Delville a.
'
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n6tres &Dieu et Dieu sait de quel coeur nous lui recommanderons les v6tres et de quel cceur je vous chbris.
Certes, ii n'y a que lui qui vous le puisse faire connaitre.
Je salue aussi tres humblement M. Ie Royer et vous
promets &tous deux de vous envoyer quelque pretre
an premier jour, qui suis, en Pamour. du mame Seigneur, Monsieur, votre tres humble serviteur.
Vincent DEPAUL,
i. p. d. la M.

Suscription : A Monsieur Monsieur Delville, sup6aieur de la Mission de Fontaine-Essarts, a Montmirail.

LES DAMES DE LA CHARITE
Le dernier num6ro du Bulletin trimestriel des Dames
de la Chariti de Saint-Vincent-de-Pauldonne un apercu
interessant et des statistiques qui permettent de suivre
les progres et 1'extension de ces associations, vou6es
au soulagement des corps pour atteindre les Ames.
L'CEuvre, fond&e en 1617 par saint Vincent de Paul,
a Chatillon-les-Dombes, et approuv6e, en 1695, par
le Pape Innocent XII, s'est rapidement 6tendue a
Paris et en France; puis, avec le concours des Filles
de la Charite, fondees en 1633, pour completer l'CEuvre
des Dames, elle a franchi les frontieres et les mers,
pour penitrer partout oir il se trouvait des misnres a
soulager. La visite a domicile a toujours eti le principal but des Dames de la Charit6, et, par ce contact
personnel et r6gulier, elles obtiennent des risultats
ind6niables dans le domaine temporel et dans le
domaine spirituel.
Comme tant d'autres, cette CEuvre disparut en
France, au milieu des ruines de la Revolution, a la fin
du dix-huitieme siecle. Elle fut r6tablie en 1840, par
M. Etienne, superieur genbral des Pretres de la Mission et des Filles de la Charit6. Un bref du Pape
Pie IX, en date du 16 juillet i85o, lui accorda des
indulgences et des faveurs spirituelles.
Depuis lors, l'Euvre n'a cess6 de progresser et certains pays surtout font preuve d'un zMle merveilleux.
L'Italie reste en tate, avec 42 15o, associes, dont
6 732 se divouent activement a la visite des pauvres.
Un Congres national a contribu6, dans le courant de
I'ann6e, a etablir entre toutes les associations de la
peninsule des rapports r6guliers et 6troits, doat les
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modalitbs ont 6t6 6tablies avec soin et ont fait l'objet
d'une organisation centralisee A Rome.

La progression n'est nulle part aussi sensible etrapide qu'en Pologne, oir, depuis la guerre, les associations ne cessent de se multiplier : 37 043 Dames sont
les pourvoyeuses des malheureux, auxquels 7 835 visi.teuses consacrent leur temps et leurs d6marches. L'organisation des Conseils centraux est aussi, dans ce
pays, particuliirement remarquable.
II faut passer au Mexique pour trouver une arm6e
charitable aussi importante, puisque les recentes statistiques accusent le nombre de 35 589 membres, dont
12 6o0 Dames visiteuses, chiffre qui n'est atteint nulle
part. La progression est d'ailleurs constante, et les
6preuves recentes subies par ce pays n'ont pu y porter
atteinte.
En France, on releve 22 ooo associees, et prbs de
5 ooo visiteuses, dont Paris compte pres de i Soo; au
Bresil,

o1241 assocides, dont I 740 visiteuses. Aux

Itats-Unis, la seule ville de New-York possede
5 875 visiteuses, dont le zele a decuple, ces dernieres
ann6es, pour faire bn6fficier les malheureux des initiatives charitables les plus modernes et les mieux
appropribes a la situation actuelle. En deux ans, le
nombre des visiteuses a exactement double. A CostaRica, on trouve 3642 associ6es et go9 visiteuses, d'un
admirable d6vouement.
Les chiffres nous ramenent ensuite en Europe.
En Hongrie, 3.ro5 assocides et 8oo visiteuses continuent, malgre la crise terrible qui frappe toutes les
classes de la societY, a soutenir celles qui sont les plus
atteintes. La Belgique, pays d'une ginerositi reconnue,
possede un groupement tres important pour son territoire : 2 655 associees, dont 1 740 visiteuses. Au Portugal, on compte i 475 associees, dont 96 visiteuses. En
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Espagne, la seule ville de Madrid possede une Association de Dames de la Charit6 relevant de Paris; les
astres sont antonomes.
Traversons a nouveau 'ocean; la Colombie retient
notre attention avec i 344 associies et So5 membres
actifs. Vient ensuite 1'Angleterre; 297 visiteases s'y
devouent i leurs coreligionsaires et savent s'inspirer
des m&thodes les plus nouvelles pour soulager les
misires et preserver la jeunesse. En Turquie, il y a
309 assocides dans la seule ville de Stamboul et 216 visiteuses. En Suisse, les associations se multiplient
depais ces dernieres ann6es; les chiffres ne parviennent
pas encore r6guliirement an centre, et les 23o associCes et les 71 visiteuses inscrites sont loin de correspondre a la realit6.
Ajoutons i49 associees en Lettonie, une quarantaine
de Dames de la Charite en Egypte et 22 dans la colonie anglaise du Cap,et I'on n'aura cependant qu'une
idWe tres imparfaite de l'immense champ d'action des
Dames de la Charite, car les relevks annuels ne parviennent pas tous, ni chaque ann&e, au centre, et le
chiffre inscrit de 166 o 7 Dames enr6l6es dans la milice
de saint Vincent de Paul en i931, est de beaucoup
dipassi en r6alit6.
Les sommes consacres, dans l'anne, as soulagement des pauvres sont considerables; les paysr qui
viennent en tete de ce tableau d'honneur de la charit sont : ie Mexique, 6771625 francs; I'talie,
4589338 francs; la Pologne, 2815665 francs; la
France, 23ooooo francs; ie Bresil et la Belgique,
plus d'un million de francs.
Les somunes d'argent ne reprtsentent pas du reste
tout l'effort de la charit6, car les visiteuses s'iag6nient a soulager les misires mat6rielles, en portant
des doas en nature, qu'il est impossible de d4kembrer
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exactement. Les fourneaux populaires sont en maints
endroits entierement assures par les Dames de la Charite, qui en sent i la fois les pourvoyeuses et les distributrices. Les madicaments fournis aux malades, les
secours de loyers, les pensions, les subventions d'apprentissage et les frais de colonies de vacances sont
paybs par les caisses des associations, mais plus d'un
secours discret et suppl6mentaire n'est connu que du
seul b6nficiaire et du Dieu de charit6.
Soins A domicile, d6marches de toute nature en
iaveur des pauvres, les Dames de la Charite ne reculeat
devant aucune initiative susceptible d'ambliorer la
triste condition des families qu'elles visitent; aussi
leur influence croissante s'exerce-t-elle avec efficacit6
pour ramener vers Dieu les Ames aigries ou decouragies.
On est heureux de constater que, malgr6 des disponibilites plus modestes et des effectifs plus r6duits, la
France tient la tete du mouvement, en ce qui concerne
les visites faites chez les pauvres et les fruits spirituels
obtenus. On y releve, en effet, le nombre considerable
de 583211 visites, dont 3002 baptemes, 870 conversions et 4788 morts chretiennes ont eti le couronnement.
Dans tous les pays, un riche bilan spirituel est la
consequence des visites secourables des Dames de la
Charite.
*Cet expose, dont tes chiffres font toute l'6loquence,
ne monitre-t-il pas, d'une facon saisissante, que les
Associations de Saint-Vincent-de-Paul sont encore
adapetes aux besoins actuels et que leurs membres
gardent Ie souci des corps, sans oublier jamais de
poursuivre le bien des Ames?
(La Semaine religieuse de Paris,24 dicembre .932.)

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. CHPITRE XXIV. SORMAIRE- -

De 1874 a 1918

M. Bost,

supirieur gin6ral suite)

f . Fiat, sous-assistant de la Maison-Mxre

M. Fiat etait, depuis trois ans, a la Maison-Mere; il
y donnait I'edification d'une vie tres riguliire; le
P. Etienne 1'estimait de plus en plus et se servait
de ses conseils et de son devonement pour l'utilitE de
la petite Compagnie. A cette 6poque (1869), il y avait
a la Maison-Mbre un certain affaiblissement dans la
pratique de la rigle; la cause en 6tait dans la faiblesse humaine sans doute, mais aussi dans la vieillesse
et les maladies de plus en plus fr6quente's et de plus
en plus longues du Pire Itienne, qui ne lui permettaient plus de veiller avec la meme sollicitude au
maintien de 1'esprit primitif. Le petit conseil de Ia
Maison-Mere ne se tenait plus r6gulierement; an mois
d'octobre 1869, M. le Superieur ge6nral, qui avait di
garder la chambre pendant trois mois, constata que
le petit conseil s'6tait tenu une fois seulement en
1867, une fois 6galement en 1868 et que, depuis le
i" janvier 1869, il n'y avait eu aucune reunion des
conseillers. II risolut de rem6dier a ce d6sordre en
reorganisant d'abord la constitution de ce conseil et
en lui rappelant ensuite l'obligation de tenir regulierement ses seances.
Le petit conseil avait kti, au debut du generalat
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du P. Etienne, compose de trois membres: I'assistant de la Maison-Mere, le secr&taire et le procureur
de la Congregation. Dans la suite des temps, le
nombre des conseillers avait Ate augment6 et modifie.
Le procureur de la Congregation en faisait toujours
partie; mais nous ne trouvons aucune mention du
secr6taire de la Congregation, qui _tait pour lors
M. Bore. Nous avons d6je eu l'occasion de constater
qu'il y avait un froid entre le P. Itienne et celui qui
devait etre son successeur. Par contre, on mentionne
dans les registres deux autres conseillers: MM. Marty
et Hurault. Le 17 octobre 1869, le P. Etienne
nomma deux nouveaux conseillers, MM. Tisne
et Fiat, le premier en qualite de prefet d'6glise, le
second comme sous-directeur du s6minaire: du moins,
ces deux offices sont mentionn6s dans le procks-verbal du conseil du 17 octobre., Peut-&tre avait-on fait.
choix de ces deux confreres A d'autres titres, a cause
de leur r6gularit6, par exemple; mais chacun sait que,
dans les nominations, on ne donne pas toujours les
vrais motifs, ou du moins les motifs determinants, et
que l'on ne fait mention souvent que de motifs, vrais
sans doute, mais accessoires et secondaires. Quoi
qu'il en soit, le petit conseil se composait done, apres
la grande retraite de 1869, de MM. Perboyre Gabriel,
assistant de la Maison-Mere; Tisn6, pr-fet d'eglise;
Fiat, sous-directeur du seminaire, et Mailly, procureur de la Congregation et de la Maison-Mere; ce
dernier fut d6sign6 pour remplir les fonctions de
secr6taire du meme conseil. Disons un mot de chacun
de ces venerables confreres, qui vont se donner de
tout cceur t aider M. le Supirieur g6enral dans la
conduite de la Maison-Mere et a supplier aux d6ficiences occasionnees par la vieillesse et les maladies
du P. etienne.

M. Gabriel Perboyre tait le consin da bienheareax
Perioyre. I1 tait az le 25 janviar Io8, i Catus, diocese de Cahors; avait it reau daas la Congregatioa
le 23 jetm 1827, et, apres avoir eti professeur a Montdidier, a Carcassonne, i Moatpellier, a Evreax, suprier de petit s&amatue de Chilons, itait revenu, en
i854.aia Maison-Mere,oi lavait rempli les fonctioas
de prEcurer et de sons-assistant sous MM. Boury,
Lechartier, Vicart Eugene, et enfBn avait &t4 nomin
_66.
iai-mkme assistant de la Maison-Mkre en 1
M. Milon a dit de ML Gabriel Perboyse que c'est ma
des hommes qui oot le mieux connu l'histoire de notre
Congregation. 11 a publiC, en collaboration avec
M. Devin, ia collection importante de nos Aimeires:
Pologne, I vohtme, 1863; Algirie, 2 volumes, 1664;
Chine, 5 volumes, iS65-i866; Madagascar, i volume,
1866. M. Ferdinand Fabie, dans le livre intitate Ma
srewaio, a trace de M. Perboyre le portrait sniaant:
cou corpuleat sans &re gros, arec sa
* Ce religit coar
figure rongeande, oi de loardes lunettes bleues jettent des reflets fantastiques, m'inspirerait coatance,
n'itait sa timidit6. Mais comment joindre te P- Perboyre? Le saint homme a peur d'un salut A recevoir,
tremble d'ane parole a entendre et on ne sanrait le
rencontrer dans in couloir sans le voir detaier du
c6ti de sa chambre,comme une souris vers son trou. 0
Ce portrait, qui n'est pas mchant en somme, est
cependant exag&ir M. Fiat a toujours en grande
estime et grande v6neration pour M. Perboyre.
Le second membre du conseil 6tait M. Tisne, ne ie
14 janvier 1825, entr6 dans la Congregation en 1846.
11 est resti cklibre par la manibre distinguee avec
laquelle il a rempli les fonctions de prebet d'iglise de
18g91, c'est-a-dire pros de quarante ans. C'est
1852
b lui que la Maison-Mere doit le bon renom dont elle
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jouit pour la maniire dont les c6remonies y soat
accomplies. M. Tisni faisait loi aupres des astres
c6r6moniaires de la. capitale; et de Saint-Salpice
mime on venait a Saint-Lazare pour savoir ce qui
devait se faire. Chose curieuse, en cette m&me annee
1869,dont nous nous occupons, M. Tisni faillit quitter
la Maison-Mere; il fut, en effet,uommai a la cure de
Richelieu,et le grand conseil avait d6cid6 que M. Meugniot le remplacerait commie pr6fet d'6glise; maiscela
ne se fit pas et M. Tisnk fat, au contraire,. nomm6
membre du petit conseil et it Ie restera jusqu't sa
mort.
Les autres membres du conseil nous sont dedj connus , voyons done A l'euvre le nouvel ktat-major de la
Maison-M&re.
II commence par lire la circulaire du P. 9tiBtae
sur la tenue des conseils. 11 demande ensuite qu'on
nomme un sous-assistant. Le P. -tieane fit choix de
M. Fiat pour remplir ce poste.
La lecture des cahiers, notes, sermons, etc., pendant
la p6riode que nous etudions (C86(9,i-8), est intisessante a plusieurs points de vue: elle nous donne nne
petite id&e de ce qu'itait la Maison-Mere a cette
6poque, usages, coutumes, etc.; ele nous permet de
reconstituer la vie des diffirentes categories de la
maison, pr&tres, 6tudiants, s6minaristes, coadjuteurs;
ellenous montre les imperfections gui rkgnaient alots;
elle signale enfin les ivenements les plus saillants qui
se sent pass6s &cette epoque dans les mars de SaintLazare et surtout elle nous fait voir la grande soelicitude de M. Fiat pour le maintien de 'ordre, de la
regle, de l'esprit primitif.
Disons un petit mat de chacun de ces points.
D'abord, les usages, coutumes, traditions.
Les matines de Noel commen;aient a dix heares de
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soir; elles 6taient chanties intigralement et suivies de.
la grand'messe, qui commencait avant minuit; les

pratres ne commengaient les messes basses qu'A l'offertoire de cette grand'messe. On chantait les laudes
aprbs la grand'messe.

L'assistant de la Maison-Mere disait ses trois messes
a cinq heures et demie.
Le 25 janvier, on chantait, au salut, la prose de
saint Vincent: Virum misericordiae.
On itablit, ou r6tablit, A cette 6poque, l'usage de
c6lebrer la Purification an jour d'incidence, au lieu du
dimanche suivant.
Le jour des Cendres, on chantait les sept psaumes
de la Penitence avant la c6r6monie de I'imposition.
Les deux jours qui prce~daient le careme, tout le
monde devait se prisenter devant le m6decin de la
maison, qui decidait sans appel du jefine et de l'abstinence, que chacun devait observer ou non, suivant ses
forces et son temperament.
Pendant le careme, l'exercice de la Passion tenait
lien de la conference. M. Fiat r6tablira plus tard la
conference, mais un autre jour de la semaine.
Les jours de Saint-Joseph et de l'Annonciation, on
chantait les vapres imm6diatement apres la messe, le
19 mars a la Communaut6, le 25 mars a Saint-Lazare.
Les examens des jeunes gens avaient lieu aux Rameaux et a l'Assomption; ceux des ordinands a la
Pentec6te. On ne nous donne pas la composition des
bureaux; mais, comme on avertit MM. les pretres
anciens de ne pas accepter de ministere ces jours-lh, il
est a supposer qu'un certain nombre d'entre eux etaient
examinateurs.
Apres Paques commenqaient les grands conges,
pendant lesquels les jeunes gens passaient toute la
journee 5 Gentilly, partant de Saint-Lazare dbs
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quatre heures trois quarts, au moins apres le I" mai.
Les trois jours des Rogations, on chantait les litanies des saints A la messe que I'on appelait la Messe
de l'Assistant de la Maison-Mere, qui avait lieu tons
les jours, a sept heures, et qui 6tait annonc6e par le
son de la cloche.
Les jeunes gens pr&chaient au r6fectoire pendant les
vacances et on les avertissait souvent de mieux
apprendre leurs sermons et d'en apprendre un peu
plus, assez pour occuper tout le repas.
La fete de la Nativit6 de la sainte Vierge commenca,
ou recommenca, a ktre c61lbr6e le 8 septembre et non
plus le dimanche suivant.
La retraite s'ouvrait le 9 octobre au soir, et, apres
la lecture des d6crets, qui n'6tait pas longue a cette
6poque, on lisait certaines circulaires ou des avis concernant des choses depuis longtemps tomb6es en
disuetude pour nous, comme la maniere de se servir
des obediences pour les voyages en chemin de fer.
C'6tait le pr6fet des etudes (et non l'assistant de la
Maison-Mere) qui disait la messe da Saint-Esprit
pour I'ouverture des cours.
A cette 6poque, le directeur du s6minaire ne parait
guere dans les c6remonies ext6rieures. Chose 6tonnante, il ne faisait meme pas partie du conseil et cela
durera jusqu'en i891, oiu M. Louwyck, membre du
conseil, en sa qualit6 de directeur des 6tudiants, le
resta,. quoiqu'il fit devenu directeur du s6minaire.
.Le 8 dicembre, on allait a la Communaut6 matin et
soir, le soir a trois heures seulement ; il est not6qu'une fois Saint-Lazare dut attendre vingt minutes
au parloir de la Communaut6 avant de pouvoir entrer
dans la chapelle,
Voili pour les usages et coutumes de cette epoque;
parcourons maintenant chacune des categories dont
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le petit conseii devait s'Qccuper. Lea prtres.d'abord :
nous ae paclonspas des assistants de la Congergation,
mais nous signaleroos a leur sujet une petite ote da
grand conseil vers catte 6paque;. il est dit que les.
assistants, par raison d'uai£orait&6 oat rewndcV
spontaniment a prendre le caf6 tous les jowccoammae is le
prendront
sm
faisaient jusqu'ici, et que, disoraais, js
It
prcadrontL
l
es
autres
pretrcs
que.
losque
le cafe
I.asserblie provinciale de i87 demanda que,
disormais, on ne cilibr1t pius . Saint-Lazare que. a
fete du Supoxier gi4.ual. C'est doec qu'a cette
,epoque o nec c1ibrait d^antres. ttait-ce, celle des,
Itaif-cc celle de
assistants de la Congregationf
l'assistant de la Maisna-Mere ? Nous Liguozans.
Est-ce L cette epique qn'il faut placer le trait
curieux que M. Fiat a. souveat r~ont aux Smoars
scrvantes dans les retraites q('il lewr pcchait ? Nousne le savons pas; quoi qu'iL en. sa.i, toici le trait.
M. Fiat disait doac qu'una Seur aait. douna
au
P. Etienne. un roulnau, uan ond- et argent poar sa
serviette du rifectoir et que le P. Itienne, par
condescendance, I'avait acce.pt6 et en. servait. Mais,
dit M. Fiat, un missionnaise, sur les zzarques qu.on
faisait ea xcrration, avertit. M. le Supt~riettr gnoBal
que cela choquait les confrres. Le P. Etiene ae as
formalisa. pas de cet avertissemest; iL changea ke
rouleau. Et cependant, disait M. Fiat en acantant ce:
trait, le P. Etienne 6tait l4: P. E.ieane. Maintenant-,
qutel,tait ce missionnaire ? M. Fiat ne 'a jamais dit,
miai. nous verrons plus loin qua M Fiat dsa•n plw-sie.uraxertissements, M. I Supeirjeu gnkral; aussi
nPus ne. seri.os pas. 4toaun que c. mwssioanaire fitt.
M. Fiat lui-m&me.
Quoi qp'il en soit, M. Fiat, etait• d4ik pe6n~ir
d'un grande sollicitude- powr l'uniformith. Lai-ntmmare
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'observa tonjours, sous-assistant, assistant, et mnme
sup&rieur gnn6ral, et ceux d'entre nous qui Font
entenda
dans ses inoubliables confirences se
rappellent tris bien que chaque fois que ces mots :
Omnes et sixguU revenaient dans la regle, il avait
soia de dire : xso excepo Superiore Generali; et les
-Soers se rappellent que, lorsqu'il parlait des obligations de Ia vie de communatat6, il repetait friqaemment
cette expression : Vous et moi sommes teans auxvoeax
et aux regles. Ces paroles, qu'on sentait sinchres et
que 1'on voyaitrialis.es dans sa conduite, avaient une
force singuli!re pour entrainer les volontes.
Les pr&tres de Saint-Lazare n'avaient pas alors
totes les commoditis que nous avons. II est question,
S.cette hpoque, d'accorder une table de nuit a chacun
des vendrables anciens; c'est done qa'ils n'en avaient
pas. Onse demande si I'on doit accorder ane chancelire au respectable M. Brioude; on l'accorde sans
doute, vu I'Age du v6nerable confrere, mais le fait
qu'on discute le cas prouve le souci que l'on avait de
garder la sainte pauvreti.
11 y a quelquefois des reclamations da conseil au
sajet de la nowrriture, et il propose des ameliorations
qui ne soot pas toutesagrkees. Le P. Itienne coacede

cependant qu'oa donae trois oeafs as lieu de deux,
que les mets soient plus varies, les portions plus

copieuses, qu'oa donne snm e deux especes de
16gnmes le vendredi soir, mais il maintient la portion,
le systime de la portion, et chacun sait que M. Fiat,
sur ce dernier point, a 6t6 intransigeant jusqu't la fin
de son g6nbralat, comme le P. Etienne.

M. Fiat signale,au conseil du 16 novembre,que plusieurs pr&tres anciens quittent I'oraiso&
i m pen trop
t6t. Chose plus grave, a signale, A cette 6poque, que
les pretres non seuiement ne font plus, mais m&me
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ne demandent plus la charit6 an chapitre, et l'on prie
M. le Supirieur g6n6ral de donner lui-m6me un avertissement a ce sujet au commencement du chapitre
des pretres.
Le conseil n'6pargnait mame pas ses propres membres, puisque, le I janvier i87o, on fait remarquer a
M. Mailly qu'il ne passe pas r6gulibrement chez les
confreres pour leur demander ce dont ils ont besoin.
M. Mailly avoue sa n6gligence, se propose d'etre plus
fidele et demande an conseil de pouvoir se faire
remplacer, a l'occasion, par M. Meugniot.
II y a aussi, comme cela a toujours exist6 depuis
saint Paul et saint Barnab6, quelques conflits entre
membres du petit conseil. Qui doit inviter les iveques,
lorsqu'il y a lieu ? MM. Tisn6 et Mailly sont en
d6saccord sur ce point; I'un pr6tend que cela revient
an prefet d'6glise; I'autre que c'est du ressort du procureur g6neral; mais ce sont des conflits thCoriques,
intellectuels, qui n'altirent pas la charite, ni la
bonne harmonie.
Les 6tudiants (ils 6taient quatre-vingts en 1869),
occupent assez souvent le petit conseil. 11 y avait alors,
a certains jours, particulibrement pour la fete de
l'Immacul6e-Conception, des s6ances r&cr6atives qui
entretenaient la vie de famille k Samt-Lazare.
M. Fiat aimera toujours ces petites reunions et les
pr6sidera toujours de tout cceur. Mais ces s6ances
entrainaient des pr6paratifs, des all6es et venues, du
bruit; quelquefois, on se plaint que les etudiants vont
diner avant la communaut6, sous pr6texte de preparer
ces s6ances, et les vin6rables membres du conseil
prient M. Perboyre de rappeler a la jeunesse le niiil
nisi grave moderatum ac teWigione plenum.
Au conseil du 23 novembre 1869, il y eut un petit
d6saccord entre M. Perboyre, assistant, et M. Fiat,
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sous-assistant. 11 s'agissait du service des messes aprcs
sept heures. A cette 6poque, les etudiants servaient
les messes de six heures, les s6minaristes celles de
six heures quarante. La question etait de savoir qui
devait servir celles qui se disaient plus tard. M. Perboyre, assistant, etait d'avis que cela revenait aux
etudiants; il trouvait de graves inconv6nients (qui ne
sont pas indiques) A ce que ce fussent d'autres cat6gories. M. Fiat, au contraire, faisait valoir que cela
faisait perdre aux 6tudiants, qui avaient d&jA entendu
ou servi une messe, un temps pr6cieux qui devait etre
consacr6 aux 6tudes et a la preparation des classes,
devoir grave et de consequence. 11 demandait donc
que le service de ces messes ffit confi6 aux frerescoadjuteurs, aux freres de la sacristie tout d'abord,.
ou bien a ceux d'un autre office. M. Perboyre n'entrait
pas dans les vues de M. Fiat, ni celui-ci dans celles
de son superieur hi6rarchique. On decida done delaisser an Sup6rieur g6n6ral la solution de ce litige.
Le P. Etienne donna raison AM. Fiat, en 6crivant en
marge, dans le cahier du conseil : c II est convenable
de confier ce soin aux fr&res. n
Une autre question concernant les 6tudiants occupa
plusieurs conseils et fit couler quelques flots d'encre
et plus encore des flux de paroles. Les 6tudiants
6taient alors charg6s du soin d'allumer les lampes qui
brfilent devant la chisse de saint Vincent. Pour remplir
cet office, devaient-ils avoir le surplis, oui ou non ?
Grave question qui ne put etre tranchbe en une s6ance.
Malgr6 la science liturgique de M. Tisne, on dut
recourir a d'autres autorit6s. On s'adressa k M. Stella,
a M. Marchesi. Et il fut d6cid6 que d6sormaisles etudiants ne prendiaient plus le surplis pour allumer les
lampes qui brilent devant la chasse de saint Vincent.
Ii fut aussi d6cid6 que ceux des 6tudiants qui voc
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laicet go•ter le feraient simplemeat au pain et a lcan,
a la dipense, debout, en silence.
Le conseil signale pea de manqueements de ia part
des sCinaristes, qui taient alors cinquante, exceptk
cependant que, s'ils soot fideles A demander lacharit,
ils ne le sont guare a la faire as cbapitre et qu'iis oat
les cheveux un peu trop courts, cequi, a cette epoqoe,
&taitconsidkri comme un manquement i la modestie
cliricale.
Quant anx fr4res coadjutears, on s'itait occupe ds
lieu de leur recreation, mais le P. Etienne coupa
court a ces recherches par us petit mot assez sec :
u Pas de r&criation pour les freres. La rigle I'iaterdit. , Et ce sera ainsi jusqu'en i931, ol I'assembl&e
ginurale permettra la recreation A nos bons freres, si
le visiteur le juge A propos.
On est heureux de voir dfiler dans les papiers de
cette 6poque les nwos de freres lgetndaires : Charrian, Alibert, Aubry, Verni6re, Fages, Jacquelin,
Aubouer, Maurel, Rigal, etc.
Le conseil eat aussi a s'occuper des soeurs, mais
pour regretter qu'a Gentilly la cldture ne fit pas bien
gardie et que l'on vit quelquefois, an scandale du
village, des soeurs se promener dans le mnme jardia
que les missionoaires. II faut dire que les seurs
logeaient alors au bout de notre propri-te~ sar I'autre
bord de la Bievre, et que, pour communiquer d'une
maison A l'autre, on passait quelquefois par le cbemin
le plus court, c'est-a-dire par la proprieti, par le
jardin, au lieu de faire le tour par la rue. Le conseil
proteste contre cet abus, qui maladifte, disait-il, non
seulement le village, mais encore les jennes gens.

Toute sa vie, M. Fiat maintiendra feremment ce point
de notre discipline.

Quant aux ivinements dont f ut timoin la Maison-
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M•de, il n'y a H signaler avant le4. aoaiit 187o,. q'un
ineondie, ou: plut6t un coammencemaet c'incendie.
Apxes l'avoir 6teint,. on chercha longtemps queUe en,
6tait la cause. Cinq kommes conapktents, doat deuxarchitteks, 1'agent de la Compagnie d'assurances, let
fumiste et le f ere Aubouer,.se liv.rrentai an examen

attentif et scxupuleux, et la.councusian fut.que rincendie. a.ait, du prendxe dansi la table de. nait de M. Poitevin. En effet,, ce deznier itait prolessur,de scieces.
et par cons&q.ent manipulateur de. toute:sorte d'ingr4dients chimiuques. Voila pour les b•vin6mens intirie•rs.

Mais il se passait alers a Rome us evanement
autrement' grave. NQts- voulons parlex du Concile dai
Vatican. Parmi les questions doat s'occupait la vin6rable asseimbe, une surtout preoccupaii fLes esprits;,
c'itait.l'infaiUhbilith, pontificale. Elle fut,.pou: L.Fiat;,

1'Qccasioa de psatiqcer un grand acre: de la vertu. de:
force par l'avertissement qu'il donna,.i cate.-occasioni
au Suphrier gasnral. Nous rksumons. ici: le chapi.tre xxxI .deta
vie du, P. Etieane-.oat, la chose est
racontee en d6tail.
Le P. 9tienne ne: parlait de la
L

question de 'infailibilitL qu.avec une.extrime reseter
et c'est, peine,,dit M. Rosset, si quelques lignes de
sa correspondance nous laissent devinet qu'il.jugeait
la difinition inopportune. PPeu a peu, e-pendant,en
presence des excs; des.advexsaires de la pricogative
pontfiacale, M.L tienne compnit l&anecessit6 d'unce
d6finitioet. ( Mais il h6sitait &manifestar enpublic ses
sentiments~ ice sujet-... Pendant qu-'il: dlibirait sur Ia
canduite: A tenir u,, M. Fiat t vint le trauxer et: iD
prbsenta avec une respectueuse libert& que Ie temaps

de parelr, tait veni. Votre silence

liii dit-i4, est

devecnu L'objet de commentaires injurieux;. o

ne pent

se I'expliquer, ni dans la Congregatioa ni au dehors.-
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Au point ou en sont les choses, un successeur de saint
Vincent ne pent plus se taire. Votre conduite est toute
tracie par celle que tint autrefois notre saint Fondateur dans l'affaire du jans6nisme. Vous devez, a son
exemple, 6lever la voix et professer hautement votre
foi et celle de toute la congregation. ,
II fallait du courage pour parler ainsi an P. Etienne;
mais les saints sont souvent les plus hardis quand la
conscience leur fait un devoir de parler, et M. Fiat,
qui n'est pas nommb dans la vie du P. Etienne, 6tait
alors, suivant ce que dit M. Rosset, , un missionnaire,
jeune encore, mais deji estimi et aimx de tous pour
sa pr6coce sagesse ). L'avertissement fut accept6;

M. Fiat avait touch6 la corde sensible du P. Etienne
en all6guant 1'exemple de saint Vincent. Une lettre
partait de Paris, le 25 mars 1870, l'adresse de Pie IX;
le Pape en t6moigna la plus vive satisfaction; il declara
A plusieurs cardinaux que c'6tait. une des plus belles
professions de foi qu'il eft revues depuis l'ouverture
du Concile; et il fit exp6dier, le 7 avril, un Bref trhs
,logieux au successeur de saint Vincent.
D6tail in6dit, qui nous a et6 donn6 par M. Frederic Caussanel. Ce serait en faisant la tonsure au
P. ltienne que M. Fiat aurait donn6 cet avertissement a son sup6rieur.
Evidemment, M. Fiat ne s'est jamais vant6 de ce
fait et il n'a pas persnis qu'on mit son nom dans la vie
du P. Etienne; mais il n'y a pas de doute que c'est
Jui qui fut I'admoniteur ce jour-li. Par coutre, il a
toujours parl6 de Pie IX avec grande admiration. II a
dit aux seurs plusieurs fois qu'il se d6lectait a lire les
encycliques de ce Souverain Pontife, qu'il les trouvait
pleines d'onction et de suavit6, qu'il lui semblait toujours que ce n'6tait pas I'oeuvre d'un homme seul,
mais d'un homme inspir6 de Dieu.
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11 nous reste a parler maintenant de la guerre de
187o. Cette annee ramenait le cinquantieme anniversaire de I'ordination du P. 9tienne. It fallait faire
quelque chose, car, comme le disait M. Vicart, le
1" janvier 1870, a M. etienne : c Nous aimons a vous

regarder comme notre second fondateur et, si jamais
ce titre vous ktait contest6, si un jour la Communaut6
oubliait ce qu'elle vous doit, les pierres elles-memes
crieraient et nous accuseraient d'ingratitude. i RiguIibrement on aurait di faire la fete jubilaire le
4 octobre, mais, pour permettre a un plus grand
nombre de confreres d'y participer, M. le Superieur
choisit la date du 4 aout, ipoque ou les s6minaires
sont en vacances. La circulaire du I" janvier avait
annonc6 cette bonne nouvelle et le P. £tienne avait
m&me dit textuellement : « Chacun de vous aura la
libert6 d'y venir prendre part. ,
On pr6voyait done une affluence considerable de
confreres et le petit conseil dut se preoccuper des
chambres, des messes, etc. Nous n'entrerons pas dans
les details; mais qu'on nous permette de citer seulement quatre ou cinq lignes de la delib6ration du
5.juillet. u Mf. 1'Assistant pose au conseil la question
suivante : Devra-t-ou, pendant Ie s6jour des confreres
du dehors, maintenir I'ordre habituel, silence dans les
corridors, etc.,.etc. ? Le conseil, a 1'unanimite, r6pond
affirmativement. Cependant, pour 6viter de plus
graves inconv6nients, il est d'avis que l'on permette la
circulation dans le jardin aux confreres qui viendront
et meme qu'on les pr6vienne de cette exception a la
r~gle habituelle ,, qui defend d'allet dans le jardin.
Et le P. ktienne sanctionne l'avis du conseil par un
affirmitive suivi de sa majestueuse signature.
II y eut trois jours de fete: le 4aodt &Saint-Lazare;
le 5 aout a la Communaut6; le 6 aout, a Gentilly. II y
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cut des solenait6s religieuses et des skances recreatimes et littbraires.
M. Rosset parle de cent treate confreres Atrangers
venus a la fete; M. Cluzel dit qu'il y en avait cinq a
six cents; it semble que ce chiffre soit un peu exagkri et que ce soit M. Rosset qui ait raison. Le mýme
M. Cluzel dit, dans son journal, que les Filles de la
Charit6 itaient si nombreuses qu'elles obstruaient les
rues et que les autorit6s civiles frent des observations
. ce sujet, d'autant plus qu'il y avait de I'effervescence dans la population parisienne par suite des
mauvaises nouvelles de la guerre.
Successivement, avaient lieu les d6faites de Wissembourg et de Forbach. L'anrme prussienne, ne rencontxant plus d'obstacle, se dirigeait sur Paris. On parlait d'appeler les s6minaristes sons les armes. Nos
jeunes gens etaient insultes dans les rues, quand ils
passaient en groupes. M. Fiat en avait conduit un
grand nombre A Gentilly pendant les fetes de la ci-.

quantaine, ain de laisser les chambres aux confreres
venus du dehors. On commeaca a se pr6occuper d'an
sitge de Paris, qui devenait de plus en plus certainLes confreres et freres allemands avaient d6 quitter
Paris vers la fete de l'Assomption.
Le 4 septembre precipita les 6vnnements. Sedan

avait capitual et la Republique 6tait proclamne. Le
P. Etienne partit, le 5 septembre, pour la Belgique
avec MM. Peyrac et Stella. Saint-Lazare devirn une

ambulance de soixante lits et un poste. de garde
mobile. Les 6tudiants furent disperses dans les diff&-

rentes maisons de la Coagr6gatior. Les s6minaristes
alerent au Berceau-de-Saint-Vincent, sous la direction de M. Fiat.

Le Berceau avait loge, peddant quelque temps, nos
confrdres espagnols, leurs 6tudiants, leurs shmina-
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ristes et onze coadjuteurs. Mais, an debut de la guerre,
leur sijour n'etait plus possible.
M. Fiat et ses s6minaristes occuporent one partie
des bttiments laiss6s libres. Les petites sceurs du
s6minaire de la rue du Bac trou1wrent 6galement un
refuge an Berceau. Et si Yon joint aux vieillards, aux
orphelins, qui composaient la clientele habituelle,
une ambulance de cinquante bless6s, on verra que le
Berceau abritait toutes les oeuvres de saint Vincent
autour do vieux ch&ne et de la vieille maison de
Ranquines.
Cela r6jouissait le coeur de M. Lacour, pour lors
supirieur du Bercean, et nous avons entendu souvent le P. Fiat rappeler avec motion les jours passes
dans Ja compagnie de M. Lacour. I1 disait que ce
dernier avait r&vA de grouper autour de la chapelle
du Berceau toutes les ceuvres de saint Vincent. Aussi,
lorsqu'en 1881, le P. Fiat ouvrira un s6minaire interne
i Dax, ii sera fortement combattu par M. Lacour,
pour lors visiteur, qui aurait voulu le seminaire au
Berceau. Le P. Fiat aimait A dramatiser ce petit 6venement, qui s'6tait passe an conseil provincial d'Aquitaine: u Lorsque j'annoncai mon projet d'etablir le
s~minaire a Dax, M. Lacour se leva de son fauteuil,
ii vint se planter devant moi et ii me dit par trois fois:
Oh, mon Pere oh, mon Phre! oh, mon Pare 1 qu'est-ce
que vous faites! Vous dbcouronnez le Berceau. Si le
P. Atienne, qui a fondi le Berceau et Dax, avait &t6
oblige, comme vous 1tes,
'
d'avoir un seminaire interne
distinct de celui de Paris, c'est au Berceau, et non
Dax, qu'il 'aurait 6tabli; car sa pensbe a toujours &t6
de faire du lieu de la naissance de saint Vincent un
petit r6sum6 de toutes les ceuvres de notre bienheureux Pere. ,
M. Fiat a toujours garde un souvenir affectueux de
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ses chers s6minaristes du Berceau. Nous lisons dans
une lettre adress&e
l'un d'eux, le 26 janvier 1884:
« Si la mort. continue ses ravages, il ne me rester
bient6t plus que vous de mes disciples du Berceau. *
Parmi les souvenirs de cette p6riQde de sa vie, le
P. Fiat a raconte souvent celui que nous citons ici
textuellement, d'aprbs une conference faite aux
soeurs de la rue du Bac, a la cl6ture de la retraite de
juillet 19oo:
" En 18;o, j'etais A Dax pendant la Commune et
charg6 &peu prbs seul du s6minaire interne. M. Chinchon remplissait une mission que lui avait confie le
bon P. £tienne. Or, j'avais de jeunes se6minaristes
pleins de ferveur qui se scandalisaient de voir que la
Congregation ne participait point au sort des autres
communaut6s qui offraient des victimes, comme les
J#suites, les Dominicains, et que nous n'itions point
atteints. Ces bons s6minaristes en concluaient que la
Congregation n'itait point agr6able & Dieu; ( car,

disaient-ils, Dieu 6prouve ceux qu'il aime; I'archeveque est mort et les autres congregations payent leur
tribut; pour nous, nous ne souffrons rien w. Je- dus

leur faire une conference pour leur mettre sous les
yeux la fausset4 de leur raisonnement et leur montrer
que ce qui se passait n'6tait que l'ex6cution de la prophitie faite par la sainte Vierge a Catherine Labour6 : a Des temps malheureux viendront; d'autres
communautes souffriront, mais la protection de Dieu
sera toujours sur vous. n
Le 6 juin 1870, le P. Ettienne quitta la Belgique; il
ne fit que passer a Paris et il vint au Berceau. Aux

conseils de la Congregation qui se tinrent au Bercean
le 12 juin et le 2 juillet, M. Fiat fut nommh assistant
de la Maison-MWre en remplacement de M. Gabriel
Perboyre. II est a supposer que la question des
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M4moires de Chine fut I'occasion de ce changement.
A cette 6poque, en effet, le cardinal Barnabo, pr6fet
de la Propagande, avait informe le P. Etienne que le
Riverend Superieur geinral d'une Congregation avait
d6pose une plainte contre les dits Mimoires, comme
renfermant des assertions inexactes et qui pourraient
nuire a sa Compagnie. Le P. Etienne avait d6clar6,
le 2 juin 1871, qu'il tait pret, si tel 6tait 1'ordre du
cardinal Barnabo,k ordonner la suppression et la destruction de ces Memoires et il avait r6pondu au cardinal qu'* il n'avait pas etC informi, comme il devait
I'Atre, du d6tail et de la nature des faits publiCs, en
sorte que sa bonne foi avait itA surprise ,. Cette
phrase semble etre un baime indirect i 1'•gard de
M. Perboyre et i'on peut,je crois, sans etre t6mnraire,
itablir un rapprochement entre cette lettre et le fait
d'avoir enlevi & M. Perboyre sa charge d'assistant de
la Maison-M&re. Nous devons & la virit6 de dire que
notre sentiment n'est qu'une conjecture et que les
cahiers officiels ne disent absolument rien du motif
pour lequel M. Perboyre fut d6charg6 de son office
d'assistant et remplack par M. Fiat. Le meme conseil,
tenu au Berceau, nommait M. Anglade, directeur du
siminaire interne; M. Gaillard, professeur de philosophie; M. Richette, professeur d'l6oquence et de
rituel; M. Mailly, professeur de diaconales.
M. Fiat ne rentra A Paris que peu avant le 19 juillet,
avec les s6minaristes. II commenca, d-s lors, ses nouvelles fonctions d'assistant, d'abord sous M. Etienne,
puis sous M. Bor6, avec un zle, un esprit de foi,
une force, qui vont attirer les regards sur lui et qui
seront cause, sept ans plus tard, de son 6lection
comme Superieur g6enral.
]douard ROBERT.

EUROPE
FRANCE
PARIS

7 novembre 1932, fete du bienheareux Jean-Gabriel
Perboyre. - Ce bienheureux a eu plusieurs biographes :en 1842, M. .tienne, alors procureur ggn&ral;
en 1853, M. Vauris; en 1886, M. Mott, qui reprit la
plume en 1889 et i8go pour deux autres vies du mame
martyr; en 1889, M. Demimuid, directeur g&enral de
la Sainte-Enfance; vers i8gi, M. Angeli; en 1897,
M. Joseph Boucard; en I9o5, M. Larigaldie. Pour &tre
complet, mentionnons encore trois vies anonymes,
iditees a Paris (libr. Lecoffre), Tournai et Constanti'
nople, et ajoutons que d'autres biographies oat para
l'6tranger en langues du pays.
Ces ouvrages n'ont ni la meme valeur, ni les mmnes
dimensions; quatre on cinq sont de courts abrig6s de
moins de cinquante pages. Le plus connu et le plus
developpe est celui de M. Demimuid, arrive aujoird'hui a sa cinquieme edition. De nombreux documents
sont ensevelis dans les archives de Shanghai; ils permettraient de composer une vie pleine d'inidit.
La fete du 7 novembre fut c6lebree dans notre chapelle avec son eclat accoutumn, grace aux dispositions
prises par M. Collard, directeur de 1'CEuvre du Bienheureux. Des enfants avaient psis place partout on y
voyait le s6minaire de Gentilly, les petits garcons des
orphelinats de la rue de Sevres, de Minilmontant,
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Reuilly, Neuiliy, L'Hay; et meme, envoy6 par un
Pere Redemptoriste, le patronage de Notre-Dame du
Perp6etel Secoars. II y eat premieres vepres, messe
solennelle, secondes vEpres, panegyrique et b6emdiction da Saint Sacrement. Puisse cette belle fte jeter
dans le coeur de quelques petits garyns pr6seats le
germe d'une vocation qui ressemble A celle du bienheureux Perboyre!
26 novembre. - Notre Tres Honore Pere se sent
fatigue depuis quelque temps : pas de sommeil, pas
d'appktit. Onl'a pressi d'aller k l'h6pital Saint-Michel
et il se rend A ce conseil. <,C'est pour quatre ou cinq
jours ,,repond-il a ccux qui le saluent.
28 novembre, fete de la M6daille Miraculeuse. - La
fete commence par l'oblation de vingt jeunes soeurs
qui prononcent les saints vceux A la premiere messe du
imatin. A la messe pontificale que chante S. Em. le
cardinal-archeveque de Paris, assistent les deux communauts,. A son habitude, le vhndr6 prtiat prononce
une allocation A la fin du saint sacrifice, puis une
seconde dans une ramnion tout intime, et enfin one
troisieme an sdminaire, devant les petites seurs assemblWes. Partout il parle de la Vierge, de la MkdaiUle et
de la prochaine beatification de soeur Catherine Labour6.
L'aprbs-midi, c'est la voix de M. Collard que I'on .
entend; huit jours durant, il continuera, avec le mCme
accent de foi et de piWte, le panegyrique de Marie
Immaculee : Virgo praedicanda.

3 dicembre, fete 'de saint Francois Xavier, patron
des Misssions et de NotreTres Honore Pere. -

C'est

sous le patronage de ce grand saint que M. Coltard,
directear du Bulletin des Missions, a plac6 sa vente
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de charit6, au profit de nos missionnaires, confreres

et scurs. Pendant trois jours, difilent sans interruption, dans la grande salle du bitiment neuf, acheteurs
et curieux. L'organisation ne laisse rien a desirer:
sur chaque rayon veille une vendeuse; et les rayons ne
manquent pas : librairie, habillement, alimentation,
jouets, objets de piet, articles exotiques, et, au fond,
du th6 fumant, d'odeur agriable, qui semble dire :
(( Venez, je suis bon. , Et tout cela est offert avec tant
de grace, avec un sourire si suppliant qu'on ne peat
r6sister; ii faut sortir au plus vite si l'on ne tient pas
i vider son porte-monnaie ou meme son portefeuille.
Le chiffre impressionnant de la recette montre avec
quel succes les vendeuses ont su enj6ler les visiteurs.
12 decembre. -

A Rome, s6ance pr6paratoire pour

I'examen des deux miracles attribuis a l'intercessioa
de saeur Catherine' Labour6. On apprend quelqueS
jours apres, que le r6sultat a et6 favorable.
15 dicembre. -

Les chirurgiens de I'h6pital Saint-

Michel ayant reconnu qu'aucune operation ne pouvait
etre tent6, le Trbs Honor6 Pare rentre a la MaisonMbre. cJe comprends, dit-il, avec r6signation, qu'on
religieux doit mourir dans sa maison. )
17 dicembre. -

A une heure de l'apres-midi, la

cloche appelle la communaut6 Il'infirmerie de SaintLazaFe. Les visages assombris d6notent assez la tristesse qui remplit les coeurs : on va donner les derniers
sacrements a Notre Tres Honork Pere, qui a manifests
l'intention de les recevoir.
Sont admis I la cidrmonie tous les prtres, up groupe
d'6tudiants, de s6minaristes et de fr&res coadjuteurs
et quatre Filles de la Charit6 : la Tres Honorde Mbre,
la sceur assistante, la superieure de I'h6pital Saint-
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Michel et la seur Delaunk. Les pretres et les clercs,
en surplis et un cierge a la main, ouvrent la marche.
Derriere le cortege, M. Cazot, premier assistant, porte
le saint ciboire. On monte lentement 1'escalier qui
conduit au premier 6tage, on tourne a gauche et on
s'engage dans le couloir du bAtiment neuf jusqu'au
fond, oi se trouve la chambre dans laquelle repose le
vinir6 malade. Tous n'entrent pas; la place ferait
d6faut; mais du corridor, oi beaucoup sont obliges de
s'arreter, on entend les voix; ce qui leur permettra de
suivre les phases de la c6r6monie.
Malgr6 l'imotion qui l'itreint, M. Cazot veut se
faire l'interprkte de la reconnaissance et de la douleur
des deux families par quelques mots touchants :
( Monsieur et Tres Honor6 PNre, commence-t-il, il y
a un tableau reprisentant saint Vincent entour6 de
ses enfants et recevant les derniers sacrements. C'est
ce tableau que nous reproduisons en ce moment, et ce
qui s'est passe alors va se passer encore pour le dixseptibme successeur de saint Vincent, et, grace a cette
infirmeric, qui est votre oeuvre, ce ne sont pas seulement vos fils qui sont repr6sent6s aupres de vous, mais
aussi vos filles, en la personne de la Tres Honor6e
Mere et de celles qui vous soignent, et c'est une grande
consolation pour vous.
a On dit qu'un'jour Notre-Seigneur apparut a saint
Thomas d'Aquin et lui dit : ( Bene scripsisti de me,
tiThoma. Tu as 'bien 6crit de moi, Thomas. w II me
semble, en ce moment, voir parmi nous saint Vincent,
que vous avez tant aim6, qui vous dit; ( Tu as bien
( ecrit de moi »; car c'est sous votre impulsion qu'ont
ket6 dit6es les oeuvres de saint Vincent, que couronne
admirablement la dernirre vie qui vient de paraitre! ,
a Maissaint Vincentpeut vous dire surtout : ( Tu as
( bien travaill pour moi. )

a Au sortir de la guerre, c'taient sresucsinsmpe
partout at surtout en France. Sans parler tdeadmiaistration de la Compagaie et de tout -ceque vous avw
fait pour toutes ses provinces en gneral, vous avez
travaillk a relever partout ses -maisons. Au moment t
la gaerree, aos *'avions presque plus rien en France;
en ce moment, sous avons quarante maisons en F.ran
et en Algerie, et voila ce eont saint Vincent doit ttt
-cntent.Puis, c'est l'avenir que vous avez prepar6. By
-a dans la maison de Saint-Lazare one nombrense jenesse qui est notre joie, notre consolation et neft
*esperance, 4t qui est le fruit de longues anates de
labear, de sollicitude et de soff-rances, et c'est I'esp6rance de i'avenir et I'esp(rance de nos missions.S
soot aussi toutes ces 6coles apostoliques,oiu se presseat
des ceataines de jeunes gens, qai viendront, pour Ix
plupartdu moins, a Saiat-Lazare. I y a encore rcele
pr6paratoire de Folleviile pour les fr!res, sans compjer tout ceque vous avez fait pour les provinces atra-gres et que je ne puis rappeler en ce moment, Sas
-cempter votre sollicitude et votre devonement por
vos:files, doet je suis Ie t6moin journalier depuis &t
Jongues anoees dkj~. Oui, c'est en toute v6rite lt
sait
Vincent peut tvos redire anjourdnhui : u T U1
< bien travaillk pour moi ; et ce doit tre lk votre metit
Aeure consolation en ce moment.
"Que
,
Dien vousconserve longtemps encore nota
affectien! Mais, quand viendra pour vous le jour de
monter au ti el, quel accueil vous r6servera saint Vna
<ent! Vous pourrez dire alors -ea toute vjritC commni
sairnt Patl : a Bonum certamen certavi, j'ai 1ivrr ie bov
• coatMt; fidem servavi, j'ai gard6 la foi; j'ai con-4 soamm6
a course, et ilne me reste plus qu'a recevoir
m la couronne de justice que me rendra, ce for-A, le.
< souverain Juge. ,
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t* Aussi, en ce jour, Monsieur et Tris Honor& P-re,
regardez le ciet avec coafiance, assures que vos ils et
vos files font monter pour vous vers Diet, vers Marie
Immaculbeet saint Vincent leurs plus ferventesprieies;
et puissent les derniers sacremeots que je vais vous
administrer arracher an ciel une guirison que nous
espmrons encore! Mais aussi, en vous anissantanuDieu
que vous allez recevoir, disposez votre ame & accomplir entierement la volont6 divine.
tt En terminant, j'implore votre binediction pour
tons vos ils et toutes vos filles, ,
Le Tres Honar6 Pare avait cout6 attenti6ement.
Nous regrettons de n'avoir pas ecrit sa reponse au.
moment oh il parlait. En voici da moins la substance t Je vous remercie, M. I'Assistant, dcs paroles que
vous venez de prononcer. Vous a&ve rappeld avec beacoup d'A-propos la sc•ne de saint. Vincent mourant.
Entre. les mains de Dieu, sons son regard, a cette
heure, comme saint Vincent entoure de ses eniants,
je puis dire que j'ai aimE ses deux families; je les ai
aimtes, oui, parce que c'est 'esprit de saint Vincent
qui y regne et y agit. Le renom, 1a reputation, la
gloire humaine, on a'y vo.it rien de-tout cela, et on a.
raison.; ce sont des biens pen durables, sans valear,
ne rapportant qu'illusions. J'ai toujours aimn L'esprit
de notre Congr6gation, ses vertus, son ealignenment de
la reclame et du tapage ; je l'aimerai jusqu'au bout et
dans le ciel, si Dieu me fait la grice'de m'y reeevoir.
Je vous recommaade a tous at a toutes de rester pleinement dans 1'esprit de saint Vincent. Je lui demande
pardon de ce que j'ai fait de maia son service et me
mets avec confiance en ses mains mishricordieases,

afin qu'il me pardonne mes infid6lites. Je demande
pardon aussi i tous ceux qte j'auraia pa contrister,
sans doute sans le vouloir ou dans des.maoments.impr6-
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vus ou par surprise. Je vous en demande pardon.
( Et maintenant, laissez-moi vous binir et an loin,
en vos personnes, tous les membres des deux commanautes. n
Et la main se leva et la bouche profira lentement,
pieusement les paroles de la benediction.
Un profond silence, silence triste et lourd, regnait
dans la salle. Le Tres Honore Pere demanda la forl
mule des vceux et la lut de sa voix claire, forte et
pinitrante.
Ce furent ensuite les ceremonies d'usage : Viatique,Extreme-Onction, indulgence apostolique.
Le malade r6pondait a toutes les prieres; parfoi&.
mWme sa voix puissante couvrait celle des assistants.
Avant de partir, chacun s'approcha de lui pour
baiser sa main et recevoir sa benediction.
An commencement de ce dCfil6 , la Tres Honor&e
Mere avait disparu, ainsi que ses compagnes. Le Trs.
Honore Pere la rappela et, la bnissant, lui dit que ce
geste n'etait pas pour elle seule, mais s'6tendait a
chaque province et a chaque sceor.
'
En demandant de recevoir les sacrements sans
attendre 1'heure du danger immidiat, il a donn6 W.
bel exemple de pr6voyance. Ne vaut-il pas mie%
accomplir cet acte supreme en pleine connaissance
pour en mieux profiter et pour 6difier? Quand on prend4
ainsi les devants, la mort ne vient pas comme
voleur; elle vieht sans doute; mais on la voit,' on a
la craint pas, on lui sourit m6me, parce que, malgri
ses apparences terrifiantes, elle rend aux &mes pure
le plus grand des services, les d6livrant de l'exil pou;
les introduire dans un sejour de bonheur 6ternel.
Ce m&me jour, Messieurs les assistants adresserentz
aux visiteurs une circulaire pour les mettre au courant_
de la situation :

"'K.SI"

.,·
-"

M. Franois VERDIER
1856-1933
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u Monsieur et tres cher Confrere, nous venons vous
annoncer une bien triste nouvelle : Notre Tres Honor6
Pere a recu les derniers sacrements aujourd'hui, a
une heure de I'aprAs-midi.
« Depuis le 26 novembre, jour.oi il est entr6 a
P'h6pital Saint-Michel en vue d'une operation possible,
sa sant6 n'a fait que decliner. Un mal a I'intestin lui
rendait toute alimentation difficile et pinible.
, Apres l'avoir examine attentivement, les chirurgiens jugerent que le mal avait son siege dans 'intestin grele. Devant l'ige, le mauvais 6tat du foie et
du coeur, ils d&clarrent qu'il serait imprudent de
tenter une operation.
t Le v6n6re malade est rentri i la Maison-Mere
avant-hier matin, porte par une voiture d'ambulance.
Depuis, une complication est survenue : l'uremie,
cause de cette somnolence qui annonce souvent le
dernier sommeil.
a Sa resignation idifie tous ceux qui l'approchent;
son esprit n'a rien perdu de sa lucidit6; ses pensees
vont surtout a la Congregation, qu'il a tant aim&e, ou
plutot aux deux families de saint Vincent, car il ne
separe pas l'une de 1'autie. Nous I'avons bien vu dans
le discours que, de son lit, avant 1i reception des
sacrements, il a prononc- devant les confreres et les
seurs presents, discours trop long pour lui et trop
court pour nous.
f II a b6ni les membres des deux Communaut6s
d'une benediction qui s'6tendait a toutes les provinces
et s'est recommand6 a leurs prieres.
a Dieu est tout-puissant; nous pouvons esp&rer
encore que nous sera conserve celui qui, depuis treize
ans, dirige les deux families dans la voie tracee par
le saint Fondateur. Recommandons-le, avec toute la
ferveur d'un cceur d'enfant qui tremble pour la vie de
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son pere, a Notre-Seigneur et a Marie Immacul6e, en
l'amour desquels nous sommes vos tres devouas confreres.
A
Emile
CAZOT.
Edouard ROBERT.
( Arthur FUGA2ZA.
Charles SOUVAY. 3I decembre. -A Clichy, mort de M. Jean Canc6,
aum6nier des sceurs de la maison de retraite. Ce cher
confrire, n6 a La Tronquiere (Lot), le 16 fevrier 1866,
avait soixante-six ans d'Age et quarante-quatre de vocation. Apres son ordination sacerdotale, en 1895, il fut
envoyd a Lyon, d'oi, en 1901, il passait au grand seminaire de Cahors. Apres la dispersion de 19o3, il obtint
de rester a son poste en compagnie de M. Lignon.
Les services qu'il rendit au diocese a cette occasion
furent vivement appr6cies. c Ses pricieuses qualitis,
lisons-nous dans la Semaine religieuse du diocese
(7 janvier 1933), se manifestirent surtout au moment oi
la loi de s6paration mit a la rue les s6minaristes et
leurs maitres... C'est a son labeur et a sa belle t6nacit6
que l'ancienne maison des Dames Blanches fut rendue
libre et organisee en quelques semaines pour devenir
le nouveau grand s6minaire. C'est dans cette maison,
dont il reste un insigne bienfaiteur et qui garde.toujours des traces si profondes de son passage, que
M. Canc6 continua de se d6vouer sans compter-jusqu'au jour ou ses sup6rieurs jugerent & propos de le
rappeler pour I'employer ailleurs aux oeuvres de leur
Congregation. Entre temps, il cumula durant plusieurs
ann6es les fonctions d'Aconome an grand s6minaire et
celles de cur6 de la paroisse de Saint-Barthelemy,
pour le plus grand bien des ames, faisant ainsi revivre
une vieille tradition, en vertu de laquelle les Lazaristes,
avant la R6volution, assuraient le service religieux de
cette paroisse, en meme temps qu'ils dirigeaient le
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grand seminaire install dans les locaux devenus plus
tard la. caserne Bessieres, voisine de l'6glise SaintBarthelemy. Malgr6 l'usage qui interdit aux pr&tres de
la Mission d'accepter les dignites ecclisiastiques,
Mgr Laurans avait obtenu de Saint-Lazare la permission de revetir M. Canc6 du camail de chanoine honoraire, voulant recompenser, dans quelque mesure, les
services qu'il avait rendus au diocese, en des heures
si difficiles, ,
Au s6minaire de Cahors, M. Cance vivait avec un
confrere, M. Lignon; ils formaient tous deux une
petite communaut6, bien unie, qui leur permettait de
ne pas se sentir isol6s. La mort de M. Lignon, en 1919,
modifiait la situation. M. Cance, pri6 de rentrer dans
une maison de la Compagnie, se rendit a Rennes, oi
1'obeissance l'envoyait comme sup6rieur. II y resta de
1919 A 1927. Cette maison l'aurait conserve plus long-

temps a sa t&te sans le canon 5o5. A Toulouse, ou il
alla ensuite, sa maladie de coeur s'aggrava et l'obligea
parfois a de longues.periodes de repos. Le poste tranquille d'aum6nier de Clichy lui convenait mieux; il
I'occupa un an et trois mois. I1 est mort avec l'ann6e
1932. Les seurs de Clichy gardent de lui le meilleur
souvenir.

Selon un d6sir exprim6 par le bon M. Cance de
reposer aulprs des fils de saint Vincent de Paul, dans
le cimetibre de Cahors, sa famille se) fit un pieux
devoir de demander a nos v6n6res Sup6rieurs l'autorisation d'y faire transporter sa d6pouille mortelle.
Ce fut dans la soiree du 4 janvier que ce triste d6p6t
arriva en gare de Cahors, ou il 6tait attendu, en meme
temps que par la famille, par M. I'conome du grand
s6minaire et par M. le cur6 de la paroisse Saint-Barth6lemy, dont M. Canc6 avait 6t6 pro-cure pendant la
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grande guerre, et oi son zble ardent pour les Ames
avait fait tant de bien.
Le lourd cercueil fut transport6 au grand s6minaire,
oh ii fut requ par M. le superieur, MM. les directeurs,
les s6minaristes, les Filles de la Charit6, et d6pos6
dans un parloir, transform6 en chapelle ardente. C'est
i1 que, jusqu'au moment des obseques, qui eurent lieu
le lendemain matin, le corps de M. Cance a repose,
entour6 de pretres, de s6minaristes, de Filles de la
Charite, de soeurs garde-malades et autres communaut6s de la ville, qui venaient tour a tour prier
aupres de lui. La c6ermonie funebre eut lieu a. SaintBarth6lemy. Un long cortege l'y accompagna. On y
voyait le respectable corps des chanoines, dont, par
une permission sp6ciale de nos v6ndr6s Sup6rieurs.
M. Canc6 faisait partie; les 616ves du grand s6minaire en surplis; tous les orphelinats de la ville, les
ecoles chritiennes, les fllettes du patronage paroissial
que M. Canc6 lui-meme avait fond6; les Enfants de
Marie de l'h6pital, dont il avait &tCle directeur tres
apprecid. Derriere le cercueil, de nombreuses personnes, parmi lesquelles se confondaient tons les
rangs de la societ6. L'6glise, tendue de deuil, 6tait
trop petite pour contenir la foule, 6mue et recueillie,
venue pour donner a ce pretre si d6vou6 une supreme
marque d'estime et de v6ndration.
Autour du cercueil, A c6t6 de la famille'du d6funt,
la double famille de saint Vincent 6tait repr6sentee
par M. Gounot, superieur du grand s6minaire de
de Montauban, et un de ses freres en religion, M. Drilion, de la maison de Toulouse; les Filles de la Charite de Cahors et une del6gation de celles qui se
d6vouent au service des pauvres dans les diff6rentes
maisons du diocese.
Les chants de la grand'messe, pr6sid6e par
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Mgr Giray, 6veque de Cahors, furent executes par le
chceur des s6minaristes. Apris l'absoute, le cortege,
au chant des pieuses melodies des hymnes liturgiques,
reprit sa marche vers le cimetiere. C'est la, que, attendant le jour de la resurrection, les restes mortels de
M. Canc6 vont reposer aupres des nombreux lazaristes
qui se sont succ'dd, depuis saint Vincent, dans la
direction du grand seminaire.
C'est la aussi que tous ceux qui l'ont connu et aime
se feront un devoir pieux de venir prier pour le repos
de son ame si sacerdotale; et, en particulier, les Filles
de Ia Charit6 de Cahors, qui, durant de longues
ann6es, avaient b6nficid du devouement et du zele de
ce veritable fils de saint Vincent de Paul.
I' janvier 1933. - Vu les circonstances, les visites
ordinaires du nouvel an sont supprimees; ce qui
n'empeche pas les voeux int6rieurs et les prieres.
5 janvier. - Ce matin, le Tres Honor6 PNre, sentant
que la maladie fait de rapides progres, a demand6 de
lui-mgme que fussent r6cit6es pros de son lit les
prieres des agonisants. C'est aune heure et demie de
l'apres-midi que la triste et pieuse c6remonie se deroule, devant les membres du grand conseil, l'assistant et-le sons-assistant de la.maison, le secr6taire
particulier et la Tres Honor6e Mere, accompagn6e de
trois sceurs.
Le malade a, comme toujours, I'esprit tres lucide.
En voyant son premier assistant en noir, il demande
si le rituel n'exige pas le port de I'6tole; on lui r6pond
que ce n'est pas nCcessaire.
Et les belles prieres de la recommandation del'ime
commencent devant les assistants agenouill6s : Pax
huic domui, etc.
Voici maintenant les litanies. Aux invocations, nous
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repondons : ora fro eo, tandis que le malade, d'une
voix bien claire et tres distincte, dit . ora pro nobis.
Ce n'est pas sans emotion que nous arrivons aux
mots : Partez decemonde, ame chrtienne... »»Apres
avoir appel 6 a l'aide du mourant les anges et les
saints du ciel, la liturgie le place specialement sous
la protection de 1'auguste M&re de Dieu : < Que Marie,
Vierge tres cl6mente, Mere de Dieu, tres pieuse consolatrice de ceux qui souffrent, recommande a son
Fils l'ame de son serviteur, afin que, par sa maternelle
intercession, il ne craigne pas les terreurs de la mort,
mais entre, plein de joie, en sa compagnie, dans le
sdjour d6sir6 de la celeste patrie. »
C'est par ces paroles que nous terminons la c6remonie liturgique.
A la fin, au nom de tous, M. Cazot supplia le Tres
Honor, Pre .de donner a ses deux grandes families
une derniere b6nediction. - Oui, volontiers, repondit
le malade d'une voix encore forte, mais trainante, je
vous recommande a Dieu, a cette heure supreme, et je
demande a saint Vincent pour vous 1'esprit de charit6,
de simplicit6, d'humilite et d'amour des pauvres. J'ai
commis bien des fautes dans ma vie, volontaires, je
ne crois pas; Dieu me les pardonnera, et vous avec
lui : Delicta juventuti" meae et ignorantias ne memineris, Domine. Envous voyant autour de moi, je pense
encore au tableau qui represente saint Vincent mourant au milieu des siens. Sur lui et ses successeurs,
j'ai 1'avantage d'avoir a mes c6tes confreres et soeurs;
c'est la premiere fois dans l'histoire de la Compagnie.
Vous m'avez demande ma bne6diction; je prie saint
Vincent de vous la donner lui-meme. Ce n'est pas ma
main qui va se lever, mais la sienne; ce ne sont pas
mes paroles que vous allez entendre, mais les siennes:
Benedictio Dei omnipotentis, etc. a
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Et comme au jour de 1'l6ection, tout 1e monde

s'approcha pour baiser sa main d6charn6e en signe de
respect et de soumission.
12 janvier. La Bulle Salvatoris Nostri, qui
approuve la Congr6gation de la Mission, a aujourd'hui
trois cents ans. Saint Vincent crut devoir s'adresser
d'abord a la Propagande; ses deux suppliques ont &tC
publihes au tome XIII de la collection en quatorze
volumes. N'ayant pas obtenu de ce c6te le r6sultat
d6sire, il se tourna vers la S. C. des 6veques et r6guliers et envoya & Rome M. du Coudray porteur d'une
nouvelle supplique. Ce document, retrouvi seulement en 1925 par le docteur Giovanni Mazzini, de la
Bibliotheque vaticane, avec sa traduction italienne et
une demande au Pape enla mome langue, a te6 reproduit presque mot a mot dans la Bulle Salvatoris. II fut
examine en seance le 13 f6vrier 1632 et un consulteur

fut charg6 du rapport. Nouvel examen le 3o avril,
apres audition du consulteur. On d6cida d'interroger
le nonce et I'archev8que de Paris. Devant leur t6moignage favorable, I'approbation suivit, le 12 janvier 1633.
Jusqu'en 1925, on avait accept6 comme vraie la
date que porte la Bulle :-12 janvier I632. Les pourparlers en vue de l'approbation continuant encore
dans la suite de l'ann6e 1632, il fallut chercher une
solution et on la trouva : le 12 janvier 1632 de I'6re
bullaire correspond au 12 janvier 1633 de l'ire vulgaire. (Voir Annales, 1925, p. I39.)
24 janvier. - Dans la nuit du 23 au 24, notre Tres
Honor6 Pere effraie son entourage. Une crise trbs
grave semble devoir se terminer par une issue fatale.
Dans son d6lire, il repete: ( Saint Vincent,saint Vincent, , La crise Ie laisse tres affaibli, sans parole et
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sans forces. Le m6decin estime que le malade n'ira
pas au dela de vingt-quatre heures.
25 janvier. - Nouvelle crise a dix heures du matin.
On appelle en toute hite M. le premier assistant et
quelques membres de la communaut6 pour la recitation
des prieres des agonisants. Ce n'est pas encore la dernitre heure, mais c'est le commencement de I'agonie.,
Le malade a sa connaissance. La respiration devient
de plus en plus faible, et, quand arrive la nuit, on a
1'impression bien nette qu'il ne la terminera pas.
A six heures, M. M*rolla nous parle, a ]a conference
du soir, de saint Paul et de Folleville.Ses souvenirs de
Syrie, oi il a passe quelques annies, nous interessent
beaucoup. Sa m6moire est si fraiche, si precise, qu'on
le croirait revenu d'hier.
26 janvier. - Un peu avant minuit et demi, notre
v6nbr6 malade s'6teint doucement, sans secousse,
comme une lampe qui manque d'huile; un e1ger souffle
et c'est fini. II est alle rejoindre au ciel saint Vincent,
qui a voulu le laisser achever sur terre la journee du
25, si chbre a notre Congregation.
Son corps est transporte dans la grande salle du
nouveau bitiment, qu'il a lui-meme fait edifier. C'est
1U que, des le matin, difilent, sans discontinuer, les
confreres et les frires de la maison et de nombreuses
soeurs venues de la rue du Bac et d'ailleurs.
A huit heures, reunion, a la salle de communaute,
pour l'ouveiture de la boite qui contient le billet sur
lequel notre Tres Honor6 Pere a 6crit le nom du
Vicaire general. On ouvre, on diplie, tout le monde
se rend compte que l'6criture est bien celle de feu
notre Tris Honor6 Pere, et enfin le secretaire g6enral
lit le contenu tout haut. M. Cazot, premier assistant,
baisse la tete; c'est k lui qu'echoit la delicate mission
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de gouverner la Compagnie jusqu'I la prochaine
Assembl&e g6narale, qui se reunira le 26 juillet. Apres
la mort de M. Bore, il avait fallu briser la boite ext6rieure, parce que la clef 6tait perdue; apres la mort
de M. Villette, le billet portait une date ant&rieure de
trois ans a l' lection de ce dernier; cette fois, il n'y a
pas eu d'incident; tout s'est passe r6gulibrement, a la
satisfaction de tous.
28 janvier. - Les membres des deux Conseils des
deux Maisons-MWres se sont donn6 rendez-vous, a six
heures et demie du soir, pros du lit funebre sur lequel
repose le corps de notre Tres Honor6 Pere; c'est le
moment fixe pour la mise en bixre. Cette lugubre
c6r6monie remplit les coeurs de tristesse. Un De profundis, quelques gouttes 'd'eau benite jeties sur la
d6pouille mortelle, et voici que des mains saisissent le
cadavre pour le descendre dans le cercueil. Nos yeux
ne quittent pas les traits paternels du cher d6funt.
Encore un instant et ils cesseront de les voir pour
toujours. Le voici, cet instant cruel : on pose le couvercle, on le visse, on d6pose le voile funebre sur le
cercueil; c'est fini, plus rien de celui que nous avons
ne frappe nos sens.
aimi
29 janvier. - A quatre heures du soir, levee du corps

a la salle des reliques, oh il a et6 transport6. Toute la
Communaut6 est l1 prCsente et, dans la chapelle, des
centaines de seurs attendent I'arrivee du cortege. Les
vepres n'ont pas eu lieu, bien que ce soit dimanche;
elles seront remplacbes par le chant du premier nocturne et des laudes de l'office des morts.
30 janvier.-A dix heures, c6r6monie des obseques.
Elle a montr6 quelle place importante occupait le
defunt dans le monde catholique francais. Son Excellence le nonce apostolique a chant6 la messe et donn6.
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1'absoute, sous la presidence de Son eminence le cardinal-archev&que de Paris, devant Mgr Baudrillart,
recteur de l'Institut catholique; I'archeveque de Tours;
les 6výques de Versailles, Amiens, Beauvais, Arras,
Meaux; Mgr Chaptal, auxiliaire de Paris; Mgr Barthes,
auxiliaire d'Albi; les representants des 6veques de
Lille, Cambrai, Reims, Nice, Marseille, Soissons, Montpellier; Mgr Le Hunsec, superieur du Saint-Esprit;
Mgr Joseph Byrne, vicaire apostolique du Kilimandjaro, representant de Mgr de Guebriant, superieur
g6neral des Missions &trangires ; Mgr Lavame, auditeur de la Nonciature; Mgr Boucher, directeur de la
Propagation de la Foi pour la France; Mgrde la Serre,
vice-recteur de 1'Institut catholique de Paris; Domi
Gabarra, abb6 du monastere b6nedictin de SainteMarie; les sup6rieurs de la Mission syrienne et de la
Mission tch6coslovaque; le recteur de 1'Fglise maronite; M. Baussard, vicaire g6n6ral de Paris; M. Boisard, vice-sup6reur de Saint-Sulpice; les repr6sentants
de diff6rentes communaut6s religieuses et des eccl6siastiques de la capitale en grand nombre.
Parmi les personnages laiques, signalons: M. Canet,
representant du president du Conseil; M. MilliesLacroix, maire de Dax et s6nateur des Landes,
M. Duval-Arnould, d6put: de Paris; M. Sim.nJuquin, maire du VI° arrondissement; M. Ferrandi,
conseiller municipal du quartier; M. Goyau, de l'Acadkmie francaise; l'amiral Vedel; le general Pollacchi;
I'aide de camp du prince Sixte de Bourbon; M. de
Verges, pr6sident des Conferences de Saint-Vincentde Paul; la pr6sidente des Dames de la Charit6; des
redacteurs de divers journaux, comme l'Acko de
Paris,la Croiz, les Dibats, le Figaro, le Petit Journal.
Le cortege qui suivit le cercueil de la rue de Sevres
au cimetibre de Montparnasse s'6tendait A perte de
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vue: missionnaires, soeurs, orphelins, orphelines, ecclesiastiques et laiques de toutes categories s'avanqaient
en bon ordre, tristes et silencieux, proteges par le
respect que le peuple de Paris porte a ses morts. Et
quand, au cimetibre, devant la fosse b6ante, fut prononc6 le voeu qui termine les dernibres prieres :
Requiercat in pace! chacun s'y associa du coeur et de la
voix. Qu'y a-t-il de plus souhaitable que le repos dans
la paix, dans cette paix radieuse que donne la possession de l'eternelle recompense!
3 fevrier. - Dans la chapelle de la rue du Bac, service funebre pour le repos de 'ime de N. T. H. P.
Verdier. M. le Vicaire gen6ral officie devant les deux
communautes et des soeurs du dehors. Seules, les
seurs servantes avalent eu 1'autorisation d'assister a
la c6r6monie des obseques, a cause de I'exiguit6 de
notre chapelle; aujourd'hui, -les seurs compagnes,
celles du morns qui ont trouv6 place, peuvent donner
libre cours a leur pi6t, filiale.
5 fivrier. - Ouverture, dans notre chapelle, de la
neuvaine en l'honneur de Jesus agonisant. Elle est
pr&ch6e par le P. Paul Ferrand, des Missionnaires
de Notre-Dame de Sion. II y aura, tous les jours,
sermon et b6nediction du saint Sacrement.
7 fivrier. - Le saint Sacrement est
chapelle de la rue du Bac. On y invoque
la Vierge de la M6daille pour le succes
g6nerale qui doit decider, a Rome, de la
de seur Catherine Labour6.

expos6 & la
avec ferveur
de la s6ance
b6atification
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LE PERE FRANCOIS VERDIER
Celui que Dieu vient de nous enlever ne vent pas de
notice; nous nous inclinons devant ses derinres
volontis; mais ne rien dire sur lui aprýs une mort 6difiante qui cl6ture treize annies d'un gtn&ralat f6cond
serait d6cevoir l'attente des deux Communautes, et
un tel silence serait jugi avec sevirit. I1 n'y aura
pas de notice, mais nous publierons divers documents
qui permettront de juger I'homme et son euvre.

1° Testament spirituel 1
Paris, le 24 fevrier 1931.

N'ayant rien dont je puisse disposer, il n'y a pas
lieu, pour moi, de faire un testament, en ce qui concerne I'ordre materiel.
An point de vue spirituel, je me recommande instamment aux prieres de toute la famille de saint Vincent.
Je demande pardon A ceux que j'aurais pu blesser
ou froisser ou peiner d'une maniere ou d'une autre.
Je demande aussi pardon A la Congregation des
torts que j'ai pu lui causer, des scandales que je lui ai
occasionn6s, des manquements dont je me suis rendu
coupable comme simple confrere, comme supbrieur de
maison, comme sup6rieur g6neral, des insuccis qui
ont pu couronner mes entreprises ou mes essais, dont
je serais responsable.
Devant Dieu, je crois pouvoir me rendre ce t6moii. Le testament itait enfermi dans une enveloppe sur laquelle le
P. Verdier a 6crit : A ourrir aprts ma mort. F. Verdier, i. p. d. 1. M.,
Sup. gin.
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gnage que j'ai aimi de grand amour la Congr6gation,
la d6sirant grande et forte, non pas tant, me semblet-il, devant les hommes par le bruit et le brillant de
ses oeuvres; mais par la solidit6 de ses vertus et par
1'esprit surnaturel dont je disirais et d6sire la voir
anim6e, dans son ensemble, comme dans chacun de
ses membres.
Je d6sire qu'aucune sorte de notice, ne soit faite
sur moi, ni dans les Annales, ni autrement. Et, dans
la mesure oiu je le puis, je defends qu'aucun travail
semblable ne soit fait. Primo, je n'en vaux pas la
peine. Secundo, apres ma mort, j'aurai, comme durant
ma vie, et plus encore, besoin de pri res et non de
blames ou d'eloges.
Sup-rieur g&neral, je m'atais propose trois buts,.
dont le premier 6tait la reprise de nos ceuvres, graces
a un recrutement plus nombreux et plus assur6. Graces
5 Dieu, tout en 6tant encore loin de sa perfection, le
recrutement parait en assez bonne voie. II y a encore a
faire 6videmment, mais enfin quelque chose est fait.
Pour les deux autres buts, je n'en dirai rien, car
j'y ai Achou6 : totalement pour un et presque completement pour I'autre. Pour y r6&ssir, il aurait fallu un
autre homme que moi, plus surnaturel, plus uni a
Dieu.
Plaise & Dieu qu'un autre, meilleur instrument
entre les mains de Dieu, s'applique avec succss a les
r6aliser! II rendra A la Congregation un signale service, dont, par avance, je lui exprime mon entiere
reconnaissance.
Me recommandant & Notre-Seigneur, a la Vierge de
la M6daille Miraculeuse, i notre si grand saint Vincent, je d6clare mourir dans la foi de la sainte Aglise
catholique et dans l'amour de la chore Congregation
de la Mission.
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Fait a Paris, le 24 fevrier 193i, en la fete de saint
Mathias, ap6tre.
F. VERDIER,
i. p. d.1. M. Sup. gin.
2. Conference donnie a la Maison-MWre par M. Narguet,

procureur gineral, le vendredi 3 fivrier.
Sans doute, en ce testament si edifiant oti notre Pere
montre le fonds de son Ame, il nous dit : " Autant
que je le puis, je defends que l'on fasse sur moi, soit
dans les Annales, soit autrement, quelque genre de
notice que ce soit; car: 1* je n'en vaux pas la peine;
2° aprbs ma mort encore plus que pendant ma vie,
j'aurai bien plus besoin de prikres que d'eloges ou de
blames. . Mais, comme nos prieres lui ont 4tC et lui
sont encore tres largement accordees ; comme, d'autre
part, il n'y aura ici ni eloges ni blames, mais simplement des faits, je n'hesite pas a dire quelques mots,
an moins sur ces quelques ann6es pour lesquelles je
suis ici peut-etre le seul t6moin present.
Ce sont les annees de Montpellier, Rome et Noto
(Sicile).
Montpellier. C'6tait en 1902. Cette ann6e-lI devait etre
la derniere pour nos grands s6minaires. En 1go9,nos
maisons de missions avaient toutes te ferm6es, et,en
juillet 1902, la meme mesure avait Wetappliquee a nos
petits s6minaires de France.
Or, au moment de mon placement an grand seminaire de Montpellier, j'eus, pour m'encourager,un mot
d'un supirieur bien eminent, le bon M. Collot, supkrieur du grand siminaire d'lvreux. II etait originaire
du diocese de Montpellier et ii me dit: < Je suis content de votre placement pres de M. Verdier, car
I'oeuvre qu'll a faite au grand s6minaire de Montpellier
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est admirable et combien belle pour la Congregation!
Maintenant, au moins, je n'ai plus, comme avant son
arrivee, crainte et apprehension de me retrouver en
mon pays et d'entendre tout ce qui se disait alors sur
les Lazaristes. , II ajouta meme ces mots que le
P. Fiatadressa k M. Verdier : a Je vous envoie i Montpellier, le plus jeune des superieurs de France; si
vous ne r6ussissez pas, nous fermerons le seminaire. ,
Encourage par ces paroles, j'arrivai done au grand
s6minaire de Montpellier. C'6tait I'annie qui devait
^tre la derniere, et tout ce que je vis ne fit que confirmer ce qu'avait dit le bon M. Collot.
En effet, je trouvai un sup6rieur dont plus tard une
Mere g6nerale disait: u I1 sait tout et aucune question

ne le surprend. n Et de fait, j'admirai 1'rtendue et la
profondeur de ses connaissances: tant de langues
diverses! Francais, latin, grec, hebreu, italien, anglais,
allemand. Sans doute, il avait une tres grande facilit6, mais ce qui frappait le plus, c'etait la continuit6
et l'application du travail poar la culture de son esprit
et de son intelligence. Car toutes ces langues, il ne les
avait point trouvees, en naissant, dans son berceau.
D'autre part, s'il 6tait si facilement au courant de tout,
c'est qu'il avait 6th, pour la philosophie, pour la theologie et pour tout, jusqu'au fond meme et aux principes de ces sciences. I1en avait nourri son ame bien
plus qu'orn6 sa memoire.
Surtout ce qui frappait et edifiait, c'etait d'apprendre soit par ses repetitions d'oraison, soit par ses
conferences, pour quelles raisons il cultivait ainsi
son intelligence. Ces raisons sont les memes que
nous retrouvons en son testament spirituel, quand il
dit: CJ'ai voulu la chere famille de saint Vincent
grande et forte, non

dans 1'estime des creatures,

mais dans la valeur et la perfection de chacun de ses
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membres. ) De fait, ii se cultivait ainsi par respect
pour les dons de Dieu en lui, par'estime pour I'6ldvation de son sacerdoce et par un samour sans limite
du vrai saint Vincent, A qui il voulait faire honneur.
De plus, ce superieur 6tait un animateur. Pour cela:
I° II maintenait bien exactement le cadre de nos
saintes regles;
20 II savait conserver l'union entre les confreres,
malgr6 la diversit6 et quelquefois les difficultis des
C'est curieux, disait un des
C
ages et des caract&res.
le plus facile, ce sup6rieur
pas
confreres, qui n'6tait
arrive a me faire faire ce que je ne voulais pas et
m&me a me faire croire que c'est moi qui l'ai voulu! n
3" 11 interessait tous les confreres au bien des 61eves
par le soin qu'il prenait de tenir tres r6gulibrement
son conseil, conseil oiu chaque confrere pouvait dire
bien simplement son avis on faire ses propositions et
devait aussi se prononcer par oui on par non;
40 II voulait le rayonnement de l'activit6 de ses confreres, non point par des courses aux quatre coins du
diocese, mais: I) par le perfectionnement de la science
de chacun d'eux. C'est ainsi que parurent et furent
publi6s des ouvrages sur l'icriture Sainte, sur ledroit
canon, sur le droit public de l'gglise, lui-meme donnant par ce dernier l'exemple de cette bonne activit6;
2) par des conferences donn6es, au grand seminaire,
aux jeunes gens des Facultes de Montpellier.
Ce sup6rieur etait aussi, vis-4-vis des 6leves, bien
plus un pere qu'un maitre. Sans doute, il y avait une
regularit6 tres suivie; sans doute aussi les examens,
les sabbatines, les devoirs 6crits, qui se suivaient de
quinzaine en quinzaine, demandaient aux 61eves du
travail et des efforts, mais ces 6elves 6taient toujours
accueillis par une bonti 6gale a elle-meme et ils ponvaient, chaque jour, constater avec quels soins et quelle
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suite le sup6rieur veillait aussi a leur bien-etre
materiel.
De fait, chaque annie, ce local du grand siminaire,
qui longtemps avait abrit6 les petits et les grands
seminaristes, devenait mieux am6nag6 5a tous 6gards.
Nous devions partir ala fin de lannee scolaire et
cependant, loin de voir des pr6paratifs de d6menagement, c'etait, au contraire, un amenagement qui continuait toujours: la literie des 616ves, le mobilier de
leurs chambres furent mis au point cette annbe-la.
Quand I'econome semblait s'en 6tonner, il recevait
cette r6ponse, toujours si bien en harmonie avec 1'6levation d'ime du sup6rieur: (c I faut laisser, en partant, une bonne et haute idee de 1'esprit de saint
Vincent. »
La fin approchait et je me rappelle encore ce soir
oi nous primes une voiture en laquelle.nous emportames une grosse valise,qui contenait tous les titres
du s6minaire. En presence de Monseigneur et de ses
vicaires genbraux, ces titres, avec leurs fiches individuelles d'entr6e,'de valeur, de rendement, de destination, etc., furent, les uns et les autres, montr6s et
remis, si bien qu'au bout d'un moment, Monseigneur,
devenu depuis Cardinal, nous laissa. Apres son d6part,
un long temps s'6coula encore avant que notre compte
rendu fit termine.
Au moment du depart de&nitif, Monseigneur dit a
M. Verdier: (Mon cher Monsieur le Superieur, puisque
vous htes originaire du diocsse-et que vous avez tout
en mains pour continuer parmi nous la belle ceuvre de
saint Vincent, pourquoi ne resteriez-vous pas et ne
continueriez-vous pas votre d6vouement au grand s6minaire ? , Et notre PNre, en vrai fils d'obeissance et de
saint Vincent, fit cette r6ponse: u Monseigneur, je
vous remercie de votre estime et de votre confiance;
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mais j'appartiens A ma Congr6gation et je ferai ce que
me demandera mon Sup6rieur g6neral. j Ainsi se termina, pour notre Pere, son travail an grand seminaire
de Montpellier. Aux vacances de cette annie 19o3, ii
fut place A Rome.
II avait d'abord 6t6 question de Jrrusalem. II devait
aller la avec votre serviteur, pour ouvrir une maison dans le genre de celle de Rome, internationale, oi
nos confreres du monde entier, et peut-etre meme
aussi quelques clercs des s6minaires destin6s aux
etudes bibliques, auraient recu la formation et le milieu
eccl6siastique et religieux. Ce projet n'ayant pas eu
de suite, c'est Rome que fut envoy6 M. Verdier. Par

son arrivee, cette maison requt alors un avantage
qu'elle n'avait jamais eu auparavant et qu'elle n'a pas
eu depuis : en effet, au moment oi j'etais itudiant, il
n'y avait que le sup6rieur et 1'6conome; quand vint
M. Verdier, il y eut un assistant, directeur des
etudes, et quel assistant! II mit en cette charge cette
mime idee, qui toujours le guida et le soutint: aider
ses confreres, pretres-6tudiants, elite et espoir de la
Congr6gation, A 6lever et fortifier leur gme en meme
temps que leur intelligence. Pour cela, il eut soin:
I" De leur donner l'exemple de la r6gularit6 et du travail; il 6tait le plus assidu aux cours de perfectionnement en italien, qu'il fit etablir en la maison. II se
perfectionna si bien que les confreres itariens de
Naples dirent, a la fin de I'ann6e: t Monsieur Verdier,
on dirait que c'est quelqu'un des n6tres ! 2° II eut
soin de s'occuper des pretres-6tudiants avec m6thode,
assiduit6, les voyant chacun en particulier tous les
mois et donnant A tous, chaque semaine, un cours de
preparation Aleur office de futurs directeurs de grand
s6minaire. La base de son enseignement 6tait notre
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directoire, pour lequel it avait la plus profonde v6neration.
Cette ann6e-la, il 6tait question, pour r6pondre aux
d6sirs du Saint-Pare, de prendre quelques s6minaires
d'Italie. A cette intention, les superieurs avaient
envoy6 quelques confreres des s6minaires fermes en
France passer, a la maison internationale, une ann6e
de preparation; mais les premiers A qui on donna un
placement furent I'assistant de Rome, M. Verdier;
l'iconome, votre serviteur; M. Suylen, jeune docteur,
de sainte et regrett6e m6moire, et deux jeunes pretres
de Naples.
C'est ainsi que notre Pere devint superieur du s6minaire de Noto, en Sicile.
z* En quel costume ii y arrive ? II a pris pour cela
l'habit de nos confreres d'Italie, dont on peut voir
l'image et la photographie aux portraits de saint
Vincent et des premiers superieurs ginbraux. Pourquoi cela? Parce que les conditions 6tablies par nos
sup6rieurs 6taient que nous (tions c6d6s et pr&ets i la
province de Naples. Si on se rapporte au catalogue
de cette ann6e-la (9go4-g9o5),,on trouve A la province
de Naples, dixieme maison: Noto; superieur: M. FranCois Verdier.
2° Ce qu'il trouve A Noto; ce qu'il y fait; ce qu'iI
y laisse.
a) Pour le materiel. Des conditions bien p6nibles,
surtout pour quelqu'un qui a une sante dhlicate et qui
a connu les ann6es de Mont pellier. Quelques exemples.
Le cafe qu'on nous donne est un cafe d'orge; quand
nous obtenons d'avoir du vrai cafe, on nous compte
les grains: douze par personne. Comme dessert, on
trouve quelques feuilies de salade. Notre Pere doit, le
soir, prendre du lait et comme, en ce pays, il n'y a

que des chevres et que ces chkvres ne passent devant

le s6minaire qu'apres avoir servi la ville, plus d'une
fois, quand le souper arrive, on demande: tt Et le lait
du sup&rieur? , Et la r6ponse est celle-ci: " II n'y en
a pas. Il y avait bien, dans la chambre du sup&rieur,
une malle que nous appellions la malle des adjectifs;
plus d'une fois ces adjectifs auraient 6et mieux appe16s des substantifs. Un mot caract6risera bien tout ce
que comprenait cette situation mat6rielle, c'est le mot
d'un confrere qui cependant ne vint & Noto que la
deuxieme ann6e. I arrivait de Chine et, apres quelque
temps, il disait: ( En Chine, on est bien mieux qu'ici,
meme aux residences les moins favorisees. »
b) C6i pfrofessionnel. Les 6lves, petits et grands,
sont tous en soutane, places dans de grandes cham-

bries. Pour cinq francs par mois, les families de la
ville ont le droit de maintenir leurs enfants au s6minaire, pour les Ctudes et la preparation au sacerdoce.
Seule, I'alimentation est a la charge de la famille,
et ce n'etait pas un spectacle banal que de voir (du
moins pendant les premieres semaines) cette suite de
gens qui, a l'heure du diner, apportaient les provisions.
c) Les professeurs. 11 y en avait de deux sortes: les
internes et les externes, ceux-ci venant on ne venant
pas. Quand its viennent et que le temps est beau, la
classe se fait en emmenant les 6leves en promenade
et non pas en restant sur place. Pour faciliter Jes examens, on a soin d'indiquer tres clairement sur quelle
question et, pour ainsi dire, sur quelle page on sera
interroge.
Quelques exemples. Je fais passer un examen aux
theologiens. II s'agit du trait6 de l'Incarnation; la
question est la suivante: Le Fils est-il consubstantiel
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au Pre ? Et 1'61lve de me r6pondre avec empressement:
oui, oui, et c'est de foi, et voici toutes les preuves. II
allait me donner toute cette suite quand je 1'arr&tai
en lui disant: i Piano, piano; il y a 1L un mot que
j'ai oubli6 et que je ne comprends plus; c'est le mot
consubstantiel; que signife-t-il? v Et l'6leve de me
dire en grande hite: c Oh, Pere, ce n'est point du programme !
Notre P&re enseigne I'Ecriture Sainte. II a explique
toute la valeur du Nouveau Testament. A la fin de la
classe, il prend en mains les volumes: dans la main
droite, le Nouveau Testament; dans la gauche, I'Ancien. Et il demande aux 4l6ves ou est le Nouveau, oii
est l'Ancien. Et eux, vu l'importance du Nouveau Testament, de designer le plus gros des volumes.
Notre Pere a 6tabli un reglement pour la saison
d'hiver. Le lendemain matin, il voit arriver chez lui le
r6glementaire qui lui dit: t Pere, que faut-il faire
aujourd'hui? n Le Pere lui r6pond : ( Ce que j'ai r6gli
et 6tabli bier. n Cette scene, le r6glementaire la r6p6ta
plusieurs jours de suite, montrant par lU cette mentalit6 particulibre qui s'imagine que le sup6rieur peut
tout ce qu'il veut, et par consequent est a meme de
vouloir demain tout le contraire de la veille.
d) L'veque. II est plein d'estime et de confance pour
son cher superieur, dont il dit: c'est de l'or massif;
mais, c'est aussi un or qu'il se charge de ciseler et de
faionner d'une maniere p6nible et douloureuse; on
peut s'en rendre compte, en sachant que cet 6•4que
arrive tous les soirs au s6minaire, y passe la soir6e, la
nuit et une partie de la matin6e. II cherche, il interroge, il fait venir les uns, les autres, m&me nous. Un
jour, c'est moi qu'il appela pour me dire: " Vous
etes tous trop bons, votre superieur surtout, et la
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m6thode, ici, doit etre plus forte (c'est tout juste s'il
ne me dit pas qu'il fallait employer les coups). Naturellement, j'ecoutai Monseigneur, mais je me permis
de lui renouveler, avec 1~assurance de notre d6vouement, celle aussi de toute notre confiance aux methodes
de notre Congregation, si sagement appliquies par
notre sup6rieur. La confiance de l',v&que continua et
se d6veloppa i tel point que, quelques annees plus
tard, il fit tout pour essayer de faire nommer M. Verdier comme son coadjuteur avec succession.
La conduite et la reponse de M. Verdier furent alors
absolument conformes a celles que nous avons signa16es plus haut en sa reponse a l'6veque de Montpellier,
lors de la fermeture du grand s6minaire a l'activit6 de
la Congr6gation.
Telles 6taient done, en r6sum4, les conditions que
trouva notre Pere quand il requt la charge du seminaire de Noto. Elles nous permettent de comprendre
quelle impression profonde elles produisirent en cette
ame, qui avait une si haute et si grande idee de l'6tat
et de la vocation sacerdotale. Cette impression 6tait
rest6e ineffacable, car elle lui revint encore an cours
de sa derniere maladie quand il comparait tant de
facilit6s & Montpellier et tant de difficult6s A Noto.
Voilk done ce que M. Verdier trouva a Noto et
voici ce qu'il y fit.
B) Ce qu'il fit &Noto:
a) Loin de s'abattre, il se montra, au contraire,
plein d'un g6enreux entrain. Bien qu'il eft dix-sept ans
de plus que le plus &ge de ses confreres, il 6tait la
gaiet6 m&me. C'est & Noto qu'on put trouver en lui un
talent jusqu'alors moins connu, celui du chant : il
aimait a compenser les privations materielles et & en
dissimuler les souffrances par de nombreux morceaux
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d'un riche repertoire. II 6tait content de voir ce que
l'esprit et les m6thodes de la Congregation donneraient dans un pareil milieu; il s'y mit donc de tout
coeur: et pour cela, il eut soin:
b) Pour la vie de communaute : d'en garder et faire
garder exactement tous les soutiens de la bonne r6gularit6. 11 y.eut un m6rite particulier, car tous nos exercices, prieres, chapitres, r6p6titions d'oraison, conf6rences, se faisaient en la langue de la province A
laquelle nous appartenions, en italien;
c) Pour le s6minaire, doucement et sans a-coups, il
appliqua trois moyens tres efficaces de ramener le
seminaire & son but et A sa nature.
Comme premier moyen, il 6tablit une pension un
peu plus 6lev6e. Comme deuxieme moyen, ii organisa
des 6tudes plus serieuses et plus suivies. C'est ainsi
que, petit Apetit, les professeurs durent etre exacts i
1'heure et assidus &leurs cours; les 61eves, outre leurs
leqons de chaque jour, eurent a subir Ie contr6le des
repasses de quinzaine en pr6sence du sup6rieur et
des professeurs. Au lendemain de cette repasse, on
leur donnait, pour la quinzaine, un devoir ecrit a faire
sur une des questions de classe. Ces exercices, regulibrement appliqu6s de quinzaine en quinzaine,
menaient les 6leves aux examens trimestriels 6crits et
oraux. Voili pour le deuxieme moyen. Comme troisime moyen, il 6tablit une discipline plus s6v&re.
S6paration du petit s6minaire d'avec le grand, c'esta-dire deux itudes, deux ordres du jour diff6rents, deux
lectures spirituelles. Ces lectures spirituelles, jointes
aux conf6rences spirituelles de chaque dimanche,
6taient l'&me de cette discipline et servaient tout particuliirement Ala formation des esprits et des coeurs.
Le tout 6tait bien mis a point par l'inlassable bont6
du superieur, qui faisait, vis-a-vis des enfants, un
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travail parfois tres modeste, comme par exemple,
celui de les accueillir pour leur servir un petit cahier
de deux sous, ou leur donner quelques plumes et an
crayon. II veillait aussi, dans toute la mesure du
possible, i leur regime alimentaire, a la propreti, a
l'hygiene.
Les r6sultats? D'abord, une certaine diminution do

nombre des 616ves, dont plusieurs, parmi les professeurs, semblaient effrayes; a quoi nous r6pondions :
a Evidemment, il faudrait s'effrayer si le s6minaire

n'6tait qu'un simple college; mais n'oubliez pas que
nous aurons

&repondre a Dieu de toutes les vocations

qu'on aurait laiss6 passer sans les 6prouver. ) En effet,
les moyens employes ont produit ce resultat tres
important d'&carter d6finitivement du sacerdoce une

foule d'enfants et de jeunes gens qui y seraient entris
sans vocation.
L'autre rCsultat obtenu se traduit par ces mots de
l'&veque actuel du diocese de Noto : u Les pretres sur
lesquels je puis compter sont ceux que les PNres ont
form6s. ,
Quand on pense que notre Pere a vcnu dix ann6es
en ce milieu et dans ces conditions, on comprend que
deux fois il y ait fait de graves maladies et qu'il en
soit sorti avec une sant6 atteinte pour le reste de ses
jours. Le bon Dieu fit alors de cette Ame, haute et
grande par ses qualit6s, une ame faqonnie et tritur6e
par une souffrance intime et continuelle. L'inalt&rable
patience et l'edifiant silence que notre Pere a montres
aux longs jours de sa derniere maladie n'ont 6t6 que
le couronnement et la continuation des exercices pratiques A Noto. C'est pour cela qu'en mon int6rieur
j'ai souvent pens6 que si notre Pere n'avait eu, pour
meriter son ciel, que les seules annees de Noto, il
I'eIt gagni largement et amplement.
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Que dire de tant de mirites acquis auparavant et

depuis!
Voili, Monsieur le Vicaire g6n6ral, 1'image laiss~e
en moi par ces quelques ann6es dont je viens de parler.
L'ame de notre Pere r6alisait bien en elle ce que, dans
son testament, elle nous demande a tous : 6levation et
force. C'est parce qu'il a toujours voulu faire honneur
aux dons que le bon Dieu lui avait faits, et trbs particuli&rement a son id6al de pratre et de fils de saint
Vincent, que notre Pere exprime dans son-testament
son indignit6 par ces mots : c Je n'en vaux pas la
peine. n Nous avons tous aussi pu remarquer comment,
lorsque nous lui demandions de nous b6nir, il avait
hate de se r6fugier derriere saint Vincent. Nous ne
saurions oublier avec quel accent et de quel geste, au
jour oui il recut les derniers sacrements, il nous dit ;
<, Oui, je vais vous donner, oh! non pas ma pauvre
b6n6diction, mais la b6nediction paternelle et puissante de saint Vincent, sous laquelle je me mets moimeme avec vous. ,
C'est aussi A cette image bien conserv6e de notre

Pere que j'ai repondu quand, en 1919, apres quinze ans
de s6paration, il me nomma an poste oit je suis. L'aider
a maintenir en rui cette ame grande et forte que j'avais
admir6e, I'aider i la r6aliser en nous, tel fut le principe qui me guida en tous mes rapports avec lui.
3. Confirexce donne ala Maison-MireparM. Coste,
secritairegexiral, le vendredi ro fivrier.

Vendredi dernier, dans l'int6ressante conf6rence
que nous avons.entendue, M. Narguet s'est arr6t6 i
1'annie 1914, qui marque une orientation nouvelle dans
la vie du P. Verdier, car 1'Assembl6e de 1914 fit de

lui un des assistants du Sup6rieur g6n6ral.
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Voyons un peu ce qu'6tait l'homme choisi par Dieu
pour gouverner la Compagnie. Doud d'une intelligence
superieure, qu'aidaient une m6moire excellente et le
goit du beau, il s'etait d6veloppe par le travail. Trentequatre ans de professorat dans les grands seminaires
lui avaient donn6, sur toutes les branches des sciences
eccl6siastiques, des connaissances tres itendues.
Outre le francais, il parlait I'italien, l'espagnol, le
latin, le provencal, poss6dait quelque teinture d'anglais et d'allemand et lisait convenablement le grec
et l'hebreu. Dans sa bibliotheque privec, a c6td
d'austeres travaux sur la legislation, la theologie
et la philosophie, figuraient Dante, Mistral, Horace
et Virgile. Le beau le captivait an meme titre que le
vrai et Futile; c'6tait la distraction et le delassement
de son esprit.
Avant d'8tre Supdrieur g6ndral, il a publiC deux
ouvrages : la Rivilation devant la raison (Collection :
Science et Religion) et Manuel de droit public ecclisiastique. Le r6cit de son voyage dans l'Am6rique du
Sud (Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili, PNrou,
Salvador, Bolivie, Bresil) est, comme l'etaient ses
conversations, plein de reminiscences des auteurs
classiques. Jusque dans sa petite chambre d'h6pital, a
Saint-Michel, Horace lui tenait compagnie. 11 lut .
1'un de ses visiteurs 1'ode sur l'ail, qu'il trouvait
ravissante.
Son esprit, empreint d'un sage lib6ralisme, savait
se d6gager. des id6es courantes et routiniires et
n'6tait pas l'esclave d'un milieu. II aimait a voir les
choses de haut et se reposait facilement sur ses collaborateurs pour les details. Vues hautes et larges, ces
deux mots caract6risent ses tendances intellectuelles
dans le domaine de la pratique.
Passons & la volont6. Ses qualit6s les plus remar-
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quables Ataient une rare t6nacite et le pouvoir de dominer l'emotion. Quand, aprbs mure reflexion, un projet
lui tenait & cceur, il allait de l'avant, malgr6 les
objections et les difficultes accumulees.
Ce n'6tait pas un 6motif; il se contenait admirablement devant des faits qui auraient trouble tout
autre. La mort de sa mere lui fut annonc6e i
Montpellier, au cours d'une reunion; on ne devina
rien du coup qui le frappait.
Cette maitrise a pu laisser croire a plusieurs qu'il
manquait de coeur. Sa timidit6, car il 6tait timide,
formait tout autour.de lui comme une couche de glace.
A ceux qui n'arrivaient pas a le degeler, il paraissait
froid et m&me quelque pen hautain. Quand la glace
etait fondue, on se trouvait en face d'un autre
homme, simple, familier, aimable, delicat; et c'6tait
pour toujours. Pas d'amiti6s plus tenaces et plus
vivaces que les siennes. Si l'on critiquait devant lui
ceux qui avaient gagn6 sa confiance, son estime et son
affection ne se refroidissaient en rien; il restait
sceptique.

Cette intelligence, cette volont6, ce cceur, il les a
mis au service des deux families de saint Vincent dont

il avait la charge. Quand la mort de M. Louwyck fit
retomber sur ses epaules la charge deVicaire ge6nral,
la guerre continuait ses terribles ravages. Nos jeunes

missionnaires versaient leur sang sur les champs de
bataille; les 6tablissements, priv6s de bras, voyaient
leurs oeuvres d6perir; des ruines partout. Depuis la

grande R6volution et les ann6es qui suivirent, jamais
la Compagnie n'avait pr6sent6 spectacle aussi lamentable. La guerre finie, chaque soldat, chaque aum6nier
militaire se rendit au poste qui lui fut fix6. Les mai-

sons ne retrouvirent plus leur personnel au complet;
pendant quatre ans, les deces s'6taient multiplis, les
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rentrees avaient peu donne; la France garda pour
elle, par n6cessit6, bien des missionnaires preedemment a 1'6tranger.
Le premier devoir du Vicaire g6n6ral, devenu en
1919 Superieur g 6 naral, tait evidemment d'intensifier
le recrutement. L'6cole apostolique de Wernhout 6tait
bien 6loign6e; mieux valait, d'ailleurs, la laisser a nos
confreres hollandais; du fait de la guerre, elle etait
devenue hollandaise et par ses professeurs et par ses
61eves. Le P. Verdier fonda coup sur coup les 6coles
de Gentilly et de Cuvry, ressuscita celles de PrimeCombe et de Loos, cette derniire pour remplacer
l'6 cole d'Ingelmunster. Il est vrai, Beaupr6au ferma
ses portes; mais le Berceau et Marvejols continuirent
d'alimenter nos seminaires internes.
-.
Pour exciter I'emulation, le P. Verdier eut l'idCe
d'une circulaire annuelle, qui indiquerait, pour chaque
ecole, le nombre des 6leves par classe et celui des
entrees a la Maison-Mere dans 1'ann6e ecoul6e.
C'6tait, pour lui, l'occasion de donner les avis qu'il
estimait utiles.
La Congregation souffrait dans un autre recrutement : celui des freres coadjuteurs. Pendant des
ann6es et des annues, on a vu des postulants s6journer un mois, deux mois, trois mois a la Maison-Mere,
et puis disparaitre, n'ayant pas trouv6 chez nous
I'id6al auquel ils aspiraient. La cause de ces 6checs
sautait aux yeux : dans une maison de formation, il
faut que les jeunes soient bien encadrs ; s'ils trouvent
pres d'eux des esprits legers, critiques, dissolvants,
pen attaches a leur vocation, ne serait-ce que deux ou

trois, le travail de formation est remplac6 par un travail de d6formation. Le P. Verdier vit le remide dans
l'isolement des nouveaux venus.
II estima aussi que des enfants requs jeunes, vers
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les treize, quatorze ou quinze ans, instruits et disciplin6s par un postulat pr6paratoire, plus ou moins
long suivant l'age, s'habitueraient plus facilement i
la vie de communaut6.
De I•, l'ceuvre de Folleville, &cole apostolique de
nos freres. Grice aux dispositions prises, aux annres
maigres ont succ6d6 des ann6es grasses ou plutot
moins maigres. Le progres s'accentuera, esp6rons-le.
La formation des clercs se continue au s6minaire
et aux 6tudes. La aussi, le P. Verdier faisait sentir son
action. Ce n'est pas tout de se bien recruter; il faut
conserver ceux qui sont venus a nous. II veillait attentivement sur leur sant6. Les modifications qu'il a
oper&es dans le r6gime des repas, dans la dur6e du
sommeil, dans le nombre des promenades, dans le
reglement des vacances 6taient inspirees par le d6sir
de voir le corps des jeunes gens supporter les fatigues
du d6veloppement organique et 6chapper a l'action
malfaisante des miasmes qui remplissent 1'atmosphbre
d'une grande ville, comme Paris. Beaucamps est la
pour temoigner de sa sollicitude paternelle.
Quoi qu'il fit, la maladie n'6pargnait pas nos clercs.
Pour eux, il aminagea Musinens; pour eux encore,
car c'est a eux surtout qu'il pensait; il agrandit I'infirmerie de la Maison-Mere et y appela les soeurs.
L'ancien et traditionnel systhme de communaute
unique lui semblait d6fectueux; il scinda la MaisonMere en deux, dans I'espoir que l'isolement permettrait aux clercs de mieux se former.
II ne faudrait pas croire que le P. Verdier eft la
manic de rompre avec le pass6 pour instaurer du nouveau. Sur divers points, il s'efforcait de remonter le
courant pour revenir au pass6. Deux pratiques surtout
lui tenaient i cceur : celle de la pauvret6 et la gratuit6 des missions. On l'entendait souvent g6mir sur
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la facilit6 avec laquelle nos d6crets sur la pauvret6
6taient viol6s. « La pauvreti n'existe plus ,,disait-il
tristement.
Quant i la gratuit6 des missions, il comprenait fort
bien que, dans les temps actuels, on ne peut s'y maintenir. Les fondations d'autrefois, vu le rench6rissement de la vie, sont devenues insuffisantes; il faut
autre chose aux missionnaires pour subsister, et cette
autre chose- ne peut &tredemand6e qu'aux cures qui
nous emploient. Tout en admettant cela pour le present, le P. Verdier regardait vers I'avenir; il d6sirait
que, peu a peu, par des fondations proportionnees
aux besoins, la gratuit6 pit etre remise en honneur.
Ce mot de saint Vincent lui revenait souvent a l'esprit :
Nous ne sommes pas moins obliges a faire
gratis nos missions que les capucins a vivre d'aum6nes.
Eh! bon Dieu! que dirait-on d'un capucin qui toucherait de l'argent et que n'a-t-on pas raison de dire des
missionnaires qui se laissent defrayer dans les missions! , Une de ses dernieres circulaires, adressee specialement aux maisons de missions de France, laisse
voir ses preoccupations sur ce sujet.
Saint Vincent ktait sa regle. II I'aimait profornd&
ment, en parlait souvent avec cet accent du coeur que
seul peut inspirer une affection profonde. C'est grice
A lui qu'ont Wt6 publiees les ceuvres et la vie de notre
saint Fondateur. Non seulement il en a compris la
n6cessite, mais il a constamment encourag6 1'auteur et
l'a meme soutenu contre les pr6ventions de personnes,
tres respectables certes, mais esclaves d'une mentalit6 d6mod6e, personnes tellement attachees i I'ancienne methode d'6dification qu'elles consideraient la
mithode critique moderne comme I'ennemie, comme
si l'edification n'avait pas besoin d'avoir comme base
la v6 rit6.
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D'autres s'effarouchaient a la seule pensie que le
public pourrait lire les lettres et les conferences de
saint Vincent. A leurs yeux, saint Vincent appartenait
a ses enfants, pas aux gens du dehors; ses paroles,
ses 6crits 6taient un secret de famille; il y avait
quelque indiscretion a les divulguer ta
d'autres. Le
P. Verdier avait Iintelligence trop blevee pour se
laisser arr&ter par de telles objections, vraiment d'un
autre siecle. L'6goisme est 6goisme m6me lorsqu'il
s'entoure d'une apparence de pi6et et de vneration.
Ce qui est beau, bien, 6difiant est pour tous et pas
seulement pour une cat6gorie d'individus.
Que dire maintenant de l'attachement du P. Verdier A sa vocation? I l'a aimee profond6ment; il remerciait souvent Dieu de la lui avoir donnee; il ne parlait
jamais de la Compagnie qu'avec un affectueux respect.
Tout ce qui lui rappelait ses origines avait, pour lui,
un grand int&r&t. Quand il sut que la tour, ou plut6t
les ruines de l]a tour de Folleville, 6taient en vente
aux encheres, it manifesta l'intention de se porter
acqubreur, meme en encherissant si quelque qpmpetiteur se presentait. II s'en presenta un, en effet;
mais l'obstination de ce dernier dut ceder devant l'obstination de celui qui representait le Pere.
Quand fut propos6e au P. Verdier la croix de la

Legion d'honneur, il ne cacha pas sa satisfaction, car
cette d6coration s'adressait, A ses yeux, A la double

famille de saint Vincent. Un jour, la sup6rieure de
!'h6pital de Rambouillet lui parla de M. Gaston Doumergue, president de la R6publique, qui villegiaturait
chaque ann6e dans cette localit6; elle lui vanta son
amabilit6 et se fit fort de lui obtenir audience. Le president mit tout de suite son visiteur A l'aise. Tous deux

etaient originaires de communes limitrophes; ils
avaient A peu pres le meme Age. Tous deux connais-
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saient les memes lieux, les m-mes families. On causa,
on bavarda, on se plut et, les ann6es suivantes, on
recommenca. A la tete de la maison militaire du president 6tait l'amiral Vedel, de Lunel, dont le Pere
connaissait fort bien la famille. II venait prendre part
a la conversation; on parlait politique, questions religieuses, missions; les souvenirs du pays itaient surtout 6 voqu6s.
M. Doumergue est ne protestant, mais son esprit,
large et droit, se rapprochait singuliirement, par ses
tendances, de l'esprit de notre Sup6rieur g6ndral.
L'accord 6tait facile entre ces deux hommes.
Et la pens6e de Ia croix vint naturellement. M. Verdier 6tait a la tete de deux Congr6gations missionnaires; rien de plus facile que de formuler le considerant d'usage.
Son gendralat a duri treize ans. Un pen de statistique nous dira les progrs accomplis.
Le 1" janvier 1920, 3 8o5 confreres et freres, 336 maisons, 31 provinces.
Le 1"janvier 1933, 4 773 confreres et freres, 406 maisons, 36 provinces.
Done gain de 968 confreres, 70 maisons et 5 provinces. Pour la France seulement, les maisons sont
pass6es de 27 a 34, les &coles apostoliques de 3 a 6.
Parmi les faits principaux qui ont signal6 ce gCn&ralat, mentionnons : une Assemblee generale et une
Assemblee sexennale, les fetes du tricentenaire de
notre fondation en 1925, celle du centenaire des apparitions en i930 et huit beatifications. L'Assemblbe
g6n6rale a 6t6 une des plus importantes a cause de
I'adaptation de notre legislation au nouveau Code canonique. Si le P. Verdier avait v6cu un an de plus, son

g6ndralat se serait enrichi d'un autre tricentenaire et
d'une neuvieme beatification.
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II a eu huit assistants : les quatre qui sont en
fonctions, le v6nire M. Mac Hale, et trois autres,
MM. Planson, Veneziani et Cervia, enleves par la
more.
On pourrait dresser aussi une liste des ipreuves qui
ont marqu6 le g6naralat du P. Verdier; mais pourquoi
rappeler a la memoire des souvenirs p6nibles? Dieu

les connait; il sait avec quel courage ces 6preuves ont
6et support6es. Laissons dormir ce passe. Mieux vaut
repasser en notre esprit les belles qualites, les beaux
actes de vertus dont nous avons 6t4 timoins; mieux
vaut nous p6netrer de ce tendre amour de saint Vincent, de ce grand attachement a la vocation dont le
P. Verdier nous a donn6 l'exemple.
Apris ces mots de M. Coste, M. le Vicaire gineral prit la
parole pour conclure. II loua la foi profonde et la vive pidte
de celui que nous venons de perdre et rappela sa grandeur
d'ime devant la mort.

4. L'Union Catholique de

'Herault

(Numdro du 12 fivrier)

Plusieurs dlBves de M. Verdier nous ont envoy6 quelques
traits de la physionomie de l'ancien Superieur du grand
sdminaire de Montpellier.
Nous nous faisons un devoir de les en remercier, et nous
donnons ici leurs meilleures lignes :

Le soir de la rentr6e d'octobre z893, quand, au
debarque du train, M. Verdier, le visage agr6mentW
d'une hirsute barbe noire de plusieurs jours, d6tailla
son programme, qui devait 6tre le n6tre, piete, etude,
discipline, et cela d'un ton grave, volontairement
froid, tranchant comme une lame, plus d'un s6minariste sentit dans le dos un leger frisson. L'impression
s'amiliora assez vite.
En tete-a-tte, le nouveau Superieur semblait un
autre homme. L'on sut bient6t que le meilleur moyen
10
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de le d6sarmer etait d'aller lui avouer spontaniment
les plus impardonnables etourderies. II faisait confiance a priori : rien de mieux pour amener confiance
et bon esprit.
11 ne tarda pas a donner au vieux couvent des R&collets, qui 6tait alors le grand seminaire, un air plus
avenant. Ii d&couvrit, dans la chapelle, des fen6tres
oubliees, qui s'ornerent de clairs vitraux. Des couloirs
furent 6largis; on cr6a de vastes salles, un beau
rifectoire, une piscine .m&me au milieu du jardin de
Versailles. Enfin, la bibliothbque, d6ja importante,
s'enrichit de precieuses collections. Entretenue avec
le plus grand soin, on n'y p6netrait qu'avec une sorte
de respect, comme dans un sanctuaire.
*
**

II va de soi que la formation morale des 6elves fut
au premier rang de ses preoccupations. Longtemps
avant les d6crets de Pie X, la communion quotidienne
etait chose habituelle. Comme de saint Vincent de
Paul, l'on disait de M. Verdier : 4 VoilA un pr&tre qui
dit bien la messe! , II aimait la liturgie, les belles
cer6monies, le chant gregorien, qui 6tait alors une
nouveaut4, et auquel les seminaristes furent initi6s
par Dom Mocquereau lui-meme.
En ascitique, ses pr6f6rences allaient naturellement
aux grands maitres, qu'il savait rendre accessibles aux
plus jeunes. Les mettant en garde contre les mievreries
d'un mysticime frelat6, il fondait la vie chr6tienne et
sacerdotale sur le roc des vertus naturelles : ( Soyoas
d'abord d'honnetes gens; aimons Dieu a la sueur de
notre front. x Pi&t6 toute raisonnable, bien francaise
aussi et puis6e aux maximes de M. Vincent.
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Les lectures spirituelles, que M. Verdier faisait
tous les soirs, 6taient la mattresse piece de ses moyens
d'action. Aussi y excellait-il dans tous les tons comme
dans les sujets les plus divers. Sans didaigner l'esprit,
qu'il n'avait pas besoin de chercher et dont ii savait
agr6menter les plus austeres propos, ses libres causeries 6taient surtout riches d'experience, de ferme
et robuste bon sens, de vuessurnaturelles tres elevies.
II savait n'tre jamais banal; qu'il commentit un
simple manuel de civilit6 ou un traite de mystique,
un malheureux scandale on les vertus de la petite
sainte de Lisieux, qui naissait alors B sa merveilleuse
vie posthume ; les ordinations anglicanes, dont l'entretenait son ami et compatriote, M. Portal, voire une
nouvelle de Bourget, tout nouveau converti, ou les
plus modernes questions sociales, partout il excellait
A 6veiller I'inter&t par des vues personnelles qui
etaient des &clairs. C'est ainsi qu'en iducateur de
grande classe, il a pu donner a ceux qui l'ont compris
et suivi une empreinte que rien ne saurait effacer.
*

Son action intellectuelle ne fut pas moindre. II est
vrai qu'ici encore M. Verdier prechait d'exemple.
Malgr6 ses multiples occupations, il pubha un Manuel
de Droii public qui sut rendre accessible, presque
attrayante, une matiere passablement aride. C'est lui
qui inaugura les conf&rences religieuses, ou il avait
pour auditeurs, avec le docteur Grasset, les plus 6minents professeurs de notre Universite. II publia ensuite
ces conferences, afin d'atteindre un plus large auditoire, sous le titre : La Revilation devant la Raison.
Ses collaborateurs l'imitaient. M. Fontaine puhliait
aussi son Droit canon, et M. Flament ses Psaumes
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d'apres l'h6breu, dont ii fallut bien vite mettre sur
pied une nouvelle edition.
Des dorinicales, des concours entretenaient parmi
les 61eves une 6mulation que les largesses de
Mme Bouisson-Bertrand favoriserent encore par la
creation de bourses pour les plus meritants. D'autres
proc6d6s, et des plus varies, venaient completer la
formation intellectuelle des s6minaristes. Les personnalitis de passage etaient retenues pour une conf&rence; un cercle d'etudes 6tait cr66 pour utiliser meme
les jours de cong6, et les confreres du diocese ou de
l'ext6rieur y venaient parler du ministire ou de telle
oeuvre, lecons pratiques de pastorale qu'on ne manquait pas d'apprecier. Les diacres precbaient a la messe
matinale du dimanche, fr6quent6e par les bonnes gens
du quartier. Ils faisaient aussi des cat6chismes aux
616ves de lyc6es ou chez les orphelins. Un beau jour,
il y eut sortie g6nerale pour aller voir une merveille
que l'on n'avait jamais vue, -et d'aucuns ne voulaient
pas y croire avant de l'avoir bien vue, de leurs yeux
un film de cinema, qui
vue, tel saint Thomas! depuis... mais alors ce nouveau-n6, bien que assez
empetr6 dans ses langes, 6tait le miracle du jour. On
le vit done et il fallut bien y croire! Enfin, a la maison
de campagne de Bel-Air, rajeunie par ses soins,
l'austere Superieur acceptait volontiers de s'esbaudir
i quelque parodie improvis6e du conseil de ces
(( Messieurs ,, ou bien aux matinees oiu nos immortels
classiques et 1'6ternel Labiche trouvaient des acteurs
parmi les s6minaristes.
Comme professeur, M. Verdier 6tait incomparable.
Nul autre mot ne serait 1'expression exacte de la
r6alit6. Riche d'une vaste culture littbraire et thbologique, sans oublier l'histoire ou les sciences qu'il
connaissait bien, il avait pu tout assimiler grace a la
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vigoureuse personnaliti qui,de tris bonne heure, avait
perc6 en lui. Didaigneux de ce qui n'etait que brillant,
il s'attachait d'autant mieux au solide. L'iquilibre
harmonieux de ses facult6s le laissait maitre de tous
ses moyens en face des problmes les plus ardus, dont
il semblait se jouer. C'ktait merveille de le voir foncer
droit au vif de la question, dont rien ne lui 6chappait,
ni l'ensemble, ni les moindres d6tails. Loin de redouter
les objections, il les provoquait; loyalement, il les
mettait en pleine lumibre; et puis, comme Socrate, il
excellait a vous faire trouver la solution par un chemin
tellement facile qu'on s'6tonnait de n'y avoir pas
song6.
Dix annbes durant, de 1893 a igo3, M. Verdier put
exercer cette action eminemment f6conde. Une inepte
persecution nous l'arracha trop t6t. Mais tel 6tait le
culte qu'il avait inspir6 A ses fils spirituels, que nul
ne fut surpris de ses hautes destinbes : ils les avaient
pr6vues.
D'un autre :
Ses qualitbs 6minentes d'intelligence et de gouvernement furent, sans doute, les raisons qui d6terminorent ses sup6rieurs a nous le donner. II nous
apportait, en plus, une enviable s&r6nit6 et une bonte
profonde qui s'alliaient parfaitement avec une knergique volontk dans la r6alisation du plan qu'il avait
conga.
S'6tant prepare, par un travail particulier, aux
examens de l'Etat, il voulut instituer une chaire de
Sciences pour la prtparation du baccalaurbat.
Quand il faisait son cours de Droit public ou qu'il
remplaqait, quelquefois au-pied;lev6, un de ses professeurs, il 6tonnait tout le monde par l'universalite de
son savoir et la precision de son enseignement. It
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n'ignorait rien des decouvertes modernes, aussi bien
dans le domaine des sciences que sur le terrain critique de l'histoire et de l'exregse scripturaire.
Lui-mime dirigeait magistralement les etudes, suivait jalousement le progres des Mlives et stimulait leur
ardeur par un systeme plus corse d'examens et de
devoirs.
II discernait parmi ses clercs ceux que leurs aptitudes ou leur tournure d'esprit disposaient a des
etudes particulieres; et 11 savait leur donner le conseil
et leur prter le livre ou la revue qui achevaient de
les orienter.
II ne n6gligeait pas pour autant les connaissances
generales de ses clercs; il les voulait instruits en
toutes matilres et souhaitait que leur culture flt le
plus 6tendue possible. La bibliotheque r6putie du
s6minaire leur 6tait ouverte, avec, sans doute, un
contr6le necessaire; mais une salle de lecture, accessible Atous indistinctement, offrait, a c6t6 d'ouvrages
courants, les revues du jour.
Sous des dehors froids et quelquefois distants,
il 6tait l'homme le plus cordial, le plus encourageant
qui fit. II aimait les pritres entreprenantset il suivait
avec int6ert dans leur ministere ceux qui s'6taient
impregnes de ses m6thodes.
II etait trcs ind6pendant d'esprit et voulait qu'on le
devint. Les lectures spirituelles reprenaient souvent
comme un leitmotiv le meme theme de t l'initiative
personnelle », en de nombreuses et originales variations.
II fallait avec lui etre homme de volont6 et de
d6cision. On ne d6passa jamais, je pense, la mesure...
Ses clercs instruits, cultivis, entreprenants, il les
voulait devots aussi et leur donnait I'exemple de la
vraie devotion.
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Les superficiels le jugeaient plus savant que pieux,
en quoi ils se trompaient. Pour ceux qui l'approchaient de pros, ce n'6tait pas une r6evlation qu'il
6tait d'une pi6t6 tres droite et tres tendre tout a la
fois. II n'6tonna pas son infirmier quand, quelques
jours avant sa mort, crucifi6 sur son lit de douleur, a
cette demande : u De quel c&t6 faut-il vous tourner,
Ptre? , il r6pondit : t Du c6t6 du ciel! ,
Certes, non, il ne fut pas formaliste et ii eut du
catholicisme - religion d'amour - la plus nette et la
plus exacte notion.
II 6tait d'une charit6 parfaite et savait d6celer la
bonne intention; mais il aimait la v6rit6 plus que tout:
Amicus Plato, magis amica veritas.
Esprit critique au plus haut chef - aussi bien dans la

vie pratique que pour"les 6tudes - et observateur attentif, ii voyait les choses par le fond, ramenait tout A
ses justes proportions, ne craignant pas d'arracher des
masques et de faire taire, pour en d6couvrir lavanit6,
le tapage que, pour tromper, faisaient les choses ou
!es gens, suivant en cela le precepte du philosophe:
Demere rebus tumullum.

Etait-il done austere? Les jours de campagne, qu'il
avait prolong6s presque d6mesur6ment, -

on partait

vers cinq heures et quart respirer le grand air pour rentrer aprbs le diner du soir, - 6taient de v6ritables
enchantements. S'il ne se melait pas, pour nous laisser
plus libres, A nos divertissements, qui allaient jusqu'4
jouer la comedie, il prenait part, du moins, a nos conversations. Je l'entends encore nous expliquer Mireio
et les Isclo d'Or.
Un tel Superieur a fait une impression profondesur
la generation qu'il a form6e. Quand il est parti de
Montpellier, cet Elie a laiss6 a plus d'un un pan de
son manteau.
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5. Etrait de la Vie catholique (3 fevrier)
Le P. Verdier, Sup6rieur g6n6ral des Lazaristes et
des Filles de la Charit6, est mort, aprbs deux mois de
maladie, dans la nuit du 25 au 26 janvier. La perte
est grande pour I']glise, pour la France et pour les
deux families religieuses qui l'avaient a leur t&te.
Lunel 6tait sa patrie; c'est en cette localit6 qu'il
vint au monde le I" mars i856. De brillantes 6tudes au
petit s6minaire de Montpellier lui donnirent le gofit
des classiques latins et francais, qu'll se plaisait a
repasser et a reciter jusqu'a la derniere ann6e de
sa vie.
A dix-huit ans, sa rhetorique finie, une grave question pr6occupa son esprit : de quel c6t6 orienter son
avenir? La plupart de ses condisciples suivaient la
voie ordinaire : du petit s6minaire ils passaient au
grand; quelques-uns pr6f6raient quitter le diocese
pour entrer dans des communautis religieuses. II fut
du nombre de ces derniers. Les Lazaristes dirigeaient
alors les deux s6minaires de Montpellier; ils y 6taient
fort appr6cies; c'est chez eux, dans leur Maison-MWre
de Paris, qu'il se sentit appele.
II y entra le 7 d6cembre 1874, accomplit ses deux
ans de probation et parcourut le cycle ordinaire des
6tudes th6ologiques et philosophiques jusqu'au jour
ou lui fut donn6e l'onction sacerdotale. C'etait le
22 mai 1880. Ses rares aptitudes pour les sciences
abstraites le d6signaient pour le professorat dans les
grands s6minaires. Il y fut destin6 et y reussit a merveille. Partout oil il est passe, a Nice (1880-1887),
Marseille (1887-1894), Montpellier (1894-1904), il a
laiss6 de nombreux admirateurs et de profondes amities. Ses vacances ne s'6coulaient pas dans l'oisiveti.
II prit, a Rome, pendant celles de 1887, le doctorat
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en theologie, en 1888 devint docteur en philosophie.
Quand, en 1895, le grand s6minaire de Montpellier
perdit son superieur, c'est a lui qu'on s'adressa pour
exercer cette fonction. II n'avait pas encore quarante
ans. Sous sa puissante impulsion, le nivean des etudes
se releva. Ses confreres, forts de ses encouragements,
puble&rent des ouvrages de valeur : M. Ren6 Flament,
les Psaumes traduits en franfais; Notice sur la chapelle
et les bdtiments du grand siminaire de Monipellier;
Cantionaldu grandsiminairede Montpellier M. Charles
Fontaine, Compendium juris privati canonici juxta
Decretales Gregorii IX. Lui-m&me donna l'exemple, car
de sa plume sortirent la Rivilation devant la raison
(Collection : Science et Religion) et Manuel de droit
public ecclisiastique.Mgr de Cabrires, 6evque de Montpellier, se r6jouissait de voir son s6minaire tenir une
des premieres places parmi les s6minaires de France.
" C'est avec une jote paternelle, crivait-il, que je salue
cette floraison de travaux, qui ajoutera a la vieille
,rputation de notre clerg6 et provoquera parmi nos
jeunes pretres une si louable emulation. ,
Tout marchait A souhait quand 6clata la grande
6preuve de 1903. Les Lazaristes durent quitter presque
tous leurs etdblissements de France : maisons de missions eL seminaires. Ce fut la dispersion. On eut le
spectacle 6difiant de pr&tres, jeunes et ages, s'expatriant par obbissance dans les Missions d'Orient et
"d'Extreme Orient et meme traversant l'ockan pour se
fixer en Amnrique. M. Verdier fut envoyS, comme
directeur d etudes, a Rome, ois sa Congr6gation possedait une maison pour clercs ou jeunes pretres se
preparant a la r6ception des grades dans les Universit6s romaines.
A ce posie de second rang, il se rendit trbs utile.
On n'attendait qu'une occasion pour le remettre supe-
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rieur et cette occasion se prisenta l'ann6e suivante
I1904), quand la direction du seminaire de Noto en
Sicile fut offerte i sa Congr6gation. L'eveque de Noto
fut ravi des auxiliaires qu'on lui envoyait et surtout
du superieur.
Noto 6tait loin de ressembler a Montpellier; tout
deroutait les nouveaux venus. Si nous nous trouvions
transportis tout a coup en plein quatorzieme ou quinzieme siecle, notre 6tonnement ne serait pas moindre.
II fallait pourtant s'adapter. M. Verdier sut se
plier aux n6cessit6s du milieu, tout en cherchant a
infuser un sang nouveau a ses seminaristes. Le vieil
6v&que, ravi des r6sultats obtenus en moins de quatre
ann6es, lui confia que son rave 6tait de l'avoir pour
successeur. , Faites-vous naturaliser italien, lui
d6clara-t-il un jour; je vous demanderai a Rome
comme coadjuteur. » Le sup6rieur du seminaire de
Noto n'avait ni l'envie de perdre sa nationalit6 de
fran<ais,'ni l'ambition de mettre une mitre sur sa tate.
11 continua de former les jeunes clercs du diocese
encore six ans.
En 1914, se tint I'Assemblee g6ndrale qui devait donner un successeur a M. Fiat, superieur g6ndral demissionnaire. Le Conseil g6ndral fut renouvele et M. Verdier se vit appel6 a remplir les fonctions d'assistant de
1M.Villette, le nouvel 6lu. MalgrA les crises que lui occasionnait le mauvais 6tat du foie, sa constitution 6tait
robuste. Aussi l'utilisa-t-on pour une tournke d'inspection dans l'Am&rique du Sud, out Lazaristes et Filles
de la Charit6 poss6daient de nombreux etablissements.
Pendant plusienms mois, il parcourut l'Argentine,
l'Uruguay, le Paraguay, le Chili, le Perou, le Salvador, la Bolivie, le Br6sil. Parti de Paris le 22 avril
1915, il y revenait le 9 d6cembre. Ce beau voyage de
sept mois et demi, il en a lui-meme racontd les pdri-
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p&ties d'une plume alerte et vivante dans le bulletin
trimestriel de sa Congregation.
Sa presence etalt d'autant plus nicessaire a la Maison-Mbre que la sante du nouveau Sup6rieur g6enral
inspirait de fortes inqui6tudes. M. VWlette mournt le
7 novembre 1916, laissant le gouvernement provisoire

de la Compagnie a son premier assistant, M Louwyck.
Ce dernier succomba, victime de la grippe infectieuse,
le 17 fevrier 1918. Du fait de cette disparition,

M. Verdier devenait A son tour Vicaire g6n6ral. La
guerre terminee, il pr6para la reunion d'une Assembl6e g6nerale, en vue de donner un successeur a M. Villette. Lui-meme fut choisi le 3o septembre 1919.
La situation 6tait difficile. Devant lui, des mines et
des 6tablissements en souffrance. Des missionnaires
&taient tomb6s en grand noinbre sur les champs de
bataille. Depuis quatre ans, les ceuvres souffratent du
manque de bras. Les Filles de la Chariti avarient, elles
aussi, pris part A la guerre comme infirmieres dans les
ambulances et les h6pitaux militaires; il avait fallu
pour cela imposer des sacrifices aux etablissements
de.l'int6rieur en reduisant lenombre de leurs membres.
Apres la guerre, un gros effort de r6organisation
s'imposait. M. Verdier s'y appliqua de son mieux. Les
sources de recrutement 6talent presque taries. 11 multiplia les maisons de formation et put ainsi rem6dier
partiellement an mal. La Congregation de la Mission
est aujourd'hui plus nombreuse qu'en 1914. Les Filles
de la Charit6 ne sont pas loin de 40 ooo000. Quelle belle

arm6e! ArmE de paix, non de guerre, constitu6e pour
une ceuvre de vie, non pour une oeuvre de mort.
M. Veidier la voulait forte et disciplin6e, anim6e
de l'esprit qui animait le Fondateur, saint Vincent de
Paul. C'tait un homme aux vues larges et hautes, an
coeur grand et g6nereux, au caractere ferme et noble.
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Le president Doumergue; le cardinal Verdier, archeveque de Paris; S. E. Mgr Maglione, nonce apostolique, 1'honoraient de leur amiti6.
II est mort A la tache, a la veille de terminer ses
soixante-dix-sept ans. Ses obseques ont montr6 quelle
place it occupait dans le monde catholique francais.
6. Extrail du Lorrain, 29 janvier
Regardons... cette belle figure de M. Verdier,
Supiriear general des Lazaristes et des Filles de la
Charit6, qui vient de disparaitre dans la prime aube
de jeudi. Ces chefs d'ordres peuvent mourir, eux,
leur ceuvre survit, pr6cis6ment parce qu'elle est basee
sur des principes solides, immuables, et qu'elle se
diveloppe en s'adaptant aux n6cessit6s de la vie
moderne. La mystique du a Grand Sikcle n 6tait plus
positive et cr-atrice qu'un vain peuple ne pense.
Si ces .chefs font et savent faire du bien, c'est que,
comme M. Verdier, qui s'en va soixante-dix-sept ans,
dont soixante dans la Congregation, ils ont connu la
discipline de l'obbissance avant de pratiquer I'art du
commandement. Ces chefs ne sont pas improvises
comme nos ministres, ce sont des caracteres pr6par6s,
souvent trbs durement, aux fonctions que la confiance
de leurs pairs les charge de remplir.
Esprit sage et moderne, ardent et pond6re, juste et
bon, le successeur du g6nie crbateur que fut saint
Vincent de Paul a su, depuis 1917, faire passer a la
barque de sa double Congregation les r6cifs et les
dangers de l'apres-guerre. Les redressements n&cessaires sont opires; il est tenu compte des besoins nouveaux et des situations nouvelles, tant en Europe
qu'en Asie; I'armie des Lazaristes et celle, forte de
40000 membres, des grandes cornettes blanches, poursuivent leur ceuvre de bien pour les corps et les Ames,
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ici et dans les pays de mission. Que M. Verdier
s'6tende et se repose dans la tombe : il fut le bon
ouvrier, lui qui a si bien allii le vif esprit du chaud
Midi B une particulibre affection pour notre froide,
mais fiddle Lorraine.
Ch. RITZ.
7. Condoleances de M. Gaslon Doumetgue
Tournefeuille.
Ai appris avec beaucoup de peine mort du Sup&rieur
general Verdier, pour qui j'avais la plus hauteestime,
et m'associe de tout coeur au deuil des Lazaristes.
Gaston DOUMERGUE.

8. Extrait d'uxe letre de M. I'abbe GUICHARD
& son frere, pritre de la Mission
Saint-Georges, 20 dicembre 1932.

MON CHER JOSEPH,
Je reqois ta lettre, 6crite d'hier. La nouvelle que
i notre cher Sup6rieur n est administri depuis samedi
m'a si douloureusement affect6, que j'ai relu quatre
fois le passage oi tu me parles de votre , cruelle
angoisse ,.Mes pauvres yeux ne m'ont pas trompe.
Le danger est grave...
Je n'ai pas attendu de monter demain A l'autel, et
je viens de prier pour lui avec tout mon cceur. Malgr6
une s6paration qui dure depuis trente-trois ans passes,
il est toujours (( notre Superieur )... Et quel Sup&rieur! Tous ceux de ma g6neration qui 1'ont approch6
et connu au grand seminaire lui gardent un veritable culte.
Pour ma part, je lui dois les deux plus grands biens,
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les deux plus grandes joies de. ma vie : 'application
a c6elbrer ma messe quotidienne et l'amour du travail,
non point pour gloriole, mais par devoir d'etat.
La messe... Sa messe... Quelle majeste dans la plus
exquise simplicit6 ! Chaque matin, je porte ce souvenir et cet exemple a l'autel. Oh! dire ma messe comme
la disait notre Sup6rieur !
Le travail... Son travail... Quel commentaire vivant
du Labia sacerdotis custodient scientiam /
Rarement, je crois, un sup6rieur de seminaire aura
grav6 au cceur de ses 6lves, de tous ses 6leves, une
empreinte aussi profonde, aussi durable, aussi bienfaisante...
GUICHARD.

9. Extrait d'une lettre de M. Foulc, avoud i Nice,
a M. Verdier
Nice, 30 decembre 193 2.
CHER MONSIEUR VERDIER FRANCOIS ET AMI
D'ENFANCE,

Je pense toujours a cette petite cour attenanteu
au
presbythre oa nous nous amusions ensemble 6tant
jeunes, aujourd'hui disparue.
Nous avions comme cur6 et vicaires : MM. Bandassi,.
Nougaret et Darniquet. Nougaret est mort d'un accident de chasse, k Pezenas, son pays natal; sa mere
6tait marchande de l6gumes sur le marche.
Darniquet, dont le pere 6tait patissier h Agde,son
pays natal, est d6c6d6 depuis quelque temps. Durant
sa vie, il a 6tC aum6nier de l'b6pital de S&te; et, pendant cette p6riode, nous alhons ensemble aux Frsres
des IEcoles chr6tiennes, situies sur 1'avenue de la.
Gare, aujourd'hui boulevard Victor-Hugo.
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De la, nous avons 6t6 ensemble au petit s6minaire
de Montpellier, oit nous avons commence nos etudes

avec le professeur Carri6, qui, quelque temps apres,
a donn6 sa demission pour devenir vicaire a Saint-Mathieu et est mort ensuite a Bordeaux, en odeur de
saintet6 et de repentir.
A cette 6poque-l, nous avions comme superieur du
petit s6minaire, a Montpellier, M. Corby; comme pr6fet de discipline et professeur de seconde, M. Dubois;
comme professeur de musique, M. Lauret, dont le fils
est mort jeune, lequel, de son vivant, nous accompagnait avec l'harmonium, a la chapelle, lorsque nous
chantions des cantiques pendant la sainte messe. II y
avait alors en seconde MM. Bourde, Caronne, Darlaix,
aujourd'hui neurasth6nique, et Guiranden, de Skte,
dont le pere 4tait marchand tailleur; ce dernier est
rest6 dix ans cur6e i Lunel; il est aujourd'hui chanoine et curt de Saint-Roch, a Montpellier; je lui ai
procure un acheteur pour son primitif, dont il voulait
2000ooo francs. L'affaire n'a pas eu lieu, 6tant donn6 que

le tableau 6tait dans un 6tat de v6tust6 tres caract6ris6.
Tout cela, mon cher ami, me fait penser que ma course
sur cette vallee de larmes va bient6t se terminer et
je vous prie avec instance de penser a moi dans vos
prieres. En vous faisant cette narration, mon cceur se
soulage, car la mort de ma sainte mere a I'Age de seize
ans m'a bien donn6 du mal pour arriver A la position
oiu je me trouve.
FOULC.

P. S. - Vous 6tes n6 en i856, vous voila done dans
votre soixante-dix-septieme annie; moi qui suis de
I154, je suis, depuis le 6 janvier, dans mes soixante-

dix-neuf ans.
J'irai tres probablement i Lunel au mois de juin
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faire l'acquisition de la maison oh ma sainte mere est
decedee. Je serais tres heureux de vous rencontrer
aupres de votre aimable famille pour vous serrer cordialement la main. Si je n'avais moncaveau a Nice, je
me serais fait enterrer a Lunel, pres de ma bonne et
sainte mere.
LE DEUIL A MARSEILLE

Hier, 7 f6vrier, un service funebre a &t6 c6lebr6
dans l'une des paroisses de Marseille, A Saint-Ferreol,
pour le repos de 1'me de notre regrett6 Superieur
g6neral. Y assisterent les Filles de la Charit6, au
nombre d'une centaine, une d6l6gation des Dames de
la Charit6 et des Conferences de Saint-Vincent-dePaul; beaucoup de pretres, parmi lesquels un bon
nombre de chanoines et de cures de la ville, tous
aaciens tleves de M. Verdier, qui out gard6 le meilleur
souvenir de leur professeur de dogme. Mgr Borel,
protonotaire apostolique et vicaire g6n6ral, lui aussi
ancien 6i:ve et dlrig6 de M. Verdier, avait demand6
l'honneur de chanter la messe. Son Exc. Mgr Dubourg
pr6sidait et donna l'absoute. Au retour a la sacrastle,
Monseigneur, A qui M. Frasse, visiteur, presentait
ses remerciements, lui dit: a Le grand nombre de
pr6tres presents A la cirbmonie atteste la sympathie
du clerg6 pour ses anciens maitres. Je vous felicite... »
Effectivement, tous les pretres tinrent a exprimer
leurs condol6ances, les accompagnant d'un souvenir
aimable pour M Verdier et les contreres.
Pour montrer les sympathies laissses A Marseille
par le regrett6 d6funt, donnons ici deux lettres adressees A M Frasse, la premiere par Mgr Borel, vicaire
general; la seconde par le chanoine Garoutte, cure de
la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul.

.j1
+

M.

EMILE CAZOT
\icaire gcneral

a;I

« On vient de m'apprendre, crit le premier, la
mort si 6difiante de votre viner6 et aime Superieur
general, mort qui met en deuil la double famille de
saint Vincent de Paul. Veuillez me permettre de vous
offrir mes respectueuses et sinceres condol6ances et
de vous donner l'assurance que, de tout coeur, j'unis
mes prires aux v6tres pour le repos de l'Ame de celui
que vous pleurez.
IAins que le saint M. Dazincourt, il a laiss6 de
profonds et ineffacables souvenirs dans le coeur des
prEires qui, comme moi m&me, ont eu l'insigne faveur
de recevoir de lui, avec 1'enseignement de la th6ologle, une formation 6minemiment sacerdotale, selon
1'esprit de saint Vincent de Paul.
a Vous avez sans doute decid6 la c6lebration d'un
service solennel dans 1'gglise de Saint-Vincent-dePaul, auquel pourront assister les Filles de la Charit6
et les Enfants de Marie avec tous les amis de votre
famille religieuse. Dans le cas oij vous n'auriez pas
l'intentionde le chanter vous-me me, Monsieur le Sup6rieur, je suis tout dispos6 a le chanter, pensant ainsi
rendre hommage de quelque faoon a la m6moire
býnie de votre ven6r6 Suprlieur et Pere. ,
M. le chanoine Garoutte crnt de son c6t6:
q Je lis avec une vive peine dans la Croix la mort,
helas ! prevue depuis de longues semaines, de votre
Tres Honor6 Pere M. Verdier.
, Trop de liens dans ma vie m'ont rattach6, d'une
parC, aux Filles de la Charite, que j'ai eues comme
de precteuses auxiliatres a Saint-Trophame et parmi
lesquclles j'ai une de mes soeurs, a La Ciotat; de
l'autre, aux Lazaristes, avec lesquels j'ai vecu six ans,
comme collaborateur, au petit seminaire, aprbs avoir
etc formn par eux au petit et au grand seminaire, pour
que je ne partage pas le grand deuil de votre famidle
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religieuse. Je ne saurais oublier, du reste, que le
P. Verdier fut, au grand seminaire de Marseille, mon
professeur de dogme tres appr6ci6.
« Je me permets done, quoiqu'a peine connu de
vous, de vous adresser, comme au representant qualifi6 des deux families religieuses, a Marseille, mes
condoleances tres respectueuses et tres 6mues et 1'assurance que je joindrai aux v6tres mes priires pour
le Sup6rieur g6n6ral 6minemment regrett6 de tous.
(( I ne m'appartient pas de rechercher ce que vous
jugerez bon de faire pour honorer sa m6moire; laissezmoi pourtant, avec toute la discretion qui convient,
vous faire savoir que, s'il vous plaisait d'organiser
une cer6monie funebre qui reunit les tris nombreuses
Filles de la Charit6 de Marseille et qu'il vous parit
que mon 6glise, qui porte le nom de votre saint Fondateur, pft servir de cadre A cette ceremonie, elle est
des maintenant a votre disposition. Je ne doute pas
que les pretres, encore nombreux, lev6s par les Lazaristes et ceux qui ont connu au grand s6minaire le
vendr6 d6funt ne se fassent tn devoir de venir prier
avec ses enfants. n
LE DEUIL A ALGER

Mardi dernier a 6t6 c61lbr6, a la cathbdrale d'Alger,
un service funebre pour le repos de I'ame du T. R.
Pere Verdier, Sup6rieur g6neral des Lazaristes et des
Filles de la Charit6, d6c6de Paris, le 26 janvier.
Une nombreuse assistance remplissait 1'gglise :
membres des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul,
Dames de Charit6, Enfants de Marie, enfants des
icoles libres, pieux fidiles des diverses paroisses, communautes religieuses d'hommes et de femmes, parmi
lesquelles on remarquait, comme de juste, beaucoup de.
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Fillesde laCharitW. Toute l'Rlite chritienne delaville
se trouvait r6unie pour prier pour l'.me du v6nnre
defunt et donner a sa double famille spirituelle un
t6moignage de respectueuse sympathie. Mais c'est le
clerg6 surtout qui a manifest6, A cette occasion, la
profonde reconnaissance qui I'anime A 1'igard de ses
anciens maitres de Kouba ou de Saint-Eugene. Son
hommage a vraiment 6te iclatant.
Une couronne de soixante-cinq pr&tres se pressait
autour de Son Excellence Mgr l'archeveque, assiste,
au tr6ne, du T. R. P. Voillard, supirieur des Peres
Blancs, et du R. P. Devillard, S. J.
Citons encore parmi les notabilitis eccl6siastiques
prbsentes : Mgr Bollon, pronotaire apostolique;
Mgr Dauzon et Mgr Teullires, vicaires gnearaux;
MM- les chanoines Huot, archipretre de la cathbdrale, Lioni, Houdard, Villedieu, Collomb, Avignon,
Salles, R6p6ticci, Pezet, Oland, Castera, Bouffel, le
R. P. Dieux, pr6dicateur de la messe des hommes, le
P. Baroin, S.J., les PP. Joyeux etArrighi, des Peres
Blancs, le P. Bourgon, SS. R., le P. Le Tilly, O. P.,
Mgr Tosan et le P. Coye des PP. Salsiens de Don
Bosco; M. Constant, sup6rieur du seminaire.
II faut signaler, enfin, que la presque totalit6 de
MM. les cures et vicaires d'Alger et de la banlieue
6taient presents Ala cir6monie.
La messe fut chantie par M. Verges, visiteur des
Pretres de la Mission et directeur des Filles de la Charit6, assiste, comme diacre et sous-diacre, de M. Labaig, professeur au grand s6minaire, et de Monsieur
Adam, missionnaire dioc6sain lazariste. Les beaux
chants liturgiques de la messe des morts furent pieument readus par la Schola da grand s6minaire alternant avec le clerg6.
Avant I'absoute, qu'il tint A donner lui-meme,
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Mgr l'archeveque laissa jaillir ce cri du cceur que nous
sommes heureux de reproduire in extenso :
a CHERS MESSIEURS,
, CHERES FILLES DE LA CHARITE,
. MES TRES CHERS FRERES,

11 me semble que je manquerais a mon devoir et
je n'obeirais pas a l'impulsion de mon coeur, si je
n'unissais le diocese d'Alger et toute 1'Algirie au
grand deuil qui atteint la Congregation des Pretres
de la Mission et les Filles de la Charite.
on disait
" Ce bon Monsieur Verdier, -comme
autrefois a ce bon Monsieur Vincent n, - j'ai eu le
bonheur de le voir, il n'y a que quelques mois, dans
sa Maison-Mire et, je ne puis oublier 1'exquise et
paternelle bont6 avec laquelle il daigna m'accueillir,
au moment oi j'allais, a l'occasion de la fete de saint
Vincent de Paul, lui manifester publiquement notre
vive reconnaissance.
« Et aujourd'hui que le bon Dieu I'a ravi a la
veneration de tous ses enfants, c'est par vos prieres
que vous etes venus exprimer cette reconnaissance,
vous, chers Lazaristes,admirables Filles de la Charite,
qui aimiez votre Phre; vous tous, chers Messieurs du
Clerg6, que je ne suis pas du tout 6tonni de voir si
nombreux, car je connais votre cceur; vous, membres
de nos Conferences de Saint-Vincent-de-Paul, et de
nos Soci6t6s de Charit6, et vous aussi, chers petits
orphelins, chbres petites orphelines, qui representez a
nos yeux les milliers et les milliers de pauvres enfants
abandonnes qui retrouvent un phre et une m6re dans
les Fils et les Filles de saint Vincent de Paul!
<cOui, prions : Seigneur Jesus, recevez dans votre
Paradis ce bon et fidile serviteur, d'une si grande
prudence et d'une bont6 plus grande encore! Saint Vin-
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cent de Paul, accueillez aupres de vous votre dix-septimae successeur et votre fils, qui n'eut pas d'autre ambition que de vous ressembler un peu! Ames saintes et
glorieuses des Fils et des Filles de saint Vincent de
Paul, qui avez m6riti, par vos vertus ou par votre martyre, les honneurs publics reserv6s aux Saints par
I'glise, interc6dez pour celui qui vous priait et savait
si bien vous faire honorer.
Et vous, nos inoubliables Professeurs des S6miE
naires algeriens, qui avez &tenos maitres, nos amis,
nos bienfaiteurs, soyez heureux de recevoir pros de
vous 1'6minent et 'pieux directeur et supirieur de
s6minaire que fut, pendant si longtemps, le bon Monsieur Verdier, et qu'il vous porte encore l'assurance
d6 notre imp6rissable gratitude !...
'i Pendant cette c6rimonie,
vous I'avez remarqu6,
mes tres chers Freres, la cathidrale a 6ti un moment
plong6e dans une demi-obscurit6, mais, bient6t, 1'electricite nous a redonne sa lumiire 6blouissante, et je
pensais :
u C'est bien cela! La mort ferme nos yeux et nous
plonge un instant dans les tkndbres; mais, au-dessus
d'elle, pour les ames qui ont consacr6 toute leur vie au
service de Dieu, des picheurs et des pauvres, c'est la
lumiere 6ternelle, c'est Dieu qui 6clate a leurs yeux,
qui se donne a eux, les inondant d'un bonheur parfait,
dans la paix eternelle. Prions, tous ensemble, le bon
Dieu d'accorder au cher et v6n6r6 d6funt, ce bonheur
et cette paix sans fin et demandons-lui la grace de
vivre toujours, nous aussi, a son service, au service des
Ames et des pauvres pour miriter ua jour la recompense promise a la charit6 ! Ainsi soit-il! ,
Qu'il soit permis aux Pr&tres de Ia Mission et aux
Filles de la Charit6 d'emprunter la voix de la Semaine
ieligieuse pour remercier tous ceux qui ont assist6 au
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service funebredu T. R. P. Verdier, en particulier son
Excellence Mgr l'archeveque, MM. les ecclsiastiques,
les communautes religieuses, les Conferences de SaintVincent-de-Paul et les Dames de CharitY.
(Seaine religreuse d'Alger, 3 fevrier 1933.)
ALBI
UN NOUVEAU DOCTEUR ES SCIENCES BIBLIQUES.

Les 6preuves impos6es en vue du doctorat es sciences
bibliques comprennent, outre la soutenance publique
d'une these 6crite, une srlie d'interrogations qui ont
pour but de s'assurer des connaissances scripturaires
du candidat, et une 6preuve pratique consistant en une
legon d'ex6gese.
On ne fut pas peu surpris au Vatican lorsque, le
lundi 7 novembre dernier, Mgr Cezerac, archeveque
d'Albi, et Mgr Barthes, son auxiliaire, se pr6sent&rent
A 'entr6e de la salle dei Paramenti pour assister , la
premibre s6ance d'examen de M. Dulau. C'&tait an
temoignage bien caracteristique de l'int6rt que les
deux pr6lats portent au distingu6 professeur d'Ecriture sainte du grand s6minaire d'Albi. Sept examinateurs, membres de la Commission biblique pontificale,
composaient un jury imposant, dans Fune des plus
belles salles du Vatican, qu'ornent de splendides
tapisseries des Gobelins. Un groupe d'etudiants ecclesiastiques des diverses Universites romaines 6talent
venus, attir6s A cet examen par un communiqu6 de
.
l'Osservatoreromano.
Cette premiere s6ance dura pres de deux heares.
Elle commenqa par une interrogation sur les languqs
orientales. M. Dulau avait choisi l'arabe et pris comme
texte a expliquer le Coran. L'exactitude de sa traduction et des explications grammaticales qui lui furent
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demandies lui valurent de multiples marques de satisfaction de la part de son examinateur, le P. Vaccari,

S. J., professeur a 1'Institut biblique.
Avec le P. B6a, ce fut sur le Chapitre IX d'Isaie,
d'apres le texte h6breu, que le candidat dut fournir un
commentaire ex6g6tique et des explications litt6raires,
historiques et geographiques, qui t6moignerent d'une

utilisation tres remarquee de connaissances acquises
durant une annie de s6jour en Palestine.
Le programme comportait aussi 1'ex6egse d'un passage du Nouveau Testament, d'aprbs le texte grec. Le
P. Vost6 interrogea M. Dulau sur les chapitres de
1'Apitre aux Hibreux ayant trait au sacerdoce du Christ.
Au savant dominicain, qui est un sp6cialiste de la
question, son ancien 6lMve d'il y a quelques ann6es sut
montrer qu'il 6tait au courant des derniers travaux.
Le P. Kleinhaus, des Freres Mineurs, professeur a
1'Antonianum, demanda au candidat l'expos6 de I'oeuvre
ex6g6tique de saint Jer6me et sa doctrine sur le Canon
ides Ecritures.
Enfin, le P. Frey, des Peres du Saint-Esprit, secr6taire de la Commission biblique, posa Ason tour, avec
une competence remarquable, les dernieres questions
sur les d6couvertes recentes faites en Orient et les
enrichissements et confirmations qu'elles apportent
aux donn6es bibliques. Entre l'examinateur et le candidat ce fut un interessant &change de vues sur les
grands evenements de l'histoire du monde et du peuple
d'Israel.
Cette premiere seance laissa une impression excellente,qui devait disposer le jury a suivre avec le m~me
int&ret Ia deuxieme serie d'epreuves.

Celle-ci eut lieu le lendemain. A Mgr I'archeveque
et a Mgr Barthes s'etait joint Mgr I'6veque de Montauban. Prevenu seulement une heure a l'avance du
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sujet i traiter, le candidat doit d'abord faire, en une
demi-heure environ, une lecon sur la question, puis
r6pondre aux critiques de son expose faites successivement par les divers membres du jury.
La lecon demand6e portait sur le sujet suivant : De
signiticatione servi lawek in capite LIII Isaiae. M. Dulau, apres avoir replace le passage dans son contexte,
s'attacha A montrer qu'il faut voir le Messie dans le
serviteur souffrant de laweh, ainsi que l'a entendu la
tradition chr6tlenne. La discussion fut animme et d'un
vif interat. Tous les membres du jury y prarent part.
Le P. Sales, des Freres Precheurs, maitre du Sacre
Palais, y apporta sa contribution. 1 n'y eut finalement
qu'une voix pour louer le r6cipiendaire et reconnaitre
qu'il est au courant de la littirature biblique la plus
r6cente et qu'll sait faire dans son expose la part qui
convient aux diverses opinions.
Le jeudi Io novembre, une centaine d'ecclisiastiques, professeurs et 6tudiants des Universt6s romaines, parmi lesquels un groupe d'61~ves du semanaire
francais et de la Maison internationale des Lazarstes,
se pressaient dans la salle dei Paramenit pour assister
a la soutenance de la these, derniere et decisive 4preuve
de l'examen. Au premier rang de l'assistance MN. SS.
C6zerac, archeveque d'Aibi; Lisson, archev&que titulaire de M6thymne, ancien archeveque de Lima,
lazariste; Mennechet, 6veque de Soisso.ns; Roques,
6veque de Montauban; et Barthks, 6veque auxiliaire
d'Albi.
Le jury etait pr6side par S. fm. le cardinal Bisleti, prefet de la Sacree Congregation des Eludes et
S6minaires, president de la Commission biblque,
ayant i sa droite S. tm. le cardinal Pacelh, secr6taire
d'ltat.
La parole fut donn6e au candidat pour I'expos6 de
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sa these : Samarie et les Samaritains. Durant une
demi-heure, M. Dulau risuma les deux parties de son
travail, qui comprend un volume de deux cents pages
dactylographihes, format ministre. Chacun des
membres du jury en avait un exemplaire a sa disposition. II n'etait pas n6cessaire. d'ailleurs, d'y recourir
pour suivre 1'expos6, car il fut fait en un latin dont le
P. Frey devait louer tout a l'heure la clarte et meme
l'6elgance. La premiere partie de la these a pour
titre : L'Histoire de Samarie d'aprns la Bible, I'histoire
profane et les fouilles ricentes. L'auteur s'y propose de
montrer comment les fouilles faites en Palestine, en
ces dernimres annies, completent et confirment les
donnees bibliques, notamment en ce qui concerne la
fondation de Samarie au neuvieme siecle avant JesusChrist. La deuxieme partie contient l'ensemble des
doctrines et des coutumes des Samaritains, mise au
point necessaire, parce que ceftains auteurs accordent
un trop grand credit aux donnees de la litterature
samaritaine quand elles sont en contradiction avec
celles de la Bible. L'auteur y fait une comparaison
interessante des doctrines et des coutumes des Sama-

ritains avec celles des Juifs. II explique l'origine des
ressemblances constattes sur divers points avec les
doctrines chritiennes et musulmanes.
Le P. Frey prend le premier la parole pour la critique de la these. II souligne d'abord la presence de
Mgr l'archeveque d'Albi, t6moignage d'estime pour
un des meilleurs professeurs de son grand s6minaire.
II loue M. Dulau pour la clart6 de son expos6, pour
le soin apport6 a son travail. I1 rappelle les voyages
et les recherches en Palestine et a Londres, qui ont
permis d'enrichir son information et de contr6ler ses
conclusions.
Le savant secretaire de la Commission biblique pose
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ensuite diverses questions sur la date du schisme samaritain. II fait observer que l'oidre N6h6mie-Esdras,
auquel s'est ralliI le candidat, a la suite de van
Hoonacker, ne lui parait pas apodictiquement 6tabli.
M. Dulau convient volontiers que la these contraire
n'est pas absolument insoutenable.
Les autres examinateurs interviennent tour a tour
pour demander des pr6cisions ou exprimer des desiderata. L'intervention de Mgr.Ruffini, secrCtaire de
la Congregation des Etudes, est particuliirement int6ressante. Le distingu6 prelat parle le latin avec une
aisance et une clarti remarquables. Les critiques, d'ailleurs, ne portent point sur le fond meme de la these.
On y relkve a peine deux ou trois inexactitudes de
detail. Mais on voudrait voir accentuer le caractere
apolog6tique du travail et l'on souhaiterait que fft
mis davantage en relief le diveloppement dogmatique
des doctrines samaritaines.
Le recipiendaire, sur ce point, r6pond qu'il est fort
malaise de preciser les phases de ce d6veloppement,
car les ecrits proprement samaritains ne remontent pas
plus haut que le quatrieme sikcle et la plupart des
t6moignages que l'on possede datent du renouveau
litteraire samaritain du douzieme au quatorziime
siecles. 11 reconnait que la seconde partie de sa these
interesse plus sp6cialement l'histoire des religions. II
pense cependant que l'on peut 16gitimement inf6rer
que la plupart des doctrines samaritaines 6taient les
memes a l'epoque biblique, sauf dans le cas d'un
emprunt 6vident a l'6gard des chretiens et des musulmans.
Les membres du jury sont unanimes i louer l'erudition consciencieuse de l'auteur. Its expriment le d6sir
que ce travail soit publiC, apres quelques remaniements.
Le r6sultat de la deliberation du jury ne fut connu
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que le lendemain. M. Dulau fut recu docteur avec
mention.
Le surlendemain, Ie nouveau docteur 6tait present6
A Sa Saintet4 Pie XI, qui le f6licita et accorda au
professeur du grand siminaire d'Albi la benediction
sollicitee pour lui et pour le succhs de. son ministere
aupres de ses 616ves.
J. JALABERT.
(La Semaine religieuse de l'archidiocise d'Albi, 22 decembre 1932.)

SAINT-ETIENNE
L'ExPOSITION MISSIONNAIRE ( 1-22 novembre)

Dans son stand - qu'il voudrait plus grand, car il
aurait tant de choses merveilleuses a exposer, - le
P. Baeteman nous a recu avec affabilit6.
Le P. Baeteman est ce missionnaire intr6pide qui,
d6gnisi en meunier ou en marchand, parcourut recemment les regions inconnues de 1'Abyssinie; il est ce
conf6rencier 6minent que tout Saint-]tienne a
applaudi, 4 l'ltoile-Th6etre, en fvrier 193, lors d'une
soiree de la Societ& de g6ographie.
Parmi les inestimables tapisseries rapportees de
Constantinople, les peintures remarquables sur peau

de chevre, c'est toute une exposition, os I'on s'arrite
longtemps et dont I'on emporte un souvenir imperissable.

Abyssinie, Madagascar, Chine, Japon, Brbsil, nous
voyons les principales curiosites de toutes ces regions;
oi Lazaristes et Filles de la Charit6 poursuivent leur
f&cond apostolat.

Un impressionnant lion d'Abyssinie voisine avec les
coutelas et les (csitols , des guerriers de lW-bas.
Une case malgache - avec eau et gaz I tous les
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etages, concierge dans l'escalier - rappelle la dure
vie de nos missionnaires parmi les fivres, les serpents,
les lepreux.
Une bille d'ivoire, avec onze cercles concentriques,
merveille chinoise; des barques miniature en jade, un
n&cessaire de dame chinoise, - pr&t6 gracieusement
par la Maison du missionnaire de Vichy, - les c tatous o
et les oiseaux mouches, ou les insectes multicolores
du Br6sil, les coiffures bizarres des Peaux-Rouges.
... C'est tout celi qu'il faut voir dans ce coquet
pavilion sur lequel veille avec un soin jaloux une religieuse qui a nom Soeur Cecile, et qui est originaire de
Saint-Julien-en-Jarez.
*t

Saint Vincent de Paul, on le sait, a fond6 deux
Congr6gations : les Lazaristes (ou Pretres de la Mission) et les Filles de la Charit6. Les premiers sont
400oo0; les secondes, 4oooo.
Les Lazaristes (ainsi nomm6s parce qu'ils eurent
pour premiere maison a Paris le Prieur6 de Sa.ntLazare, devenu, depuis, la prison Saint-Lazare), ont
pour oeuvre sp6ciale : i" les missions a la campagne;
20 les grands s6minaires, et 30 les missions lointaines.
Du vivant meme d saint Vincent, ses fils partirent
pour 1'Algerie et pour Madagascar. La mort surprit le
saint alors qu'il songeait a les envoyer encore ivangeliser la Chine.
En 1783, les Lazaristes s'installaient a Constantinople, Smyrne, Naxie, Santorin, Salonique, Damas,
Alep, Tripoli, Antoura, Goa et P6kin. Malheureusement, la R6volution tarit la source du recrutement et
les missions piricliterent.

-- 3o
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Mais, avec le dix-neuvieme siecle, le mouvement en
avant reprit pour ne plus s'arreter.
Les Lazaristes ont 188 maisons en Europe, 135 en
Amerique (Nord et Sud), 23 en Afrique, 13 en Oc6anie, 5 en Australie et i5o en Asie.
La Congregation compte une quinzaine de martyrs,
parmi lesquels les plus connus sont les bienheureux
Perboyreet Clet (Chine), le bienheureux Abba GbhbreMikael (Abyssinie) et Jean Le Vacher (Alg6rie),
attache a la bouche d'un canon.
Les Filles de la Charit6 accompagnent partout leurs
Freres, et c'est alors, comme toujours, la Charit6 qui
ouvre la route a la Foi. Avec leur douceur souriante,
leur allant, leur d6vouement imperturbable, elles p6n&trent partout, meme dans les contreesles plus reculees
de l'Islam, oi les musulmans les appellent ( les
hirondelles d'Allah ".
Leur immense armie, dont le recrutement a quelque
chose de miraculeux, comme la ( Medaille , que la
sainte Vierge confa a une de leurs novices, Catherine
Labour6, en i83o, est actuallement repandue Atravers
le monde entier, oii leur cornette est u comme un petit
drapeau franqais >. Elles ont 2 971 maisons en Europe,

44o en Am&rique, 54 en Afrique et 6o en Asie. En
Chine, elles ont plusieurs centaines de seurs chinoises.
Les Filles de la Charite sont a Alexandrie depuis
1844.
Les Filles de la Charit6 s'installerent-en r839 A
Constantinople.
En 1846, les sceurs furent appel6es en Syrie par
M. Guizot. En 1856, elles s'install&rent en Perse;
aujourd'hui, AT4heran et Tauris, se trouvent des ecoles
primaires et meme une ecole normale d'institutrices.
Appelies a Macao, en Chine, en 1847, puis A HangTcheou et a Tien Tsin, les Filles de la Charit6
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devaient trouver dans le lointain Empire an magnifique champ d'apostolat. La Chine compte aujourd'hui
28 etablissements
Les Enfants de saint Vincent de Paul s'essayent de
r6aliser la doctrine de leur Pere : u Qu'importe que
nous mourions plus t6t, pourvu que nous mourions les
armes a la main! Aimez Dieu, mes Freres, mais que ce
soit ala force de vos bras, a la sueur de vos visages ! )
Et ils ont toujours au coeur ce zele qui d6vorait
l'ame de leur Pere quand il s'ecriait : AAh! si nous
avions une &tincelle de ce feu sacrk qui embrasait le
coeur de J6sus-Christ, demeurerions-nous les bras
croises? Non. Car la vraie charlt6 ne saurait demeurer
oisive. C'est le propre du feu d'6clairer et d'6chauffer.
C'est aussi le propre de I'amour de se communiquer.
(Le Wimorial de la Loire.)

MUSINENS
MORT DE M. BOUAT
La nouvelle de la mort de M. Bouat a retenti a travers le diocese et va y retentir encore longtemps
comme un glas, dans beaucoup de coeurs de pretres.
Des que le coup qui I'avait frapp6 mercredi dernier
nous parvint, notre affection plus que filiale ragit.
en nous, comme en tous ceux qui l'aimaient, Malgr 6
les pires alarmes, nous voulumes esperer. Hilas!
dimanche matin, en cette radieuse f&te de la Noel, il
fallut abandonner toute esp&rance. MM. les directeurs
du grand s6minaire nous informaient que M. Bouat
ntait mort la veil.e.
Et parce qu'il aimait notre diocese, ou tant de pretres
qui furent ses l66ves rendront toujours t6moignage a
son enseignement et aux qualites de son coeur, nous
venons, les larmes aux yeux, saluer, une derniure fois,
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notre bon maitre et lui dire combien son depart si
imprvvu nous est cruel. Ce sera comme une triste
poign6e de fleurs que notre main pieuse voudrait
deposer sur le bord de cette tombe, oit, avec M. Bouat,
est descendue la plus belle saison de notre vie.
M. Paul Bouat etait de l'Aveyron. De ses compatriotes du Massif Central, il avait, au physique, la
carrure et la force souple; au moral, un merveilleux
bon sens. Quand, pour la premiere fois, il arriva a
Nice, il n'avait que vingt-quatre ans. C'6tait en 1887.
II venait d'etre ordonn6 & Rome, ou il avait pris la
licence en droit canon et en theologie, et ses sup&rieurs
avaient aussit6t charg6 le jeune licenci6 de 1'enseignement du dogme dans notre grand s6minaire. Nous le
gardames jusqu'en 1898.
Pendant onze ans, M. Bouat initia done les futurs
pretres du diocese a l'intelligence de la th6ologie
dogmatique et aussi & l'itude de l'Ancien Testament,
qui lui avait et6 adjointe. Dou6 d'une grande p6netration intellectuelle, d'une merveilleuse clart6 dans
son exposition thomiste, logicien aux puissantes
deductions et, d'ailleurs, travailleur infatigable, qui
savait utiliser, pour chaque question, la fleur et le
fruit des auteurs anciens et modernes, M. Bouat
devint, pour chaque s6minariste, le maitre. Comme
nous aimions b le voir venir dans cette salle de theologie, aux boiseries vermoulues, du vieux grand s6minaire, une pile de gros livres ou de brochures sous le
bras! Et comme il 6tait lui-m&me manifestement heureux d'iclairer nos intelligences, de repondre a nos
demandes, qu'il &coutait toujourS avec respect et
bienveillance ! Puis, quand on franchissait le seuil de
sa chambre, son accueil 6tait si cordial, une telle
bienvenue vous souriait dans I'azur de son regard,
qu'on 6tait tout de suite conquis. Le maitre devenait
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le meilleur des confidents. Et le respect se nuancait
disormais d'affection.
II nous quitta en I898 pour le grand seminaire de
Meaux, o1ii allait encore enseigner le dogme. L'annie
suivante, il passait au grand semanaire de Troyes avec
les titres de professeur de dogme et de droit canon.
En 19o3, 1l 6tait envoy6 au s6minaire d'Oran et y
reussissait si bien qu'en 1916. il remplacait le sup&rieur Sur cette terre afrcaine, of son intelligence,
son activitd, ses facultis d'organisateur avaient multipli6 les oeuvres et les vocations, il resta sept ans. Ce
fut ensuite le grand s6minaire de Beauvais qui 1'eut
Ssa tete. 11 s'y devoua de 1923 19i25 et enfin Nice le
revit en la m6me qualit6.
Avec quelle joie ii fut accueilli par tout le clerg6
du diocese et, en particulier, par ses anciens 6lves,
il est facile de le deviner. Au s6minaire de Laghet,
oij les pr&tres faisaient leur retraite annuelle et ou ii
se rendit imm&diatement, tous les bras s'ouvrirent
pour 1'etreindre de bonheur. 11 devait nous quitter
en 1931, apres avoir assure, quelques mois auparavant,
la translation du s6minaire de I'avenue Saint-Lambert en celui du Lazaret.
Ses supirieurs voulurent alors mettre son exprience des ames et de leur direction au service des
6tudiants de la Facult6 catholique de Lille. Ils I'y
envoybrent. Bien qu'll approchit des soixante-dix ans
et que le milieu oi il allait p6netrer fft nouveau pour
lui, ainsi que les tAches qu'on lui confiait, M. Bouat
partit pour la grande cite industrielle du Nord, couverte de brumes, et s'adonna vaillamment a ses nouvelles fonctions.
Mais le climat 6tait trop diff&rent de ceux sous lesquels await v6cu jusque-la notre bon maitre. Bien que
sa vigueur fit penser a quelque chene du Massif Cen-
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tral, les annies commengaient de peser sur ses 6paules.
Pour le rapprocher de son cher Midi, lui rendre toute
la sant= que les brouillards du Nord avaient atteinte,
le Sup6rieur general, M. Verdier, a qui il avait succed6, en 1887, a notre grand s6minaire, lui confia une
aum6nerie et la direction d'une maison de repos que
la Congregation de la Mission possede A Musinens,
pros de Bellegarde, dans le d6partement de I'Ain.
Dans ce grandiose paysage qui domine la vall6e de la
Valserine, a quelques centaines de m&tres des grondements du Rh6ne, M. Bouat menait, dans la paix
absolue, une existence de priere et de travail. A
Paris, oii nous eimes, I'6t6 dernier, la joie de l'embrasser, le matin mame de son d6part pour Musinens,
il s'itait abonn6 A des revues destinies A lui garder,
dans saretraite, le contact avec l'intelligence moderne.
Et comme nous lui faisions r6gulibrement, depuis sa
nomination a Lille, le service de hz Semaine religieuse,
il vivait par la pens6e avec nous. La derniere lettre qu'il
nous 6crivait pour nous souhaiter de bonnes fetes de
Noel 6tait sign6e de ce vocable de paix : l'Ermite.,
Helas! mercredi de la semaine derniere, une attaque
d'apoplexie le terrassa. Immobilis6 et la langue embarrass6e, notre bon maitre lutta contre la mort jusqu'i
samedi, toute sa claire intelligence concentr&e dans le
bleu de ses yeux. Un de ses confreres lui administra
les derniers sacrements, auxquels il s'associa par son
regard lumineux. En ces heures de lucide et muette
agonie, comme il dut souffrir de ne pas sentir, dans
son isolement, l'amiti6 d'un regard nicois! Que du
moins nos prieres aillent par delh la mort lui protester
de notre affection et que dans nos cceurs il sera toujours vivant.
Th. GIAUME,
(La Semaine religieuse du diocese de Nice, ier janvier 1933.)
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ITALIE
ROME
LA CAUSE DE BtATIFICATION DE SCEUR
CATHERINE

LABOURE

Lundi 13 fivrier, i dix-neuf heures, a eu lieu, dans
la salle du Consistoire, en presence du Pape, la lecture du d6cret De tuto pour la beatification de la v6nerable Vincenza Gerosa et du d&cret sur les miracles
pour la b6atification de la venerable Catherine
Labour6.
Assistaient a la c6r6monie : les cardinaux Verde,
ponent de la Cause de la venerable Catherine Laboure;
Laurenti, prefet des Rites; et Naselli-Rocca, archeveque de Bologne; les postulateurs des deux Causes;
Mgr Borgongini-Duca, nonce en Italie; Nosseigneurs
Hertzog, Vanneufville, Fontenelle; de nombreux religieux frangais; une importante d6elgation de Pretres
de la Mission; la Sup6rieure des Filles de la Charite,
entour6e de nombreuses compagnes.
Decret pour la Cause parisienne de beatification et de
canonisation de la V.nerable servante de Dieu, Catherine
Labourd, de la Compagnie des Filles de la Charit6.
Sur le doute: Y a-t-il eu vraiment miracles et les miracles
sont-ils prouvis dans le cas et pour le but poursuivi 1?

. Catherine Labour6: ce nom que, durant sa vie, la
v6nerable cacha longtemps sons le boisseau de l'humilit6, devint plus tard connu et cher a l'Iglise, lors de
la prodigieuse expansion, a travers le monde, de
cette miraculeuse m6daille que l'Immacul&e Vierge
daigna confier a Catherine Labour6.
f A 1'ecole du Fondateur de cette Compagnie des
i. Nous donnons ici une traduction du decret; on trouvera le texte
latin i la fin de ce numoro des Annales.
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Filles de la Charite, en authentique et veritable fille
de saint Vincent de Paul, Catherine se d6pensa, dans
le cours presque entier de sa vie de communaut6, aux
labeurs d'une fort laborieuse charite, A I'hospice des
pauvres vieillards, a Paris, odelle s'endormit dans le
Seigneur, le 31 decembre de l'an 1876.
, II a etC deja proclame, le g1juillet 1931, par un
Decret de cette Sacree Congregation des Rites, que
la vie de Catherine, ennoblie par le service des
pauvres, a kt6 vraiment embellie par ses h6roiques
vertus,
c Mais Dieu lui-meme vient illustrer, par la gloire
du miracle, cette humble Fille de la Charit6. En effet,
parmi plusieurs autres prodiges et faveurs attribu6s a
son intercession, voici deux gu6risons que les postulateurs vraiment diligents de cette Cause ont choisies
comme realisant les caracteristiques du veritable
miracle.
« La premiere guerison survint a Turin. En cette
ville, au soir du 3 decembre 1928, un soldat d'environ
vingt-quatre ans, Marius Zeme, arrivait sur un brancard, au grand h6pital militaire; ii y recevait 1'Extreme-Onction, et t6t apres subissait une fort grave
op6ration chirurgicale. Des le d6but de I'intervention,
chirurgiens et m6decins virent clairement de leurs
yeux et palphrent de leurs mains, et d&s lors constaterent avec evidence une peritonite aigue et purulente. La mort ne faisait pas de doute, et tout espoir
de guerison 6tait perdu. Le lendemain, 4 decembre,
Zeme recut le Viatique et, au cours de la journ6e du 5,
se trouva dans un 6tat qui, progressivement, s'aggravait: annonce indubitable de la mort, au jugement
des medecins. Entre temps, la mere de Marius multipliait ses prieres a la Vierge pour obtenir la guerison du cher op&r6. La demandaient aussi, et en
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grand nombre, beaucoup de malades qui, soign6s
dans l'h6pital par les Filles de la Charit6, suppliaient
Dieu et lui r6clamaient explicitement un miracle qui
serait un temoignage de la saintet6 de Catherine,
chire et fidele servante de Dieu. Avant meme I'aurore du sixieme jour de d6cembre, les prieres 6taient
exauc6es et la sant6 rendue an cher Marius.
u( Extremes furent l'admiration et la stupefaction
des m6decins, lorsque, quelques heures apres, ils
constatirent, contre tout espoir, un changement si
consid6rable que plus rien ne restait des sympt6mes
de la peritonite; guerison vraiment miraculeuse, qu'ils
reconnurent et, au cours du proces, affirmerent sous
la foi du serment. Deux m6decins experts d6poserent
alors que la sant6 recouvr6e se maintenait; et trois
autres, mand6s par la Congr6gation des Rites, attestirent, eux aussi, le diagnostic d'avant et d'apres la
gu6rison et proclambrent des lors le miracle.
( Toulouse vit la seconde miraculeuse guerison.
Jean Ribet, enfant de six ans, 6tait atteint du mal de
Pott cervical, clairement decelM par les cliches radiographiques, dates du mois de juillet 1929, comme le
d6possrent au proces trois m6decins traitants. Le mal
resiste a tous les soins et traitements; bien plus, la
situation empire. Devant un tel r6sultat, pour obtenir
de la Vierge la guerison de l'enfant, le malade luimeme, ses parents, sa grand'mbre, son frere s'unissent
aux Filles de la Charit6 et commencent, le 19 novembre 1929, une neuvaine a Notre-Dame de la M6daille
Miraculeuse, par l'intercession de la v6n6rable Catherine, dont un petit reliquaire est plac6 sur la poitrine
de Jean Ribet.
( Le 26 novembre, sur les dix heures du matin,
I'enfant subitement appelle sa mere, qui, des son
arriv6e, le trouve en parfaite sant6. La complete gu6-
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rison de I'enfant et son entier retablissement sont
clairement d6montr6s par la radiographie, comme
l'affirment les m6decins traitants, qui avouent que
tout s'est passe contre l'ordre de la nature. Et d'habiles
docteurs attestent que la gu&rison se maintient, et
trois experts aussi, convoques par la Congregation des
Rites, confirment le diagnostic medical d'avant et
d'apres la gu6rison, attribute des lors a un miracle
divin.
a C'est pourquoi, toutes les formalites requises
6tant remplies, en presence du Reverendissime cardinal Alexandre Verde, ponent ou rapporteur de la
Cause, furent tenues, le to mai 1932, la Congr6gation
antepreparatoire, et le 12 d6cembre suivant, la pr6paratoire. Enfin, devant la Congregation genarale,
convoquee pour le 7 fevrier 1933,z en presence de
notre Saint-Pere le Pape Pie XI, fut proposee par le
susdit Rev6rendissime cardinal, ponent ou rapporteur,
la question suivante: Y a-t-il eu vraiment miracle:
Ceux qui sont apport 6 s dans le cas et pour le but poursuivi sont-ils vraiment prouvs ?
Les R6v6rendissimes cardinaux, les prelats et les
consulteurs, chacun a leur tour et suivant leur conscience, 6mirent alors leur avis. Mais le Saint-Pere,
ayant recommand6 de bien prier pour obtenir de Dieu
la grace d'une plus grande lumiere, -riserva son jugement pour plus tard.
a Enfin, le Pape choisit, pour promulguer sa sentence, le lundi de la Septuag6sime, I3 f6vrier I933,
pour marquer de la sorte, heureusement, le d6but de
la douzieme annee de son pontificat. C'est pourquoi,:
6tant convoques les R6verendissimes cardinaux Camille Laurenti, pr6fet de la Sacr6e Congregation des
Rites, et Alexandre Verde, ponent ou rapporteur de

la Cause, mand6s aussi le Reverend P. Salvatore

--

318 -

Natucci, promoteur g6neral de la Foi, et moi, soussigne, secretaire; apres avoir c6lbr6 le tres saint sacrifice de la messe, le Pape d6clara alors a l'assistance
qu'etaient prouv6s et accomplis par Dieu les deux
susdits miracles , obtenus par l'intercession de la
vin6rable Catherine Labour6, a savoir: guirison instantanee et entiere, soit de Marius Zeme (fort grave
peritonite purulente et aigue), soit de l'enfant Jean
Ribet (fort grave mal de Pott cervical).
' Pour attester cette declaration,
ce d6cret, sur
l'ordre du Pape lui-meme, est promulgu6 et ins&re
dans les actes de la Sacr6e Congregation des Rites,
ce 13 fivrier de l'an du Seigneur 1933.
( CAMILLE, cardinal Laurenti,

prifet de la

Sacree Congregationdes Rites.
-

Alphonse CARINCI, secretaire de la Sacrie

Congrigation des Rites.

)

Apres la lecture du d6cret, M. Cazot, Vicaire g6neral, lut l'adresse de remerciements et d'hommage :

(( TRES SAINT-PERE,
a Nous voici prostern6s aux pieds du tr6ne de
Votre Saintet6 pour lui offrir hommage de notre
reconnaissance pour I'acte solennel qui vient de
s'accomplir : la lecture du d6cret De tuto pour la
beatification de la v6nerable sceur Vincenza Gerosa,
seconde fondatrice de l'Institut des Sceurs de la Charit6, et la lecture du d6cret qui approuve les miracles
prisentes pour la b6atification de soeur Catherine
Laboure, Fille de la Charit6.
a Or, en ce moment, si nous ne sommes qu'une
poign6e pour assister a cette seance solennelle, ils
sont nombreux ceux qui y assistent en esprit; et
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ceux-ci,ce ne sont pas seulement les Sceurs de l'Institut de la CharitY, ou les Filles de la Charit6 et les
Pretres de la Mission, mais encore les membres de
toutes les families religieuses qui se rattachent Asaint
Vincent de Paul, le vrai patriarche de la charit6, proclami par votre illustre prid6cesseur Leon XIII
patron de toute association de charit6. C'est, en v6rit6,
la charit6 de Dieu, Deus caritasest, vraiment pass6e du
coeur de son divin Fils dans le coeur de saint Vincent
de Paul, dont il est 6crit : Nullum fuit calamitalis
genus cui paterne non occurrerit.
( Tres Saint-PNre, c'est la charit6 de Dicu qui a
inspire ces deux grandes Ames, la venerable soeur Vincenza Gerosa, de l'Institut de la Charit6, et la v6nerable sceur Catherine Laboure, des Filles de la
Charit6, qui ont trouve en saint Vincent de Paul,
I'une son protecteur et 1'autre son pere. Mais aussi
n'est-ce pas cette meme charit6 qui, tout naturellement
et tout filialement, 6leve notre pens6e vers Marie
Immacul6e, qui est la Mere du bel amour, Mater
pulckrae dilectionis? Saint Vincent 6tait heureux de
rappeler que Marie avait &et touch6e par les besoins
des pauvres qu'elle avait rencontris aux noces de
Cana.
(< Mais cette glorification que Votre Saintet6 se

prepare A accorder A nos deux vinirables, Vincenza
Gerosa et Catherine Laboure, en meme temps qu'elle
redira la charit6 de Dieu qui nous presse, chantera
aussi la gloire de la Vierge Immacul6e. Celle qui fut
favorisee des apparitions de la M6daille miraculeuse
ne pouvait &tre que la fille de saint Vincent, A qui,
solemne semper fuit illabem Mariae originem profiteri
et colere.
(( Oh! la m6daille qui convertit les pecheurs, qui
guirit les malades, qui soulage tous ceux qui sont
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dans les mille miseres de cette vie; la medaille qui
porte l'effigie et la priere de l'Immaculee Marie : e 0
Marie, conque sans pech6, priez pour nous, qui avons
recours a vous! , Et dans cette heure solennelle,
ajoutons encore a tout cela 1'6cho, immacul6 aussi, de
la grotte de Massabielle, au 75* anniversaire de l'apparition k Lourdes, de Marie,.qui a dit d'elle-meme:
, Je suis l'Immaculbe Conception. ,
( Tres Saint-Pere, la reconnaissance des. Soeurs de
l'Institut de la Charit6 et des families religieuses de
saint Vincent de Paul pour le decret De ntto en vue de
la solennelle beatification de la v6n6rable seur Vincenza Gerosa et pour le decret d'approbation des miracles de Turin et de Toulouse present6s en vue de la
beatification de la ve6nrable sceur Catherine Labour6,
cette vive reconnaissance pour Votre Saintete, nous
la chanterons en un hymne a la gloire de Dieu, qui
est charite, toujours admirable dans ses saints, a la
gloire de Marie Immacul6e de la Medaille miraculeuse, Mere du bel amour, a la prosp6rit6 de la sainte
9glise, a la prosperit6 du tr6ne de Votre Saintet6,
representant de Dieu, pour la diffusion du regne de
la charit6 sur la terre.
- Que la b6n6diction apostolique de Votre Saintete
couronne la joie de nos coeurs, nous 6levant jusqu'au
ciel, oa, selon l'enseignement du meme saint Vincent, on aime et on aime pour l'6ternit6 Dieu et le
prochain! ,
A ces mots, ecoutes dans un profond silence,
Sa Saintet6 Pie XI repondit en remerciant Dieu du
r6confort spirituel qu'il donne i son Vicaire au
commencement de la douzieme annie de son pontificat et au lendemain du jubil6 de l'apparition de
Lourdes. Les ceremonies anniversaires de Lourdes et
la b6atification de la v6n6rable Catherine Laboure, a
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qui fut confi6e la M6daille miraculeuse, sont un double
hommage rendu a la Vierge.
Puis, le Pape a fait un parallele entre les deux
saintes femmes qui sont aujourd'hui a l'honneur :
Catherine Laboure et Vincenza Gerosa. D'une part,
une vie active et laborieuse, la vie de la v6nerable
Vincenza. Son oeuvre est destin6e Ase repandre et a
fleurir dans le monde entier. Malgr6 cela, elle connut
les secrets de la plus grande modestie. Elle dut s'effacer devant son ceuvre, et son effacement a dur6 au
dela de savie, car l'ceuvre qu'elle a cr66e et d6veloppee
prend le nom de bienheureuse Cabitanio. C'6tait ai
Dieu a la sortir de son effacement et i l'l6ever.
D'autre part, silencieuse et humble, Catherine
Labour6, une de ces natures dont la vie peut sembler
a un profane une vie uniquement de priere, se revile
fervente, laborieuse : quarante ans passes parmi les
vieillards souffrant tous les maux, avec une charit6,
non seulement active, mais ing6nieuse, pour diminuer
les misires corporelles et arriver au soulagement des
ames.
Deux vies qui font r6flechir et mediter de nos jours,
oi tant d'imes se perdent souvent dans une activite
tout ext6rieure et sterile, car il leur manque l'aliment
de 1'esprit.
Par contre, des ames s'6puisent dans une piet6
presque 6goiste, ames riches de fond spirituel, mais
qui ne font rien pour le milieu dans lequel elles vivent.
Or, meme un contemplatif a besoin d'etre, a sa facon,
actif, g6n6reux et bienfaisant. Tel est I'enseignement
que donnent ces deux figures dlues, qui ont associ&
la ferveur de I'esprit et l'intensite de l'action. En
toutes deux resplendit souverainement la charit6.
Leur exemple est particulibrement opportun en I'imminence de l'ann6e sainte oi la R6demption,qui apporta
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an monde des tr6sors de vie, doit itre meditie, afin
que de l'infinie source du coeur de Dieu jaillissent de
nouveaux bienfaits pour I'humanit6 et pour la v6ritable civilisation.
CHIERI
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binidiction, s'il vous plait!
Ce n'est pas la premiere fois, cette annee, que le
devoir me pousse a vous 6crire au sujet des retraites
spirituelles. Je l'avoue bien volontiers, jamais je n'ai
autant senti le plaisir de l'obeissance que cette fois;
car elle me donne l'occasion de dire notre satisfaction
pour le passi et nos espoirs pour I'avenir a celui qui
a hirit6 de saint Vincent un amour tout a fait particulier pour cette oeuvre sainte. J'ai, en effet, encore
presentes a mon esprit les paroles par lesquelles,
Monsieur et Trbs Honor6 Pere, vous encouragiez les
confreres de cette maison et de notre province a
continuer cette belle oeuvre, oii notre saint Fondateur
a r6ussi en maitre et en ap6tre. C'est notre devoir,
apres avoir remerci6 Dieu de l'aide et des grices qu'il
nous a accord6es pendant I'ann6e qui vient de s'6couler,
de faire connaitre nos consolations aux personnes qui
y ont droit, comme sont celles qui de ce travail sont
les inspiratrices et le soutien.
II y a quelques jours seulement, s'est terminie la
dix-huitieme retraite aux laiques. Cette annee 1932,
nous pouvons l'appeler l'ann6e classique des retraites,
parce que la maison de la Paix, depuis son existence,
n'a jamais vu tant de retraitants et des retraitants de
si haute condition.
Comme vous le savez, Monsieur et Tres Honore
Pere, I'apostolat des retraites spirituelles n'est pas
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nouveau dans cette maison. Depuis 1869, c'est-i-dire
depuis que M. Marcantonio Durando a acquis des
Peres Franciscains Observants le couvent historique
della Pace, les confreres n'ont jamais cess6 de travailler avec diligence et fruit a l'oeuvre des retraites
pour le clerg6.
Durant ces soixante ans, la maison a donn6 399 retraites aux eccl6siastiques, et 16ooo retraitants y ont
pris part.
Les retraites aux ordinands furent, elles aussi, une
oeuvre chore a saint Vincent. Jusqu'a present, presque
tous les eveques du Pi6mont nous ont envoy6 leurs
clercs avant l'ordination.
Que Dieu ait b6ni cette ceuvre, on peut le conclure
de la satisfaction que les retraitants et les eveques
nous ont t6moign6e. Depuis quelques annies, dans
presque tous les s6minaires dioc6sains, on donne des
retraites pour les pretres; malgr6 cela, le coit des
voyages, I'affluence des pretres a notre maison a augment6 d'ann6e en ann6e, en sorte que, en 1932, nous
avons du doubler le nombre des retraites, et encore
n'avons-nous pu donner suite

a toutes les demandes.

A chaque retraite, dans quelques maisons de la province, on fait appel & la charit6 des retraitants en
faveur de ceux qui ont peine & payer les frais de
voyage et la pension; et comme temoignage de reconnaissance envers les bienfaiteurs, le sup6rieur dit une
messe a leur intention, tandis que les retraitants recitent I'office des d6funts pour les collgues d6ced6s.
Cette oeuvre, introduite a la maison de la Paix, y a
parfaitement r6ussi.
J'arrive au bien r6alis6 par les retraites parmi les
laiques.
Cette ceuvre jouit de la sympathie commune; la formation de nos clercs mise a part, c'est l'ceuvre pr&.
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firee des confreres de la maison et de la province.
La situation de la maison de Chieri est de tous
points favorable: bon air, pleine lumibre, larges
espaces; tout porte au recueillement.
Les premieres retraites pr&ch6es ont commence, il
est vrai, en 1890; mais elles se poursuivirent sans
trop de r6gularit6. L'oeuvre date, A proprement parler,
de l'ann6e 1925, annie tricentenaire de notre Communaut6. Les confreres, inspir6s par M. Cervia, qui s'engageait A couVrir les frais des premiers exercices,
eurent I'id6e de conserver le souvenir de cette date
memorable en ressuscitant les retraites gratuites aux
laiques. Dieu b6nit les premieres tentatives : l'oeuvre
se d6veloppa, s'ambliora, perfectionna sa m6thode et
multiplia ses fruits. Le tableau suivant indique la
progression :
1925.

196.

1927.

1928.

1929.

1930.

1931.

Retraites. . .
2
4
4
8
6
9
1o
Retraitants..
51
161
175
455
251
464
56o
Total : 6t retraites, 2 929 retraitants en buit ans.

1932.

18
809

L'valuation exacte des fruits nous echappe; Dieu
seul connait les transformations admirables op6r6es
dans tant de consciences; mais, apres ce que nous
avons vu et entendu, nous pouvons dire avec notre

saint Fondateur que les exercices sont le premier et
le principal moyen de sanctificatioc des Ames, et avec
le cardinal Schuster : a Apres le catechisme, aucune
pratique n'est capable de produire des fruits aussi
abondants et aussi durables pour l'action catholique
que les retraites. )
II me parait permis, Monsieur et Tres Honore PNre,

d'appliquer A cette maison les paroles du saint 9vangile : t Heureux les yeux qui voient ce que vous

voyez! n Tous les confreres qui ont observe de pres les
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fruits des retraites ont dfi s'6crier : (4 Le doigt de
Dieu est l!k
Les pretres retraitants eux-memes, en voyant ce
groupe de cinquante ou soixante jeunes se promener
pieusement et en silence, un livre a la main, soit
pour reciter des priTres, soit pour lire la vie d'un saint,
se disaient en eux-memes : uIls font la retraite mieux
que nous! »

Quelle abondance de benedictions Dieu a.d6versses
sur ces jeunes gens! Combien d'entre eux ont d~i
mettre sur le compte de la retraite leur conduite chrdtienne it leur action d'apostolat! II ya quelques jours,
un jeune homme, sur le point de devenir frere missionnaire, nous d6clarait : a Si je suis tel que je suis,
je le dois aux exercices spirituels faits A la maison
della Pace. C'est pourquoi,j'ai senti le besoin de venir
vous remercier avant de partir. , Parfois, nous arrivent
des lettres de meres ou d'6pouses dans lesquelles
6clatent les accents de la plus vive reconnaissance.
( Apres les exercices spirituels, mon enfant, mon
mari sont transform6s. Disormais, nos larmes ont
cess6. Que les exercices soient benis ! &
Plus souvent, ce sont les retraitants eux-memes qui
nous font part de leurs impressions en termes 6mouvants. Hier, nous arrivait la lettre d'un soldat qui
avait participe A notre derniere retraite. c Mon Pere,
disait-il, je ne vous ai pas 6crit plus t6t, parce que je
n'en suis pas capable. Mais aujourd'hui, je ne puis me
retenir; je tiens a vous dire que je remercie infiniment le Seigneur du bienfait extraordinaire des exercices. Durant ma vie, je n'ai jamais 6prouv6 tant de
consolation. J'ai promis g Dieu de vouloir bien pratiquer les maximes de l'lvangile et de sanctifier les
fetes. Demandez au Seigneur pour moi que je pers6vere dans ces saintes resolutions; que je sois bon, pur
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et que je vive toujours dans la crainte de Dieu. b
La soir6e mnme de leur retour au sein de la famille,
un groupe de jeunes gens, iiapuissants a contenir

dans leurs coeurs la vive joie dont ils taient animes,
nous envoyýrent un t6legramme pour nous dire leur
reconnaissance des exercices de la retraite.
Tous, d'une maniere ou d'une autre, cherchent A
nous t6moigner leur gratitude ; mais notre plus belle
r&compense, nous la trouvons dans la constatation des
fruits de la retraite, dont beneficient les families et
les paroisses. En gen6ral, les exercices, surtout lorsqu'ils sont faits plusieurs fois de suite, affermissent
une vie entiere dans le bien.
Un jeune homme s'6tait engage, pendant la retraite,
A la communion quotidienne. II tint parole. Tous les
jours, il servait la sainte messe et recevait la sainte
Eucharistie. Un matin de mai, le vicaire trouva le
jeune homme sans connaissance pres de 1'autel. Interrog6 sur ce qui lui etait arrive, il d6clara : t Vous
savez, M. le Cure, que je travaille durant la nuit et
auprbs du feu; apris minuit, je me sentis la gorge
seche; j'avais bien" envie de boire; mais je pr6efrai
me r6server pour la sainte communion de ce matin.
En entrant A l'6glise, je tombai en d6faillance; voila
ce qui m'est arrive. ,
Ces heureux r6sultats portent Messieurs les cures A
nous envoyer leurs jeunes gens et les hommes de la
paroisse. L'an dernier, 93 jeunes gens nous vinrent
d'une paroisse de I 5oo ames; c'6tait la presque totalite de la jeunesse du pays. L'un d'eux prit Asa charge
tous les frais pour ses compatriotes.
Beaucoup de cures s' 6 tonnent de la transformation
qui s'opere au milieu de leurs fiddles et se demandent
comment il peut arriver que trois jours suffisent pour
accomplir tant de merveilles. En v6rit6, nous-m6mes
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en sommes les premiers 6tonn6s; bien des cas seraient
inexplicables si nous ne savions que l'action de Dieu
sur les ames est sans limite. De notre c6td, nous nous
efforcons de faire de notre mieux pour que le silence
et le recueillement soient bien observ6s, car de l1
depend surtout le succis des exercices.
Afin de mieux nous assurer la protection de saint
Vincent, nous nous appliquons suivre ses exemples:
chaque annee, plusieurs retraites sont gratuites, en ce
sens que nous n'exigeons aucune pension, mais nous
nous contentons d'accepter les offrandes que les
retraitants dbposent spontandment dans le tronc des
aum6nes; ou bien nous accordons de fortes reductions sur le prix des pensions, afin de ne pas d6tourner
les plus pauvres et les plus 6loignes.
Actuellement, I'ceuvre n'a pas de fonds assur6s,
mais la divine Providence nous a toujours envoyi les
moyens necessaires. Parmi les bienfaiteurs de l'oeuvre
se distinguent les Confreres, les Filles de la Chariti
et les Soeurs Nazar6ennes.
Apris les deux principaux repas, les retraitants
passent ensemble quelques instants de r6cr6ation et
s'ddifient mutuellement par leurs conversations pieuses,
echos des entretiens entendus et des bonnes pensees
sugg6rees.
D1sormais, dans tous les dioceses d'Italie, se des-

sine un mouvement de sympathie pour cette ceuvre,
surtout apres les chaleureuses recommandations du
Saint-Pere. Toutes nos maisons de la province sont
entr6es dans le courant.
La publication du Messagero degli Esercizi est la

cons6quence de cette vogue bienfaisante en faveur
des exercices aux laiques. Par ce bulletin, nous res-

tons unis a nos retraitants, pour achever en eux la formation spirituelle commencee ici, et aussi nous mon-
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trons la grande part prise par notre saint Fondateur
a l'ceuvre des retraites.
Si cette modeste publication peut atteindre son
but, elle vous le devra, Monsieur et Tres Honore Pere.
En finissant, je d6pose entre vos mains le bien que
nous avons accompli; le pere a toujours droit sur le
travail de ses enfants. De ma part, n'est-ce pas presomption de rappeler ce que sainte Catherine de
Sienne disait au Souverain Pontife apres ses grandes
fatigues : ( Pour Vous j'ai travaill6, pour Vous j'ai
souffert et pri6. I
B6nissez, s'il vous plait, Monsieur et Tres Honore
Pere, nos personnes et notre travail.
Je suis, en l'amour de N.-S. et de Marie Immacul6e,
votre tres devou6 fils.
Joseph GARLANDO,
i. p. d. 1. M.

P.-S. - II m'est agreable de joindre a cettre lettre
copie de celle que vient de m'envoyer S. E. le cardinal Pacelli, au nom du Souverain Pontife :
Du Vatican, le i5 decembre

1932.

MONSIEUR,

Le Tres Saint-Pere se r6jouit vivement a la nouvelle qu'un si grand nombre de retraitants est alle,
dans le cours de l'ann6e qui s'achtve, frapper a la
porte de votre maison, pour y trouver la sainte solitude dans laquelle Dieu parle aux ames et les pousse
a de plus hautes ascensions spirituelles.
II se r6jouit particulibrement de voir que les
pr&tres y viennent nombreux, eux qui sont charges de
dispenser aux autres les saints mysteres et sont
appel6s a une perfection plus grande et & un plus
grand zele pour le salut des ames. La noblesse des
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sentiments de ceux qui ont suivi les saints exercices
chez vous m'est attest6e par 1'offrande de 990 lires
qu'ils ont envoy6e au Souverain Pontife par votre
intermediaire.
Sa Saintet6 vous remercie de cet hommage, signe
de votre devouement, et fait des voeux pour que les
bons propos formbs durant ces jours de ferveur et
d'oi procede ce don filial, soient durables et puissent
produire des fruits de sainte joie pour l'Eglise.
En gage des divines benedictions, le Tres SaintPere donne aux pretres, a vous, Monsieur, et a vos
collaborateurs la bin&diction apostolique.
Dans les sentiments d'une sincere et profonde
estime, j'ai le plaisir de me dire votre tres d6vou&
dans le Seigneur.
E. Card. PACELLI.

ASIE
SYRIE
BEYROUTH
S(EUR

IMGLIN,

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

II y a une quinzaine de jours, Mme H. Ponsot se
rendait, en compagnie de Mme Ch. Debbas, au couvent des sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, pour remettre
les insignes de la L6gion d'honneur i soeur Eug&nie
Mglin, visitatrice de l'Ordre pour la Syrie, le Liban,
la Palestine et l'Igypte.
Au risque de blesser 1'humilitE classique d'une
religieuse, nous nous permettons de donner un apercu
succinct des oeuvres chr6tiennes et francaises qui ont
valu i sceur Eugenie Meglin une si haute distinction
honorifique.
Depuis plus de vingt-cinq ans, la noble et vaillante
dame se devoue, avec un zele inlassable, aux ceuvres
de charit6 en Orient, a la tate d'une Congr6gation
pour qui l'ob6issance, I'abnegation, la confiance en
Dieu, I'amour des pauvres et des d6sh6rit6s, l'accomplissement du devoir et la modestie sont les bases in&branlables de la religion.
Les 6coles de filles des sceurs de Saint-Vincent-dePaul, 6parpillees dans les grandes villes d'Orient,
donnent a la soci6t6 des femmes de devoir, a la hauteur de leur position, ayant au cceur trois amours :
celui de Dieu, celui de la famille et celui de la patrie.
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L'ceuvre si int&ressante de la Creche ou des EnfantsTrouvis prospere et, chaque ann6e, des centaines de
petits innocents sont arrach6s aux griffes implacables
de la mort.
Les orphelinats de garcons et de filles donnent
aux d6sh6rit6s de la fortune et de la famille une formation morale et professionnelle qui leur permettra
de reprendre une place utile ethonnete dans lasociet6,
et de tous les coins de l'Orient partiront des appels
fervents pour la propagation d'ceuvres aussi humanitaires. Il serait intbressant de suivre en historien le
r6cit des fondations successives des orphelinats francais, au Caire, a Alexandrie, a J6rusalem, a Beyrouth,
a Damas, sous l',gide affectueuse de la Mere Visitatrice, mais, notre but 6tant plus modeste, nous nous
contenterons de relever que le d6vouement des Soeurs
de Charit6 est sans borne pour leurs enfants d'adoption.
Enfin, la multiplication des h6pitaux et des dispensaires est le conronnement de la plus belle ceuvre humanitaire et francaise dans les pays du Levant, et il fallait
une ame de sainte, un coeur de mere, une volonti inergique et une administration impeccable pour maintenir
tous ces 6tablissements dans leur prosp6rite et leur
renom d'hospitalit:, notamment durant les jours d'6pid6mie qui viendront periodiquement priver l'honorable
directrice de ses plus d6vouees collaboratrices. Qui
ne se souvient de ces admirables Soeurs de Charit6,
atteintes de la contagion en soignant les pestif6rs ?...
Qui ne rendra un hommage respectueux i leur courage incomparable et & leur sublime sacrifice?...
En plein 6panouissement de ses ceuvres, la Mere
Visitatrice ne soupconnait pas quelle temp&te menajait l'Europe, quelles ruines allaient de ce fait
s'amonceler sur le monde et quelles terribles 6preuves
attendaient sa Congregation.
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Contrainte par la grande guerre de quitter sa chere
Syrie, avec les soeurs francaises, pour remplir ses
devoirs civiques et soulager les souffrances physiques
de ceux qui tombaient h6roiquement pour la defense
du sol natal, elle reste toujours attach6e de cceur a
sa patrie d'adoption, si 6prouv6e par la famine et les
maux de la guerre.
A la cessation des hostilites, elle rentre en Syrie,
rassemble ses ouvrieres, les vaillantes Filles de la
Charit6, et malgr6 les souvenirs douloureux d'unpass6
charge de destructions et de ruines, l'incertitude de
l'avenir et 1'anxi&te du present, confiante en Dieu et
dans sa sublime mission, elle travaille inlassablement
a la reconstitution d'une ceuvre cruellement 6prouv6e
par la guerre, essaye de lui donner un renouveau de
vie et meme une plus grande extension. Elle y reussit
pleinement, en d6pit de ses quatre-vingts ans revolus
et de 1'6normit6 de la tache.
Elle retablit rapidement les oeuvres de jeunesse et
rouvre, grandes et hospitalieres, les portes d'6tablissements oi viennent s'abriter les maladies, les
souffrances et les miseres de notre pauvre humanit6.
Le Sanatorium de Bhannes, notamment, se dbveloppe
comme par enchantement avec tout le confort, je dirai
meme le luxe moderne, et peut rivaliser avec les etablissements similaires d'Europe; d'aucuns affirment
que c'est un chef-d'aeuvre d'hygiene et de salubrit6
publique. II nous faut conclure par ces reflexions,
recueillies dans des milieux indigenes cultiv6s et
pondI6rs:
u Si, sur le terrain politique ou economique, nous
avons parfois des divergences de vues, des polemiques d'intr&& avec les politiciens ou financiers francais, nous sommes tous d'accord sur le terrain philanthropique, pour ncus incliner avec respect, sans
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distinction de parti on de confession, devant l'aeuvre
admirable des Missionnaires francais en Orient, et la
distinction honorifique dont a ite l'objet soeur M6glin
rencontre l'approbation unanime du pays. ))
SARHANE.
(La Syrie, 27 novembre 1932.)

ANTOURA
MORT DE M. ERNEST DIAB
Lettre de M. SARLOUTTE, pretre de la Mission,

a

M.

LE SUPERIEUR GENERAL
Antoura, 2 janvier 1933.

MON TRkS HONORE PtRE,
Votre beindiction, s'il vous plait !
J'ai la douleur de vous annoncer la mort de notre
excellent et v6n6r6 confrere M. Ernest Diab, qui,
hier au soir, est retourn6 au ciel, dans la quatre-vingtsixibme ann6e de son ige et la soixante-neuvieme de
sa vie de fils de saint Vincent. C'est une v6nerable
relique d'Antoura qui disparait; voili trente ans que
je vivais c6te a c6te avec lui; j'estime qu'il avait de
savie de missionnaire la plus surnaturelle conception;
ce sont surtout sa piet6 tres confiante, son divouement
aux ames qui nous ont le plus frappes, avec cette r6gularit6 parfaite qui, jusqu'a la semaine derniere, I'a
fait lever a quatre heures, comme la communaut6. Je
dois dire qu'il a eu la vieillesse la plus enviable : pas
d'infirmitis, la pleine possession de sa lucidit6 jusqu'au bout, le besoin de s'entretenir, de se cultiver;
avant-hier encore, il s'est fait lire, tout l'apres-midi, a
Revue des Deux Mondes et la Documentationcatholique.
Eleve d'Antoura, comme tous ses freres (la famille
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Diab, libanaise par le pere, francaise par la mere, est
une famille des plus estimees dans le pays); il fut, a
Saint-Lazare, un s6minariste et un etudiant remarqui
et y resta jusqu'apres son diaconat. Ordonni pretre
a Jerusalem, le 4 d6cembre 1870, par Mgr Bracco,
coadjuteur de MIgr Valerga, il fut, depuis, successivement missionnaire a Prime-Combe, professeur au
grand s6minaire de Marseille, oh il se cr6a des affections inalt6rables en la personne de Mgr Simeone,
6veque actuel de Fr6jus; de Mgr Bolo, et de nombreux
eccl6siastiques qui, depuis, lui assuraient, avec une
touchante fidelit6, leur affectueuse reconnaissance.
Rappel6 en Orient, il fut plac6 successivement a notre
college d'Alexandrie (br1il en 1884, sous Arabi Pacha),
puis a Beyrouth, a Damas, a Tripoli, et enfin Antoura,
oh, pendant plus de quarante ans, il devait faire le
bien, comme professeur de litterature et de rhetorique,
et professeur remarquable; il a pu former de I 500o
2000
oleves,
qui lui gardent tous un veritable culte.
Pr6fet de discipline 6nergique et subtil, il fut, pour
les sup6rieurs successifs d'Antoura, un c bras droit o
indispensable. La guerre l'obligea &quitter Antoura
pour se dissimuler, sous l'habit monacal maronite, a la
pers6cution des Turcs. Depuis 1919, il 6tait devenu le
( pere spirituel ) d'Antoura, tellement nos enfants
avaient en lui de confiance. On I'appelait a saint
Joseph n, dont il avait, d'aprbs la statuaire admise, la
belle tate venerable, aux opulents cheveux blanchis,
l'ancienne et si distingu6e coiffure eccl6siastique,
celle du P. Itienne et du P. Fiat. C'est lui qui
patiemment faisait, tous les soirs, I'instruction des
futurs premiers communiants. En outre, tous les jours,
jusqu'a l'ann6e derniere, il allait, a pied, a la maison
de nos sceurs de Zouk-Mikhael pour faire inlassablement le cours de religion a toutes les categories
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d'enfants, bbb6s, adolescentes, Enfants de Marie
internes ou externes, entendre les confessions, bref,
refaire A Zouk son r6le d'animateur surnaturel, qui
6tait le sien a Antoura.
Vendredi dernier, par temps de tempete, il s'6tait
donne le luxe d'aller et de revenir a pied de Zouk. La
bonne sup6rieure lui avait fait remarquer son imprudence, et, devant son refus d'user d'une auto (il en
avait la terreur, comme la terreur des bceufs et des
vaches, accident de son enfance), lui avait confi6 son
parapluie; il lui dit : u Est-ce que vous me prenez
pour un vieillard? n (a 86 ans!). Mais cette crinerie
lui valut une congestion pulmonaire, compliqu6e bient6t d'un 6rysipele a la jambe droite, d'albuminurie et
des autres miseres que d6clenche chez un vieillard une
affection quelconque. Et notre v6nir6 P. Diab a fait
une maladie de six jours, sans souffrances visibles,
sauf celles des injections qui devaient lui soutenir le
coeur a flanchant ,. II a recu les derniers sacrements
en pleine lucidit6, r6pondant a toutes les prieres,
demandant pardon a la communaut6 de ses petites
d6faillances et gai de partir pour le ciel.
Samort prend les proportionsd'un deuil national,tant
il 6tait connu, aim6, ve6nr- de tout le pays. Des d616gations de tous les villages se succedent devant son
beau cadavre.
Ses fun6railles ont et6 imposantes par le calme, la
tenue de la foule tres 6mue qui s'y pressait. Malgr6
1'absence de nos 61lves, alors en vacances, la messe
solennelle fut c6lebr6een pr6sence de six archeveques
maronites, dont Mgr Abdallah Khouri, 6&lve du
ven6r- d6funt, de nos confreres, de nos sceurs de la
province et d'anciens 61eves dont pr6cis6ment la personnalit6 6tait devenue pour lui presque un titre de
gloire.
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Nous gardons pieusement le souvenir de notre bon
P. Diab; son heureuse m6moire faisait de lui un

puits de souvenirs, comme sa chambre itait le r6ceptacle oil I'on pouvait retrouver les photos les plus
lointaines de groupes et d'individus, photos et documents dont il illustrait ses ricits du temps passe. Un

grand missionnaire, un bon fils de saint Vincent est
rentr6 a la Mission du Ciel; il continuera l-haut a
nous aimer, a nous b6nir. Puisse son exemple provoquer en ce cher pays des vocations aussi heureuses

que la sienne! Antoura, qui se meurt d'inanition, serait
peut-etre sauve.
TRIPOLI
Lettre de M. ALOUAN, pritre de la Mission,
a M. LE SUPERIEUR GENERAL
Tripoli, le 29 novembre 1932.

MONSIEUR ET TRES HONORI

PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Connaissant l'intr&et que vous portez A vos missions,
je me fais un plaisir de vous mettre au courant de nos
derniers travaux apostoliques de cette annee 1932.
Ne pouvant pas suivre mon confrere dans ses
courses apostoliques a travers la montagne, je me
contente de donner les retraites qui nous sont demand6es de-ci de-1a, dans les maisons de la province ou
dans les autres 6tablissements, en attendant que nous
ayons du monde pour pouvoir faire deux groupes.
Ainsi, a peine 6tais-je de retour a la maison, apres
la retraite ecclisiastique, comme je vous l'ai 6crit en
son temps, que le cher Frere Ir6nee, directeur du
college de la Sainte-Famille de Tripoli, me pria de
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donner la retraite de rentr6e i ses quatre cent cinquante 6elves. Djha, I'ann6e derniere, i pareille
6poque, j'avais rempli ce ministire aupres de cette
nombreuse jeunesse libanaise, animie des meilleurs
sentiments chretiens. J'ai commence cette retraite, le
2o octobre, au matin. Pendant trois jours, j'avais cette
jeunesse sous les yeux, attentive, avide d'entendre la
parole de Dieu. II y avait des Latins, des Maronites,
des Grecs catholiques, des orthodoxes, des protestants, etc. Unmatin, un jeune homme orthodoxe, l66ve
de premiere classe, vint me trouver et me demanda A
se confesser, disant qu'il voulait &tre catholique et qu'il
etait autoris6 par son pere i le faire. Et de fait, il
avait un 6crit de son pere, disant qu'il y donnait son
consentement. D'ailleurs, ce jeune homme avait vingt
ans; il 6tait en regle, et surtout bien dispose. " Un
chritien doit vivre en chr6tien, me dit-il, et pour
vivre en chr6tien, il lui faut les sacrements. Or, chez
les orthodoxes, on ne se confesse qu'une fois Fan, et
encore! Ce n'est pas en se confessant une fois l'an
qu'on se corrige et qu'on arrive a observer fidelement
la loi. Voild pourquoi je veux etre catholique, pour
faire serieusement mon salut. , II avait raison; aussi,
l'ai-je requ avec bonheur aux sacrements de notre
Mere la sainte Aglise romaine. I1 etait heureux; nous
pleurions tous les deux de joie.
Apres Tripoli, j'ai t&6 a Damas, sur la demande de
M. Delteil, sup&rieur du collge, pour donner aussi
la retraite i ses deux cent cinquante 6lves. La aussi,
j'eus de grandes consolations. J'ai constat6 que nos
confreres exercent une grande influence sur la jeunesse damasquine et marchent sur les traces de leurs
devanciers d'il y a plus de cent ans.
Nous avons commenc6 cette retraite le 29 octobre
pour la terminer le jour de la. Toussaint. Restait la
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retraite des Enfants de Marie et des enfants des
Sceurs. Cette retraite, commenc6e le 2 novembre au
soir, je la terminai le dimanche suivant. Ces jeunes
filles 6taient tres nombreuses; I'6glise des confreres
6tait plus que pleine.
A mon retour h Tripoli, je devais 6vangeliser les
6elves de l'6cole gratuite des Freres. C'est surtout
parmi les pauvres qu'on trouve des ames d'elite. Apres
les autres, il fallait penser a soi-meme. Je profitai de
la pr6sence de mon confrere a la maison pour faire
notre retraite annuelle. Celle-ci termin6e, je devais
encore donner la retraite des Enfants de Marie dans
la maison des Soeurs de Zouk-Mikael. Retraite nombreuse et tres consolante.
Et maintenant, mon confrere va reprendre ses
courses apostoliques avec quelques prktres du pays,
en attendant du renfort, et moi, je redeviens solitaire,
en attendant du ciel un compagnon.
Veuillez agreer, Monsieur et Tres Honors Pere,
mon filial respect et ma profonde ob6issance, et
daignez benir votre enfant respectueux.

J.

ALOUAN,
i. p. d. 1. M.

P.-S. - Apres que ma lettre fut cachetbe, Mgr Arsene Fakhouri, vicaire general de Tripoli, vint me
trouver pour me prier de donner la retraite aux meres
chritiennes et aux jeunes filles dirig6es par les Soeurs
Maronites de la Sainte-Famille, A Chekka (Liban),
pres de Tripoli. Je ne pouvais refuser, malgre que je
sois seul dans la maison. Quand serons-nous nombreux pour pouvoir facilement repondre A toutes les
demandes qui nous sont adress6es? Dieu est grand !
J'ai done 6t6 A Chekka, le dimanche soir, 4 d6cembre.
Cette retraite m'a donn6 beaucoup de consolations.
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Dieu en soit mille fois remerciM! Mais il fallait etre,
le 8 d6cembre, a Tripoli; voila pourquoi j'ai du terminer la retraite le 7, apres I'exercice du soir. A mon
retour, Mgr Abdallah Khouri, vicaire patriarcal, me
fit prier d'accepter de donner les sermons de careme
a Sgorta. Vous comprenez bien, mon Tres Honor6
Pere, que je ne pouvais pas accepter, itant donni que
je suis seul a Tripoli pour le travail des trois maisons
de Soeurs de la ville, de la Marine et de Sgorta. Pendant ce temps, qui ferait le travail a ma place? Messis
multa, operariiautem pauci!

CHINE
L'EGLISE CATHOLIQUE EN CHINE DE 1922 A 1931

Il y a aujourd'hui en Chine dix-sept Missions confies au clerg6 indigene, exactement dix vicariats et
sept prefectures apostoliques; done, dix vicaires aposliques chinois, et, de plus, un 6veque auxiliaire a
Canton. Ces Missions comptent ensemble pres de
4oo00ooo catholiques, pres d'un sixieme de toute la
population catholique chinoise. Ces dix-sept Missions
ne sont pas uniform6ment distribu6es dans le pays. Il
y en a cinq dans le Hopeh, qui en compte onze en
tout. Que les Missions indigenes aient trouv6 un d6veloppement plus grand dans cette province, c'est tout
naturel, car PNkin a toujours &t6 le centre s6culier de
1'6vangelisation en Chine. Les 717000 catholiques r6pandus dans le Hopeh forment un peu moins d' an tiers
de toute la population catholique chinoise. Les autres
Missions indigenes sont diss6minees <c et l1. II y en
a trois dans le Szechvan, deux dans la Mongolie,
deux dans le Shansi, une dans le Hupeh, autant dans
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le Kiangsu, le Chekiang, le Shensi, le Shatung. Toutes
ces provinces appartiennent A la Chine septentrionale
et a la Chine centrale.
Dans la Chine meridionale, le travail d'6vang6lisation est moins d6velopp6.
Quant aux missionnaires qui ont contribu6 a la formation des missions indigenes, les missionnaires francais tiennent la premiere place; A eux revient 1'honneur d'en avoir pr6pare dix. Viennent ensuite les
missionnaires italiens, avec trois; les missionnaires
belges, avec deux; les missionnaires allemands et les
missionnaires hollandais, avec un chacun. Les Lazaristes en ont a. leur actif cinq; les Mineurs Franciscains, autant; les Missions £trangeres de Paris, trois;
les J6suites, deux; les Missionnaires de Scheut, deux.
Les Missions indigenes ainsi nouvellement cre6es ont
une grande vitalit6. En moyenne, dans les Missions
confides aux pretres Atrangers, le chiffre des bapt&mes conf6res par chaque missionnaire est 13,5;
dans les Missions indighnes, la proportion monte a
14,6; il est vrai, ajoutons-le, que, dans le partage des
vicariats, les indigenes ont toujours eu ia meilleure
part.
Voyons maintenant, d'une maniere plus g6nerale,
les progres catholiques en Chine pendant la pbriode
1922-1931 :
Nombre des catholiques : 2000000 et 25ooooo;
augmentation, 25 p. ioo.
Nombre des Missions : So et 115; augmentation,
So p. loo.
Nombre des Missions indigines : o et 17.
Nombre des Instituts missionnaires 6trangers : 11
et 26; augmentation, 136 p. too.
Nombre des pr&tres chinois: 690 et I 504; augmentation, io5 p. ioo.
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Nombre des s6minaristes : 2854 et 5719; augmentation, 100 p. 100.

La statistique, appliqu6e aux soeurs, aux 6coles, aux
oeuvres de bienfaisance, etc., donnerait des proportions non moins consolantes.
C'est ce qu'on a dinomm6 avec raison le " Prodige
de la Chine ).

Mais les chiffres ne peuvent mesurer le progres
imtmense apporti aux m6thodes d'6vang6lisation par
l'application fidele des instructions pontificales. En
i919, au collbge de la Propagation de la Foi, il y

avait seulement quelques 6leves chinois; maintenant,
lear nombre atteint la quarantaine. On discutait alors
s'il 6tait utile, ou non, de donner aux s6minaristes une
culture complete; a beaucoup, les s6minaires r6gionaux ne semblaient pas opportuns; penser A un 6piscopat indigene de prochaine r6alisation, a une action
catholique de laiques en Chine ou a une Universite
catholique, comme celle de P6kin, semblait a la plupart une folie. Et voilU que maintenant cette folie est
une belle et radieuse r6alit6, promesse d'un grand
avenir.
En 16io, le P. Mathieu Ricci, en terminant ses jours
A P6kin, disait a ses confreres : a Je laisse devant
vous une porte ouverte. , Le premier d616gu6 apostolique de la Chine, aprbs dix ans de travail intense,
peut s'6crier, lui aussi, avec saint Paul: Ostium apertum est magnum et evidens.
(Pensiero Missionario.)
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Letiredes6urANNE-MARIE RAYMOND, Fillede la Chariti,
a M. CAZOT
P6kin, Ecole Sainte-Jeanne-d'Arc,
23 novembre 1932.
MON BOX ET RESPECTABLE PERE,

La grice de .Votre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Oui, que la grice de Notre-Seigneur soit toujours
avec nous! La grace de ce tout petit Jesus qui va venir
et qui ne vient que pour nous en combler. Je d6pose
tous mes vceux dans son Cceur pour qu'il vous les traduise, qu'il les feconde, qu'il soit lui-meme 1'expression de ma filiale reconnaissance.
Oui, merci, mon P&re, pour votre si bonne derniere
lettre; elle m'est arriv6e le jour meme de la fete du
Christ-Roi, fete qui m'est si chbre, parce qu'elle a kt
notre premiere fete en Chine, parce que nous avons le
Saint Sacrement expos6 ce jour-li dans notre petite
chapelle, enfin parce qu'elle est un peu la r6alisation
de l'Adveniat regnum tuum, une de mes oraisons jaculatoires favorites. Mgr Jarlin nous disait, la semaine
derniere, quand nous avons eu la consolation de Ie voir,
a l'occasion de sa fete: ( La gloire de Dieu, il n'y a
que cela ; nous ne sommes cr66s que pour cela; nous
ne le comprenons pas assez; nos prieres sont toujours
des demandes; elles devraient 6tre une louange, une
adoration! » C'est pour cela que ce v6ndre Monseigneur aime tant nos cat6chumbnes et nos neophytes.
Un nouveau chretien, c'est une bouche de plus pour
louer Dieu, un cceur de plus pour l'aimer. Monseigneur
m'a demand6 : a Combien de baptemes? - Soixante,
Monseigneur, depuis votre fete, l'ann6e derniere. » Ma
Sceur alors s'est approch6e : " Nous aussi, Monseigneur, nous faisons beaucoup de baptemes, des cen-
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taines et des centaines de bibes moribonds parmi les
r6fugi6s et les victimes du cholera. - C'est bien, c'est
tres bien, ces petits prieront au ciel pour la Chine. )
Puis,se tournant vers moi, en souriant: (J'aime mieux
les siens! )
Les uns et les autres sont bien pour la gloire du
bon Dieu, mais il est certain que les baptemes d'adultes sont bien consolants; la joie qu'ils donnent au
v6ner6 Mgr Jarlin centuple la mienne, deji bien profonde. Je ne puis entendre prier nos catkchumenes et
nos neophytes sans &tre emue. Is ont une foi touchante, s'attirent les uns les autres et nous amenent
d'anciens chr6tiens oublieux de leurs devoirs. C'est
ainsi que nous avons eu dernierement un retour bien
touchant. Un pauvre homme qui nous a demand& de
l'aider et de se confesser dans notre chapelle. Radieux
aprbs 1'absolution, il est venu dire son bonheur, ajoutant: a Le pretre n'a pas 6tt trop severe, il ne m'a
IlUs aiment le chadonn6 que vingt-cinq chapelets!
pelet, et la sainte Vierge travaille dans toutes ces
conversions. Les paiens acceptent la m6daille avec
respect et reconnaissance. Avant-hier, j'en ai offert
une a un petit marchand, il l'a prise avec empressement, disant: " D'abord, prendre un bain, puis changer
d'habits, ensuite mettre la medaille. n
Au dernier bapt&me, le 26 octobre, nous avions un
brave policier qui portait fierement sa m6daille sur
son uniforme; en face de lui, contraste touchant, une
timide jeune fille de l'icole, pieuse comme un ange et
qui, depuis, communie tous les jours. Entre eux, les
tireurs de pousse, leurs femmes et leurs enfants; ils
Ataient onze. D'autres se pr6parent pour Noel. Les
6tudiantes de l'icole normale ne sont pas les dernieres.
Nous pouvons remercier la Providence du bon esprit
qui regne parmi elles. Ce qui nous manque, c'est la
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place, d'une part, et les ouvribres, de 1'autre. Nous
avons amend soixante-quinze enfants au transfert,nous
en avons maintenant cent vingt a l'cole et quatrevingt-dix aux classes gratuites.
Catechumbnes et neophytes sont une centaine, qui
viennent ecouter l'instruction de soeur Vincent. Pour
Noel, nous leur ferons grande fete. J'ai achet6
soixante couvertures ouat6es, et les armoires sont
pleines de v6tements chauds pour les petits. Heureusement que le froid ne s'est pas encore fait sentir;
sans cela, je n'aurais pas le courage d'attendre Noel,
bien sir, pour vetir tout ce monde.
Pauvres gens, ils sont si reconnaissants ! Pour ma
fete, les tireurs de pousse m'ont offert des fleurs
blanches et des plantes vertes. L'un d'eux, accompagnant une soeur au marche, avait remarque que c'6tait
ce que j'achetais, et en avait conclu, avec raison, que
c'etait ce que je devais aimer. N'est-ce pas une delicatesse touchante?
Vous voyez, mon Pere, qu'il n'y a pas que des brigands en Chine, comme on pourrait le croire a la lecture des Annales; il y a beaucoup, beaucoup de braves
gens, d'imes de bonne volont6, qui n'attendent que
de connaitre la v6rite pour l'embrasser, parmi les
pauvres surtout; bienheureux les pauvres! C'est si
facile avec eux! Quand pourrais-je ouvrir un petit dispensaire pour ceux de notre quartier ? En attendant,
ils viennent avec confiance demander des medicaments
quand ils sont malades. Ii faut si peu pour les contenter et, par la grace de Dieu, pour les soulager!
Vous voyez, mon Pere, que le divin petit Roi d'OuLong-Ting supple a l'insuffisance et r6pare toutes les
sottises du pauvre bras gauche que je lui suis! Le
droit, c'6tait le regrett6 M. Planchet, dont les prieres
nous restent acquises ; il vient encore de me 1'6crire en
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me disant que vous l'avez requ (ctres paternellemerit ,.

Je sens qu'il a ete tres touchi de cette charitA, et
moi aussi, mon Pere, qui vous en remercie de tout
cceur.

Merci encore, mon Pere, des details que vous me
donnez sur la province de Constantinople; cela m'interesse beaucoup, pour les membres des deux families.
J'ai laisse la-bas une partie de mon cceur: je les nomme
souvent dans mes prieres et voudrais les savoir tous
saints et heureux.
Voila une bien longue lettre; il me semble presque
vous avoir fait une petite visite. Ma sceur vous donnera, de son c6t6, des nouvelles du cher et grand J'en
T'se T'ang. Il ne me reste qu'a vous demander votre
benediction pour moi et pour mes bonnes compagnes.
Des neuf chceurs des anges,nous sommes retombees
aux huit beatitudes, trop peu nombreuses, mais heureuses et bien unies en l'amour de Notre-Seigneur, de
nos enfants et de nos chers maitres. Les sant6s sont
a m6nager; je suis la plus vaillante; c'est bien un
miracle de notre petit Roi. La ferveur et le bon esprit
meritent une meilleure note que la sant6; c'est bien
l'essentiel, Dieu soit b6ni !
Vous renouvelant mes voeux, auxquels je joins ceux
de toute la petite famille, j'ai 1'honneur d'etre, mon
Pere, en l'amour de la Vierge Mere et de son petit
J6sus, votre bien humble et bien ob6issante fille.
Sceur Anne-Marie RAYMOND,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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Lettre de swur ANNE-MARIE RAYMOND,
Fille de la CharitM, a M. LE SUPERIEUR GENERAL
Ou-Long-Ting, Pekin, 25 novembre

1932.

MON TR-S HONORE PERE,
Votre bintdiction, s'il vous plalt!
Comme j'aimerais m'agenouiller a vos pieds pour
la recevoir, cette b6nediction que je sollicite humblement de loin, pour votre indigne fille d'abord, puis
pour mcs bonnes compagnes, notre nombreuse jeunesse et nos chers pauvres, nos seigneurs et nos
maitres!
Malgre la distance, malgre ma misere, je tacherai
de me trouver tout pros de vous, mon Tres Honor6
Pere, aupres du berceau de 1'Enfant-Jisus. Un mois
nous s6pare encore de la venue du divin Messie; mais,
a Ou-Long-Ting, c'est d6ja, c'est toujours un peu
Noel, puisque l'Enfant-J6sus est notre divin petit Roi.
Ce soir, en assistant au salut du Saint Sacrement,
que, par une faveur sp6ciale de Mgr Jarlin, nous
avons le 25 de chaque mois, en l'honneur de notre
petit Roi, je lui demandais d'6tendre sa binediction
jusqu'k vous, mon Trbs Honor6 Pere, et de vous traduire les vceux respectueux et 1'expression du filial
attachement de la petite famille d'Ou-Long-Ting.
Ces voeux, au point de vue sant6, sont d6ji en partie
realis6s, puisque les Annales nous apportent la bonne
nouvelle de 1'heureux effet des eaux sur cette sant6 si
chbre. II nous reste i souhaiter que ces r6sultats
soient durables et vous laissent jouir, mon Tris
Honor6 Pere, des consolations que nous r6serve, nous
l'esperons, 1'annee 1933.
Cette annie sera une annee de grices et de ferveur
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chez les Filles de la Charit6 et dans les joies qu'elle
vous prepare nous nous efforcerons d'apporter notre
part en nous donnant, de plus en plus, selon 1'esprit
de saint Vincent, aux chores ceuvres qui nous sont
confides, pour la gloire de Dieu et le salut de nos
chers Chinois, que j'aime de plus en plus.
II n'y a pas que des brigands parmi eux, mais beaucoup d'imes de bonne volont6 qui n'attendent que de
connaitre la v6rit6 pour l'embrasser. Neophytes et
catechumenes, nous en avons une centaine, sans
compter les enfants, nous donnent beaucoup de consolations. Mgr Jarlin porte a cette oeuvre un interet
tout particulier et la joie que lui causent nos baptemes
centuple la mienne, dejh bien profonde.
Elle est partag6e par mes bonnes compagnes et
entretient leur ferveur, comme celle de nos 61ves de
l'lcole normale. Ces enfants, de plus en plus nombreuses, sont de s&rieuses et pieuses jeunes filles. Les
aspirantes, tres devou4es, suppl6ent un peu a l'insuffisance des ouvrieres. Nous sommes retomb6es des
neufs choeurs des anges aux huit beatitudes, et les
sant6s, hMlas! ne sont pas toujours A la hauteur du
zele et de la bonne volonte. Nous ne voulons pas nous
plaindre du d6part de la bonne soeur Hucq, elle n'etait
que pr&t6e et la maison de nos martyres m6rite bien
un sacrifice, mais il faudra du temps I la jeune soeur
Mauger pour remplir le vide. Elle y met tout son
cceur; cependant, il lui faut s'adapter tout doucement,
physiquement et moralement, a la Chine et aux Chinois.
Un vide plus difficile a combler est celui laiss6
par le depart du si zel6 et si regrett6 M. Planchet,
l'ame de notre maison et de nos oeuvres, qui m'a donn6
tant de bons conseils, rendu tant de services et merit 6 ,
j'en suis sire, tant de graces du Ciel. Que Dieu le lui
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rende au centuple, lui adoucisse l'6preuve et nous
continue ses benedictions.
De nouveau je r6clame la v6tre, mon Tres Honore
Pere, et, vous renouvelant nos voeux respectueux, j'ai
I'honneur d'etre, en l'amour de Jesus et de Marie
Immaculee, votre tres humble et obeissante fille.
Soeur Anne-Marie RAYMOND,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
LE JUBILE DE MGR GEURTS
VICAIRE APOSTOLIQUE DE YLNGPINGFOU

Apres le bel article paru dans le numero de septembre 1932 de Saint Vincentius a Paulo, article dddi6
a notre 6veque jubilaire, Mgr Geurts, il convient de
donner a nos lecteurs quelques d6tails sur la fete ellememe. Bien que Monseigneur soit entre dans la Congr6gation, 11 y a cinquante ans, le 8 octobre, la fete
fut fix6e au 12 octobre, afin de permettre a tous les
confreres du vicariat d'assister aux solennitis.
Le 9 octobre, eut lieu la cl6ture de la retraite
annuelle des cures, retraite . laquelle Monseigneur
avait pris part. Ce jour-la, le silence de la retraite spirituelle fit place a un bonheur de famille tout intime,
avant-goat de ce qui allait suivre. La pr6paration de
la fete fut suivie par l'arrivee des invites, parmi lesquels Mgr Schraven, cousin du jubilaire; Mgr Souen;
les d6elgues des autres vicariats du nord de la
Chine et enfin tous les confrires du vicariat de Yungpingfou, Chinois et Europ6ens, anciens missionnaires
qui ont blanchi au service de 1'glise de J6sus-Christ,
jeunes ouvriers qui viennent de mettre la main a la
charrue; tous, membres d'une m&me famille, itaient
r6unis pour offrir leurs hommages au grand missionnaire, notre 6 veque bien-aim6, Mgr Geurts.
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Le grand jour arriva. Monseigneur chanta lui-meme
la messe pontificale. M. Ortmans remplit la fonction
de pr&tre assistant, MM. Dekkers et Schmid furent
diacres au tr6ne, MM. Hsu et Coonen firent I'office
de diacre et sous-diacre a I'autel, les autres fonctions
furent remplies par des s6minaristes.
L'6glise, magnifiquement ornie, offrait un spectacle eblouissant aux nombreux fiddles qui 6taient
venus prendre part a la fete de leur pasteur. Ils suivirent avec grande attention les ceremonies si impressionnantes d'une messe pontificale, sans quitter un
instant du regard la personne majestueuse et v6nerable de leur 6veque, revetu des ornements pontificaux.
Durant cet office solennel, tous, missionnaires et
chr6tiens, ont rivalis6 de prieres et de supplications,
demandant a Dieu de conserver encore de longues
anntes le jubilaire au milieu d'eux. Cet ardent d6sir
fut hautement exprim6 par Mgr Lebouille, coadjuteur
de Mgr Geurts, lorsque, apres la messe, il prononca
une allocution de circonstance dans la salle de recreation, oi tous les missionnaires 6taient r6unis. Lorsque
tous les pretres presents eurent offert leurs voeux
Monseigneur, ce fut le tour des siminaristes, qui,
dans un chant a plusieurs voix et un discours rempli
des sentiments les plus delicats, offrirent aussi leurs
vceux i Monseigneur. Vinrent ensuite les 61eves du
college, sous la conduite de leurs maitres, et les chretiens, avec les cat&chistes a leur t&te. A chacune de
ces categories, Monseigneur adressa quelques mots
de remerciement et il s'entbetint quelques instants
avec tous.
Selon l'habitude en pareille circonstance, on fit
appel au photographe du lieu et, quelques instants
apris, toutes les personnes presentes a la fete se trou-
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verent comme eternis6es sur la plaque sensible. II y
eut une ombre regrettable au tableau, et ce regret fut
exprim6 bien des fois pendant la fete, c'6tait l'absence
de notre superieur, M. Willemen, depuis quelques
mois en Europe pour fortifier sa sant6, passablement
compromise.
Pas de fete sans diner de fete. Le gala eut lieu dans
le refectoire, artistement d6cor6. La table etait couverte des cadeaux offerts a Monseigneur a I'occasion
<de son jubili. Durant le repas, grAce sans doute a la
bonne cuisine, mais grace aussi et surtout aux toasts
gracieux et eloquents, 'bhumeur joyeuse, signe caract&ristique de la fete, n'eut pas un moment d'arrat.
Dans son allocution, Mgr Lebouille montra que
Mgr Geurts avait &t6, toute sa vie, un fils fidle de
saint Vincent, se tenant toujours a l'esprit de notre
saint Fondateur, n'enjambant jamais sur la Providence, toujours fidile, hiver comme &t6, au lever de
quatre heures. Les s6minaristes, ajoutait Mgr Lebouille
en terminant, ont eu raison de dire, dans leur chant,
que saint Vincent pouvait contempler avec fierti son
fils, qui a, toute sa vie, march6 fidMlement dans la
voie que lui-meme a tracee.
Une dizaine de toasts furent prononces et tous peuvent se resumer dans ces paroles: <Monseigneur.nous
sommes heureux de vous voir a notre tate; restez
encore longtemps avec nous. )
A la fin du diner, Monseigneur se leva pour adresser
quelques mots de remerciements Atous ceux qui 6taient
venus A Yungpingfou pour assister a son jubile. II
remercia le bon Dieu, qui l'avait fait entrer dans la
petite Compagnie, selon l'expression dont se servait
saint Vincent lui-meme pour d6signer la Congr6gation, rappelant, en m&me temps, les graces toutes
sp6ciales attach6es a cette vocation divine. Passant
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sous silence les personnes encore en vie, Monseigneur
rappela a notre memoire quelques-uns des Lazaristes,
morts depuis longtemps, qui lui avaient fait le plus
de bien, entre autres des confreres bien connus de
nos lecteurs, comme M. Wynhoven, oncle de Monseigneur, et M. Allofs, tous deux morts en Chine, apres
une vie riche en m6rites pour le ciel.
Dans l'apres-midi, le salut solennel fut chante par
notre confrere Mgr Souen, le premier 6veque chinois
qui fit son apparition dans la ville de Yungpingfou.

Vers la fin de la journee, 6veques et confreres se
rendirent au s6minaire, oii les seminaristes jouerent
en francais quelques scenes comiques, entre autres
trois actes de la com6die de Moliere intitulie : le
Midecin malgri lui, et cette com6die fut fort gofit6e de
tous, tant A cause de la prononciation correcte du
francais qu'A cause du naturel avec lequel elle fut
jou6e.
Ainsi finit la fete elle-meme. Le lendemain, A la
grande satisfaction de tous, se passa encore dans
une atmosphere de joie tout intime, grace surtout 1
1'initiative de quelques confreres doues d'un talent
peu ordinaire pour le comique.
Enfin, Monseigneur mit fin a cette reunion de
famille par un discours dans lequel il insista sur son
d6sir de voir toujours, comme ii l'avait vu dans cette
fete, une grande union entre les Missionnaires et une
bonne humeur constante.
Le vendredi 14 octobre, tous les invites quittaient
Yungpingfou, fortifies dans leur conviction qu'il fait
bon etre membres de la famille de saint Vincent, qu'iI
fait bon &tre soldats dans l'arm6e des ap6tres qui, sur
ce sol mouvement6 de la Chine, sont venus accomplir
le commandement de Jesus-Christ : a Allez et ensei-
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gnez toutes les nations, les baptisant au nom du Pere
et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur a pratiquer tout ce que je vous ai enseigni. ,
Van MUSCH,
i. p. d. 1. M.
MIONSEIGNEUR CICERI (1854-1932)
Le beau jour de la fete du Christ-Roi, nous reqimes
le t6lgramme du deces de Mgr Ciceri i Turin. Cette
nouvelle nous fit d'autant plus de peine que nous
venions de recevoir une lettre de Turin disant que
Monseigneur se portait assez bien.
En attendant des nouvelles plus ditailles sur la
mort de notre v6ne'r Vicaire apostolique, je commence
par donner quelques details, appris de la bouche
meme du regrett6 d6funt, avec quelques notes trouvees dans un cahier de la famille Semmola.
Voici, en quatre lignes, son curriculum vitae. N6 a
Bresciano, diocese de Nole (Naples), le 26 mai 1854.;
entre dans la Congregation, a Paris, le 3 mai 1874;
parti en Chine le 26 aofit 1878; missionnaire; procureur; 6veque en 1908; rentr6 en Europe en 1929; d6missionnaire fin novembre 1931; d6c6d6 en octobre 1932.
I. Premieres annies de Mgr Ciceri. - D'apres un
document de la famille Semmola, unie a la famille
Ciceri par alliance, voici quelques notes sur son origine. Son grand-pire, Gennaro Ciceri, fut maire de la
commune de Bresciano, oil il avait un palais avec chapelle, d6di6e a Notre-Dame du Rosaire de Pompii.
C'6tait la coutume des nobles de ce temps. Sa grand'mire, Marguerite Peres-Conte, descendait d'une noble
famille d'origine espagnole. De cette famille, aux
mceurs patriarcales, sortirent beaucoup d'enfants qui

-

353 -

entrerent soit dans la haute magistrature, soit dans les
couvents ou monasteres. La charit6 envers les pauvres
6tait une tradition de famille et le palais Ciceri le
rendez-vous de toutes les miseres; it recut aussi des
religieux expulsis par le gouvernement. On veillait
surtout a garder intact le d6p6t de la foi en le nourrissant par la priere en commun, le rosaire surtout,
par la lecture de livres ascetiques et des Epitrcs
de saint Paul. Le souvenir des aum6nes et charitis
faites par la famille Ciceri est encore vivant et les
habitants de Bresciano s'en souviennent encore.
Le pire de Mgr Ciceri 6tait capitaine d'artillerie, a
Naples, oi it avait aussi une maison.
Mgr Ciceri vint aumonde a Bresciano, le 26 mai 1854,
et fut baptise le meme jour avec les prenoms de NicolaGennaro-Alfonso-Maria.
Avant ou apres la naissance (je ne me rappelle pas),
me disait Mgr Ciceri, sa mere cut un songe dans lequel
saint Alphonse lui dit : u Ton Nicolas sera 6veque
comme moi, et souffrira aussi comme moi. ,
. Les details qui suivent, je les tiens de Monseigneur lui-meme dans les conversations qu'il aimait a
faire apris le d6jeuner, tout en fumant sa grosse
pipe.
Mgr Ciceri cut le bonheur d'avoir pour mere une
bonne et fervente chretienne, qui inspira a son Nicolas
et a ses deux smurs une solide pifte. Une de ses sceurs
resta en famille pour tenir compagnie A la maman, qui
devint aveugle dans la suite. L'autre suivit la voie
ordinaire du mariage.
Meme dans son grand age, Monseigneur se rappelait les pieuses industries de sa mere pour le porter .
Dieu. Elle lui racontait beaucoup de details sur la
Passion de Notre-Seigneur, qui, disait-il, n'etaient
pas bien authentiques, mais qui faisaient bonne impres-
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sion et aidaient A resister aux mauvais penchants des
passions.
Monseigneur eut un culte pour ses parents. II leur
4crivait souvent et conseillait A ses missionnaires de
faire de meme, car, disait-il, ils ont fait beaucoup de
sacrifices pour nous et souffrent de nous savoir si loin;
c'est une occasion de les encourager A porter cette
croix, qui, pour certains, est vraiment lourde.
Sa pieuse mere avait un soin particulier de lui inspirer une-,grande devotion a la sainte Vierge et il
conserva toute sa vie, malgr6 ses multiples occupations, I'habitude de reciter le rosaire et autres oraisons
journalieres. N'6tant encore Age que de quelques
annies, il devint impotent et ne pouvait pas marcher.
Sa rebre le porta A I'autel de Marie, dans 1'gglise du
Gesh Vecchio, a Naples, et il fut guari.
II. Jeunesse. - Toujours surveill6 par sa mere, il
put accomplir les 6tudes que toute famille noble de
ce temps faisait, et conquit la licence gymnasiale avec
eloge.
La carriere des armes n'6tait pas faite pour lui,
quoique son pere eit d6sire qu'il devint general d'armae; il pref6rait la profession de m6decin. Mais, sur
le conseil de son confesseur, il se d6cida a entrer dans
la cl6ricature. II y avait alors A Naples des clercs
internes, vivant dans le s6minaire, et des clercs
externes, vivant dans leur famille. Ces derniers avaient
pour surveillants, sans s'en douter, quatre bons laiques
ou pr&tres. Ces clercs externes 6 taient ordinairement
des pauvres,qui ne pouvaient pas payer la pension du
seminaire; mais il y avait aussi des riches qui choisissaient cet 6tat pour avoir plus de loisir de se consacrer A des &udes particulieres, et il en sortit des
lettres, docteurs en droit canon, theologie, philosophie
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et ainsi qu'une trentaine de bons et saints &v6ques.
Mgr Ciceri faisait partie de ces clercs externes, qui
suivaient tous les jours les cours d'etudes dans le seminaire avec les internes et qu'ils d6passaient souvent en
vertu et en science. Puis, ils devaient desservir les
innombrables 6glises et chapelles de Naples et, chaque
dimanche, ils allaient A notre maison dei Vergini, oi
les confreres leur donnaient des conferences spirituelles, comme au temps de saint Vincent.
Son professeur de philosophie fut le c6lbre Signoriello. 11 eut comme condisciples des hommes 6miaents, comme le cardinal Verde, le cardinal Graniti di
Belmonte, Nosseigneurs Vento, Caracciolo, Caputo et
une vingtaine d'autres v&eques.
Apris les cours, il allait, avec quelques condisciples,
prendre des lemons particulibres du R. P. Priesco, qui
fut archev&que de Naples et cardinal.
III. Vocalion

a la Mission. -

En fr6quentant les

Pretres de la Mission et en les examinant, il eut le
desir de les imiter. C'6tait alors 1'Age d'or de notre
province de Naples, qui comptait beaucoup de sujets.
tres remarquables par la vertu et la science. Ils firent
une tres bonne impression sur le jeune Ciceri, qui les
examinait et les scrutait. C'6tait aussi le temps de
l'6preuve. < Nos confreres des provinces italiennes,
6crivait, dans sa circulaire de 1879, le T. H. P. Fiat,
continuent a se livrer a toutes les fonctions de notre
Institut autant que le leur permettent les spoliations
dont ils ont 6te victimes et les lois du nouveau gouvernement, qui arretent bien des vocations. Cependant, le visiteur de Naples (M. Ruggiero) a pu rouvrir
le seminaire interne, qui 6tait ferm6 depuis plusieurs
ann6es. n
En 1874, Mgr Ciceri fit une retraite dans la maison
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avait fait la sienne en 1711. On lit encore sur le mur
d'une chambre, au troisieme itage, son nom 6crit :
Alfonso dei Liguori, 17,i. Et comme saint Alphonse se
decida, dans cette retraite, i se consacrer a Dieu et
aux ames, ainsi fit Mgr Ciceri. Comme saint Alphonse,
il put m6diter sur 1'enfer devant le cilbre tableau
de la Riprouvie et se decider se donner tout i Dieu'.
Apres sa retraite, il prit conseil du visiteur, M. Rugla Maison-MWre de
giero, qui l'approuva et l'envoya
Paris, car le seminaire interne 6tait ferm6 & Naples.
II partit avec M. Gennaro Marino (actuellement dans
notre province du Pacifique), fut resu avec lui au s6minaire interne le 5 mai 1874De son s6minaire et de ses etudes, Mgr Ciceri ne me
parlait guere, mais seulement de ses condisciples : les
Tres Honor6s PP. Villette et Verdier, MM. Cochois,
Morelli, Ricciardelli, Marino, etc. Ordonn6 pr&tre le
25 juin 1878, il partait en Chine le 25 aoft, avec six
autres confreres.
IV. Missionnaire en Chine. -

I1 fut envoy6 dans le

Kiangsi, qui formait alors un seul vicarat. Mgr Bray
l'envoya a Fachow, comme directeur des orphelines
et des s6minaristes. II fut ensuite procureur & Kiu-

kiang, puis missionnaire & Nanfong, Kiutetcheng et,
vers la fin de 19oo, apres avoir trait6 avec Monseigneur et les autorit6s civiles les affaires des pillages
et massacres des Boxeurs, les superieurs l'appelerent
comme sous-procureur dans notre importante procure
de Shanghai, oi ii resta jusqu'a sa consecration 6pist. Ce tableau de la Ritrouvde, je 'ai vu aussi

& la

m&me place en

1909. M. Morino, visiteur, nous fit voir les empreintes de la bzflure

d'une main de jeune fille, qui apparut a son complice qui priait pour
elle et lui dit : a Je suis damnee a cause de toi; considbre le ten de
Ienfer n; et, posant Its deux mains sur le tableau, laissa la brflure,
signe de sa damnation. Voir Annales, 1875, p. 533.
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copale en 1903. Sur sa vie de missionnaire en Chine,
je ne sais pas grand'chose, sinon qu'il fut missionnaire comme tous les bons missionnaires. II dibuta a
I'6poque dangereuse de la guerre de la France avec le
Tonkin, puis continua avec la persecution des Boxeurs
et finit avec la plus terrible et la plus longue persecution des communistes, commenc6e en 1926 et qui
dure et durera longtemps encore.
V. Avique, Vicaire apostolique. - Comme le Vicaire
apostolique du Kiangsi m&ridional, Mgr Coqset, venait
d'8tre transfire, celui du Tchely Sud-Ouest, I'id6e des
sup6rieurs 6tait de confier ce poste a un missionnaire
italien pour preparer la voie a la formation d'un vicariat italien. Le choix tomba sur M. Ciceri. « Ce fut
une tuile que je recus sur la tete, me disait-il. Je ne
voulais pas accepter;j'ai d6pens6 beaucoupde piastres,
a mon comple personnel, pour t6lgrammes au P. Fiat,
qui me dit:: Mon enfant, ob6issez. » C'est ainsi que
je suis Vicaire apostolique. J'avais la maladie de la
pierre, puis je m'entends plus facilement avec les
Francais qu'avec les Italiens, et puis, dans quel 6tat se
trouvait le Kiangsi meridional en 1907 quand je fus
nomm6 Vicaire apostolique! On venait de massacrer
M. Canduglia! L'annee pr6cedente, on avait massacr6
M. Lacruche et des Freres Maristes a Nanchang... La
seule pensee de tant de responsabilit6s m'effrayait.
Je courbal la t&te... Et dire qu'apres tout cela la maladie de la pierre a disparu! )
II fut elu eveque de Dausara le 3 juillct 1907 et
sacr6 A Kiukiang par Mgr Coqset le 16 f6vrier 1908.
Quelques jours apres son sacre, il fit voile pour
Kianfu, oi il arrva A la fin de t6vrier et fut salu6 par
le gouvernement militaire de Klanfu par trois coups
de canon. Ce fut le dernier vicaire apostolique du
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Kiangsi qui requt cet honneur, accorde par le gouvernement imperial a tous les 6evques. Depuis 1911, Ie
gouvernement republicain 1'a supprim6 et, au lies
d'honneurs, commenqa une campagne hostile. quoiqne
pas ouvertement, contre tous les missionnaires sans

distinction. Mgr Mignani, successeur de Mgr Ciceri,
requt, lui, les honneurs apostoliques ua an apres son
sacre : il 6tait emprisonne, avec cinq confreres et ciuq
Filles de la Charit6; et deux pr&tres chinois furent
tu6s, avec une centaine de chretiens, dans cette mime
ville de Kian! Aliud tempus.

laintenant, me voila arriv6 ~ une poque dont je puis
parler comme temoin oculaire, ayant vkcu avec Monseigneur de 1917

1927, ann6e de son d6part en Europe.

J'ai constat6 que les saints confreres ne sont pas
d6pouilles du tout des misres humaines qu'on appelle
humana iragilitas,et ce sont ces miseres qui cachent de
belles ames. Et puis, qui n'a pas de defauts?
En arrivant dans le vicariat, Mgr Ciceri y trouvait
encore les cendres toutes chaudes de la persecution da
23 septembre-octobre 1907, oi furent massacres, avec
M. Canduglia, dans le Tawoly (Kanchow), une centaine de chr6tiens. Prudence donc! I1 fit quand meme
la visite de son immense territoire, qui possidait
13 millions de paiens et seulement 9321 baptises. I11
rep6ta les visites les ann6es suivantes et, en 1920, lors
de la division du Kiangsi m6ridional en deux vicariats: Kian et Kankow, il comptait pres de 20 ooo bap-

tises, avec quantit6 d'6glises, oratoires, residences,
bitis de son temps. 11 tenait a ce que les missionnaires
eussent des r6sidences bien hygi6niques, pour prolonger leur vie,si necessaire au bien des Ames. Et on
a remarqu6 que les missionnaires du Kiangsi m6ridional ne mouraient pas. Regardez le nicrologe!
Le coeur de son coeur 6tait le s6minaire. II I'a bati
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grand, large, spacieux, au moyen d'aum6nes qui s'ileverent a 8oooo dollars. Le cardinal pr6fet de la Propagande ne put s'emp&cber de le louer par une belle
lettre. II donna de ses propres mains I'onction sacerdotale a dix-neuf pretres chinois du Kiangsi meridional. La plus grande peine de sa vie fut d'etre oblig6
de renvoyer les huit dixiemes de ses s6minaristes a
cause du mauvais esprit qui s'infiltrait parmi eux.
Toute sa vie de vicaire apostolique fut une suite de
tribulations et persecutions : guerre entre catholiques
et protestants;. meurtre qui s'ensuivit; vexations des
paiens, pour obliger les catholiques a contribuer aux
superstitions; hostilit6 des autorit6s civiles contre la
Mission catholique; massacre par les communistes de
trois pr&tres chinois : Hou Joseph (2o avril 1926), King
et Tcheng (13 octobre

ig3o), et d'une centaine de

chretiens; incendie de onze grandes 6glises et de
residences; pillage de trente-six r6sidences jusqu'en
1928; depuis, toutes ont subi le m&me sort.

Le diable ne le laissa pas un instant tranquille,
mais portae inferi non praevalebunt. Ses armes 6taient :
Omnia possum in Eo qui me confortat. Toutes ces mi-

seres, il les supportait avec patience et r6signation,
disant avec le saint homme Job : Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum!

En 1922, il faillit mourir de dysenterie. Apres que
je lui eus donn6 l'Extr6me-Onction, il rasssembla ses
forces et dit aux missionnaires presents :

(

Je vous

-demande pardon des scandales donnes. Si quelquefois
je vous ai fait de la peine, c'ktait contre ma volont6. )
Ce fut ane neuvaine a la bienheureuse Louise de
Marillac qui lui rendit la sant6. Le vicariat avait
encore besoin de lui. Le bon Dieu, disait un bon vieux
Pere chinois, choisit ses hommes a l'heure voulue. Le
vicariat du Kiangsi meridional avait besoin d'un intr6-
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pide et energique vicaire apostolique pour reparer les
pertes materielles et spirituelles des Boxeurs, et le bon
Dieu envoya Mgr Coqset. Ensuite, il fallut, pour con.
tinuer cette oeuvre, un homme de Dieu et de priere,
et voil Mgr Ciceri qui arrive A point.
Malgr6 ses infirmit6s, Mgr Ciceri a beaucoup travailli; quand la visite pastorale lui itait impossible,
il y suppleait par de continuelles prihres. Les dernieres ann6es de sa vie se passerent en grande partie
A 6grener son chapelet, dans le silence et la m6ditation, o1 il puisait les conseils et encouragements qu'il
donnait dans d'innombrables lettres a ses missionnaires.
Sa chambre n'6tait s 6 parbe que par un mur de la
chapelle domestique, oe se conserve le Saint Sacrement; orn6e elle-meme de beaucoup d'images pieuses,
elle ressemblait A un sanctuaire. Cella contiHuata dulcesci !
Souvent, je l'ai remarque levant les yeux vers ce
mur, refl6chir un instant avant de donner une r6ponse.
Quelquefois, la r6ponse me contrariait; je me taisais
et constatais ensuite qu'il avait raison; je ne me suis
jamais repenti de l'avoir couti. Du reste, en obeissant aux superieurs, on obbit A Dieu, qui binit et donne
la victoire aux obeissants. Vir obediens loquetur victorias!
Parmi ses d6votions prefer6es, signalons d'abord la
Sainte Face. " Une fois, me dit-il, j'avais un kyste. On
m'avait envoy6 des remedes de Shanghai, mais le flacon se brisa en route. Alors, je pris de 1'huile de la
lampe qui brfle devant la Sainte Face a la chapelle et
je gu&ris sans autre m6decine. »
II recourait souvent aux Ames du Purgatoire et
obtenait beaucoup par leur intercession. II propagea
dans le vicariat l'Archiconfr6rie de Montligcon.
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Deux autres d6votions : saint Joseph, patron de la
bonne mort, et la Croisade de prieres pour la conversion de l'Extr6me-Orient,lui 6taient aussi particulierement cheres. II itablit 1'Archiconfrbrie du Transitus de
saint Joseph dans le vicariat, ainsi que cette Croisade, et
les fidles r6citent, matin et soir, la priere pour les
moribonds et pour la conversion de la Chine et de
l'Extreme-Orient. « Voyez, me disait-il, nos chretiens
sont quelquefois si loin du missionnaire, il y en a qui
meurent sans sacrements, alors le bon saint Joseph
leur procure la grace d'une bonne mort. C'esz un v6ritable apostolat. ,
Je n'en finirais pas de parler de ses autres devotions,
mais je ne peux m'emp&cher de noter sa familiarit6
avec sainte Th6rese de 1'Enfant-J6sus. « Elle est plus
jeune que moi, disait-il. Elle m'obtient beaucoup de
graces, meme les plus petites. Puis, sa sceur, actuelle
prieure du Carmel de Lisieux, est ma soeur d'Ame; et
quand la petite sainte ne m'6coute pas, je m'en plains
tout doucement . elle. ,
Pour supplier a son impuissance de courir par monts
et vaux, il avait obtenu que plusieurs ordres de religieuses adoptassent le vicariat de Kianfu... par leurs
prieres et mortifications.
Cela explique comment Mgr Ciceri, plut6t porte A
etre chartreux i la maison qu'ap6tre a la campagne,
eut cependant de beaux r6sultats de conversions de
paiens, fruits de tant de prieres.
Comme, en 1927, on craignait un massacre g6n6ral
des 6trangers au Kiangsi, les consuls envoyerent
dipkches sur d6peches pour faire 6vacuer les missionnaires de l'int6rieur. Il y avait eu des massacres a
Nanking au mois de mars; le 20 avril, les communistes
tuaient, a Wanan, le P. Hou Joseph et son domestique.
Des officiers amis, qui logeaient a la r6sidence, con-

-

362 -

seillrent le depart au moins de Monseigneur, a cause
de son grand age. II prit ses dispositions, avertit les
confreres strangers de se tenir pr&ts a partir, les uns
via Kwangtong, les autres via Kiukiang, et voulut que
je l'accompagne jusqu'd Shanghai. C'6tait le 25 avril
1927. Quelle journ6e triste!
Les int6r&ts du vicariat reclamaient son retour en
Europe; il se d6cida et partit le 3o juillet... pour ne
plus revenir, me fit-il comprendre.
En cette circonstance, il montra son amour pour la
sainte pauvret6 en voulant voyager en seconde classe
et se fit faire un passeport sous le nom de R. P. Nicholas. Je me rappelle que, l'accompagnant au bateau,
il fut reconnu par le g6n6ral Claudel, qui l'interpella :
a Monseigneur! - Excusez, je suis le P. Nicholas sur le
bateau. , Et le g6enral, continuant : c Entre nous,
Monseigneur, cela est permis. n Le consul francais,
qui lui avait signi ce passeport comme 6tant n 6 a Paris,
etait present et riait dans sa moustache.
Les annees de son s6jour en Italie, 1927-1932, furent

des annees de quetes, conferences, sermons, en faveur
du vicariat et, par l1, il a travaill
en Chine; il est mort les armes
genre de ministere.

plus qu'en restant

a la main dans ce

VI. L'Enfant de saint Vincent. - Mgr Ciceri etait
tres attach6 a sa vocation et tichait d'observer toutes
les regles que nous a laiss6es saint Vincent.
Tres fiddle au lever de quatre heures, il n'y a
manqu6 que deux fois, a cause de la dysenterie. Toujours le premier A l'oraison en commun; pas moyen de
le devancer, me dit un confrere qui a v6cu avec lui
depuis 1915 jusqu'a son depart pour I'Europe. C'est
dans la m6ditation qu'il prenait les lumi&res n6cessaires pour la difficile direction du vicariat et qu'il
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puisait cette maitrise de caractere qui le rendait toujours 6gal a lui-meme, dans les joies comme dans les
peines, et I'aidait a porter les croix qui sont Ie pain
journalier de la vie presente en Chine.
Sa pauvrete 6tait proverbiale. Sa chambre, en
dehors des objets et livres strictement n6cessaires,
n'avait rien de superflu. Quelques chaises, un lit tout
ordinaire, des images et une proprete minutieuse en
faisaient tout 1'ornement. Tres parcimonieux dans ses
d6penses, il exigeait de ses missionnaires le meme
amour de la pauvret6. La nourriture, a Ia chinoise et
fort frugale, 6tait assez abondante pour tous.
II ne portait les insignes 6piscopaux qu' la cath6drale. Hors de 1l, son ext6rieur 6tait celui d'un simple
pr&tre; souvent, il rev&tait les habits des autres missionnaires. Je l'ai vu un jour, l'aiguille a la main,
occup6 a r6parer un habit de dessous. a Oh ! les bonnes
sceurs! me dit-il alors, elles n'ont pas mis leurs lunettes
pour voir cette d6chirure! »
Dans ses voyages a Shanghai, ii prenait toujours la
troisiime classe en chemin de fer. S'il allait en premiere sur les bateaux, c'est que les Compagnies ne
permettent pas aux 6trangers de voyager en seconde.
11 tenait beaucoup a conserver dans le vicariat
I'union et la charit6 fraternelle. Obi caritas,ibi Deus;
et le bon Dien b6nissait le pasteur et ses cooplrateurs.
II aimait A faire la charit6, mais toujours en cachette,
selon la parole de l'tvangile : Nesciat dextera tua, etc.,
et noli tuba canere. J'ai vu des families qui recevaient
de ses mains pleurer en apprenant sa mort.
Son humilite etait proverbiale. II ne recberchait ni
le bruit ni les r6compenses terrestres et d6sirait les
memes dispositions dans les autres. Aussi, de sa part,
jamais d'6loge en face.
Au jour de sa mort, le bon Jesus a di lui adresser
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ces paroles : Euge serve bone et fidelis; quia in pauca
luisti fidelis, super multa te constituam; intra in gaudium
Domini tui.

Maintenant, du haut du ciel, il pourra travailler a
nous obtenir d'imiter ses vertus et d'etre de bons
enfants de saint Vincent en cette Chine qui nous
donne tant d'occasions de m&riter pour la Patrie celeste,
oh il n'y a ni Rouges, ni communistes, ni pers6cutions.
E. BARBATO,
Kian, 9 novembre 1932.

i. p. c. m.

LE C0MMUNISME AU KIANGSI

I. Dans la region nord est
Le chef des communistes qui infestent le nord-est
du Kiangsi est Fang Tcbe-min, originaire de I-yangshien. II 6tudiait A 1'6cole militaire de Hwang poa,
pros de Canton, quand Chiang Kai-che la dirigeait.
Lorsqu'en 1927-1928, I'extreme-gauche fut exclue du
Kuo-min-tang, Fang Tche-min, priv6 d'emploi, organisa une bande de bandits communistes. Pour se faire
la main, il tua son propre pire adoptif. Au debut, il
ne disposait que de quelques revolvers, mais, peu a
peu, soit arrivee de soldats transfuges, soit heureux
coups de main, il put obtenir environ deux mille fusils.
Les coups les plus fameux que cette bande ait faits
sont : en juin 1930, prise de Hokow; en aofit 1930,
prise et pillage de Yukiang, de Loping, de Kingtehcheng et de Poyang; au debut d'octobre, second
pillage de Loping, Poyang et une excursion vers
Houkow et Pengseh, o notre confrere, M. Von Arx,
a 6t6 pris; en 1931, prise de Shangjao, Yushan; en
decembre I931. excursion dans la province de Anhwei,
ou le P. Esteban, S. J., a 6t6 capture.

- 365 Depuis ce temps, ces deuxmissionnaires sont detenus
dans un camp de communistes. II semble que M. Von

Arx se trouve a 40 kilometres au nord de la ville de
I-yang.
II va sans dire que, lorsque ces bandits envahissent
un endroit, la mission catholique y est pillie de fond
en comble
La region actuellement infest6e par ces bandits
s'6tend de la frontiere du Anhwei a la rive nord du
Sinkiang. Les sous-prefectures de Tehhinget de Hengfeng et une grande partie des sous-prefectures de
Yusban, Shangiao, I-yang, Kweiki, Yukiang, Wannien
et Loping sont au pouvoir de ces bandits communistes.
Dans cette region, il y avait avant les troubles 3ooo

a

4000 catholiques baptis6s. Un certain nombre ont

pris la fuite d&s le debut. Plusieurs de ceux-ci, i bout
de ressources, minent une vie miserable. La plupart
sont restis dans leur village, oi ils ont df adherer,
plus ou moins ouvertement, au systQme communiste.
Ils n'ont pas 6t6 pers6cut6s ex professo comme chr&tiens et peuvent pratiquerleur religion AI'intbrieur de
leur famille. Mais pas de sacrements; il y aurait trop
de dangers pour les pr&tres de s'aventurer dans ces
regions et pour les fiddles de quitter leur village;
pour passer de village en village, il faut un passeport vise par les chefs des deux localites.
En beaucoup d'endroits, on a divis6 les rizibres. Le
phre de famille recoit trois meou de terre pour luimeme, trois meou pour sa femme et deux pour chaque
enfant (14 meou font un hectare). Cette quantit6 de
terre suffit pour entretenir modestement une famille
paysanne. Le reste des champs est propriet publique
et doit servir a l'entretien des officiels du parti communtste et de l'armee..
L'armee se compose d'environ 2 ooo soldats de pro-
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fession. Quand une expedition doit 6tre faite, on
convoque des citoyens qui, tous, doivent servir comme
lanciers.
Les dirigeants sont, pour la plupart, des jeunes gens,
anciens 61eves de college ou d'universit6, restts sans
emploi i la fin de leurs 6tudes.
Pour la repression de ces bandits, il y a de fortes
garnisons a Yushan, Hokow, I-yang, Kweiki, Yukiang,
Wannien, Loping, Kingtehcheng; lesquatre premires
logees i la Mission catholique. Les soldats restent
surtout a l'interieur de ces villes.
2. Dans la region sud-est
Par son cours, qui va du nord au sud, la rivibre
Kan divise la partie miridionale du Kiangsi en deux
parties.
Les communistes rignent en maitres, depuis trois
ans, sur un vaste espace de 6oo kilometres de long et
3oo de large, compris entre la rive est et le Fukien,
depuis la province de Kwangtong au sud jusqu'k la
sous-pr6fecture de Nanfeng au nord. De la, ils font de
nombreuses incursions sur les districts avoisinants :
Longtsuen, Wanan, Taiho, Kian, Loan, I-kwang,
Nanfeng, Sincheng.
Au point de vue ecclesiastique, une grande partie
de cette region appartient soit au vicariat de Kanchow,
soit au vicariat de Kian; une partie moins considerable au vicariat de Yukiang et an district des Colombiens de Kienchangfu.

Presque toute cette region est an pouvoir de Tchnte, qui est le commandant en chef du premier groupe de
corps d'arm6es communistes. Cet homme a 6tudie en
Allemagne. Avant la revolution de 1926, il 6tait, a

Nanchang, chef de la police provinciale. Lorsqu'en
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1927 on exclut du parti u Kuo-min-tang , l'aile
extreme-gauche, il se rivolta avec ses subordonnes et
s'associa avec Mao Tsai-tong, membre influent, comme
lui, de la II" Internationale.
Tchut6 a d'abord infest6 la region de la frontiere
Kiangsi-Hounan. 11 a men6 ses troupes dans le Hounan,
le Kwangtong, le Fukien, mais c'est surtout an Kiangsi
qu'il exerce ses ravages.
II a constitu6 une r6publique communiste, dont la
capitale est Juiking. Mao Tsai-tong en est Ie commissaire dn peuple, et Tchu-ti le gen6ral en chef. Autour
de cette constellation gravitent des etoiles de moindre
importance : Wang Kong-lo, Teng Yi-kang, Lo pingwen (celui qui se bat, ces jours-ci, an Fukien, A
Longyen, contre la 19' armee).
Soooo
On evalue la force de ce groupe d'arm&es
soldats, 25ooo fusils, 35 canons, 6o mitrailleuses,
4o fusils mitrailleurs et 2 a&roplanes. En plus, au gr,
des chefs, tous les citoyens peuvent &tre convoques
pour accompagner l'arm6e comme auxiliaires ou
comme lanciers.
En gen6ral, les soldats de profession ont une discipline tres stricte. Lorsqu'une localit6 est prise, ce
sont les lanciers qui font les pillages et les meurtres.
C'est par l'arm6e de Tchu-te que notre confrere
M. Young a &t6 enlev6 en 1929, que le P. Leonard a
&t6tu6 en juillet 1929, que le P. Tierny, mort d'6puisement en ftvrier 1931, a et6 capture en novembre g93o.
(Ces deux pretres 6taient de la Soci&t6 de SaintColomban.) C'est 6galement par Tchu-t6, associ6 &
Peng Teh hoai, que Mgr Mignani, cinq confreres et
quatre Filles de la Charit6 ont 6t4 pris et retenus
longtemps en captivit6 et que deux pr&tres indigenes,
Kin Mathias et Tcheng Paul, ont &t6 tues A Kian en
octobre 1930.
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En plus de Tchu-t6, il y a l'armie de Peng Teh-hoai,
le commandant du 3* groupe d'arm6es communistes.
Peng Teh-hoai est un ancien officier de l'armie
nationale, qui s'est r6volte, en 1928, avec ses hommes.
Peu a peu, d'autres chefs se sont joints a lui, par
exemple le general Li Ming-shui, le gienral Han Ying.
On estime que son arm6e est forte de 45000 hommes,
3oooo fusils, 25 canons, IIo mitrailleuses. Peut-etre
Peng Teh-hoai est-il moins ardent communiste que
Tchu-t6, mais il est plus combatif. Quand Tchu-te
n'est pas absolument suir de son coup, il 6vite le combat,
tandis que Peng Teh-hoai aime les coups hardis. C'est
lui qui a pris Tchangsha, la capitale du Hounan, en
juillet 1930. C'est lui qui a assi6g4 pendant un mois la
ville de Kanchow, en fevrier 1932. 11 doit etre maintenant dans la r6gion qui s'itend au nord de Kanchow.
En dehors de ces grands groupes d'armees, il y a
une multitude de petits corps de bandits, qui cultivent
les champs en temps ordinaire et qui se r6unissent,
sur 'ordre d'un chef, pour faire une expedition
lucrative. En bien des endroits, meme en dehors des
regions sovi6tis6es, il strait dangereux pour les
missionnaires de faire les missions annuelles dans les
villages chretiens.
De plus, les missionnaires qui vivent pres des pays
communistes doivent etre sans cesse sur le qui-vive,
car, d'un jour a l'autre, une invasion peut se produire.
Les campagnes engagies par le gouvernement pour
l'extermination des communistes en 1930, 1931, 1932,
n'ont eu d'autre resultat que de pourvoir les arm&es
communistes de munitions, car, plusieurs fois, des
divisions entieres ont &et entour6es, prises et d6sarmees.
Les divisions nombreuses de l'armee nationale qui
stationnent maintenant dans le Kiangsi semblent
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supporter avec assez de r6signation l'occupation d'une
grande partie de cette province par les communistes.
Quand les communistes lancent une attaque, les garnisons de l'arm6e nationale prennent la fuite, comme
au mois d'aofit dernier i Yukon, a Nanfeng et a
I-kwang. A Nanfeng, le 21 aoiit 1932, 20000 soldats
nationalistes abandonnerent une ville tres fortifiee,
par peur de 3oo bandits qui approchaient. Les soldats
laissent alors les bandits piller durant quelques jours
1'endroit abandonn6 et, quand des renforts sont venus
et les communistes repartis, ils ( reconquicrent a la
ville abandonn6e. Celle-ci est fortement ranqonn6e
pour recompenser les soldats qui 1'ont c ddlivr6e " du
joug des Rouges.
Seule,l'armie cantonaise, qui est a Kanchow, attaque
sans cesse et avec succes les groupes communistes.
3. Dans la rigion nord-ouest
Une partie tres consid&rable du vicariat de Nanchang, qui longe la front ire Kiangsi-Houp6, est,
depuis trois ans, sous le joug des communistes;
ceux-ci font alternativement des incursions dans le
HoupA et dans le Kiangsi.
Comme leurs m6thodes sont les memes que celles
des autres groupes communistes, il est superflu
d'insister.
Conclusion : environ la moiti6 des missions si
florissantes du Kiangsi sont sous le joug des communistes.
En beaucoup d'autres endroits, les missionnaires
s'exposeraient s'ils se hasardaient dans la campagne
pour faire des missions.
Comme, depuis cinq ans, les soldats de l'armee
nationale occupent les 6difices de la Mission catho-
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lique dans au moins une douzaine de villes, ii est quasi
impossible d'ouvrir des kcoles, cat6chum6nats, etc.
Cet itat de choses condamne un certain nombre de
missionnaires a l'inaction.
Si les divisions de l'armbe nationale, en raison de
quelque nouvelle guerre civile, sont retirees duKiangsi,
toute cette province deviendra la proie des communistes et les Missions encore debout seront d6truitesPourtant, les missionnaires restent a leur poste,
malgr6 les dangers, soit pour maintenir au moins ce
qui n'est pas encore perdu, soit dans 1'espoir que les
6evnements prendront une meilleure tournure.
Likiatu Ki, i5 octobre 1932.

J. G. MEIJER,
p. d. 1. M.

LE COMMUNISME

DANS LE VICARIAT DE KIAN

Journal de M. Barbato
Kian, 17 septembre 1932. - Mauvaise semaine;
nous sommes sans d6fense; nos soldats sont partis
pour d6sarmer la 59' division blanche, qui faisait des
siennes. II a fallu pour cette op6ration quatre divisions
entieres. 3 ooo r6voltes sont revenus prisonniers; les
2000 autres sont pass6s aux Rouges, d'apres les uns;
ont Wte incorpor6s dans I'armee de Fer, d'apres les
autres.
Faute de personnel, le grand s6minaire et la maison
des Filles de la Charit6 en ville sont devenus ecoles
de droit civil et militaire et de preparation des officiers superieurs. Les autres quatre bAtiments de Kian
ont pu eviter l'occupation. II y a encore, en dehors
de Kian, plusieurs Missions catholiques occupies militairement, contre toutes les proclamations et d6fenses
du grand chef Tchang kai-she. La force prime le droit !
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Pendant la nuit du 12 au 13, des centaines de Rouges
ont passe le fleuve pros de Taiho-Kian. Une bataille
de nuitest toujours affreuse et terrifiante. On se battit
avec acharnement et les morts furent nombreux de
part et d'autre. Quand arriva le renfort attendu, les
miliciers avaient d6ja perdu cent fusils et les Rouges
avaient repasse le fleuve. La nuit du 13 au 14, autre
attaque des Rouges en face de Kian. Seul, le fleuve
nous s6pare. On entend les cris de ces sauvages :
,< Tuez, tuez! rendez les fusils ! , Plusieurs balles se
perdent dans l'enclos de la residence. Du coup, on se
croit sur le point de tomber entre les mains des Rouges.
Quelle nuit! II y avait un bataillon encore et on
I'envoie vers le sud pour parer ; une attaque de ce
c6te. Ce bataillon p6nitra dans la maison des Soeurs
en escaladant les murs et ouvrit les portes pour laisser
entrer les soldats. Quelle panique parmi les femmes
du cat&chum6nat et les orphelines! Ces soldats se
contenterent d'occuper les corridors extbrieurs de la
maison et partirent a l'aube, quand le combat eut pris
fin en faveur des Blancs.
Heureusement que les gros Rouges se trouvent dans
leurs anciens nids de Shingkow, Yutu, Jukin. On
disait que les soldats cantonais devaient venir; ils se
sont content6s de chasser les Rouges des alentours de
Wanan et de la ville de Longtsuen.
18 septembre. - Nous recevons de Taiho de mauvaises nouvelles. Lo-pin-hoei, un des grands chefs
rouges, vient encercler Taiho. 1I est arrive en face de
la ville an Shuitong; du c6t6 ouest, les autres Rouges
ne sont qu'a quelques lis de distance.
19 septembre. - Ce soir, les Lazaristes du vicariat
entrent en retraite pour huit jours. Quelques-uns n'ont
pas pu venir en raison de I'ins6curit6 des routes et
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aussi parce que,en leur absence, les soldats s'installeraient chez eux. On est divise en groupes : a Kian,

MM. Thieffry, Capozzi et Barbato; a Changshu,
MM. Vittone, Teng, Tcheng Charles, Tcheng JosephVincent, qui, pour avoir ce bienfait de la retraite, a
d6 faire un long detour par les provinces du Hunan,
Hup6 et regagner le Kiangsi pour venir i Changshu.
Mgr Mignani la fait a Lingkiang avec MM. Purino et
Anselmo. Les autres, ne pouvant s'absenter, la feront
en leur particulier.
22 septembre. -

Un capitaine de la 14' division, de

sa propre initiative, s'installe dans la chambre de la
porterie des Filles de Sainte-Anne en ville. Onvient
m'appeler. Je reclame devant les autorit6s militaires.
L'6tat-major de la 18' armee donne des ordtes d'6vacuation a ce capitaine, qui n'en tient aucun compte.
Je retourne a l'6tat-major. Nouveaux ordres. Le capitaine s'entete t rester. Troisieme visite a l'etat-major,
cette fois avec M. Capozzi. Le capitaine cede enfn,
tout confus d'etre vaincu par un 6tranger et de perdre
la face devant ses camarades.
La journ6e n'est pas finie que d'autres officiers
demandent que nous admettions dans la residence,
avec nous, deux dames d'officiers. Nous nous r6crions;
ils s'6tonnent, ne pouvant comprendre que de telles
cohabitations soientd6fendues aux missionnaires. Sur
l'ordre de leur chef, ils vont chercher fortune ailleurs.
23 septembre. -

La nuit derniere, s'est 6teint

pieusement de phtisie notre brave et devou6 Yang
Tadd6e, tres estim6 de ces Messieurs du s6minaire
central, oi1 il a rendu de tres appr6ciables services. II
6tait 6difiant-et la pensie du ciel le consolait beaucoup.
Le P. Jean-Baptiste Hiu 6crit, de Langt'ang, que
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les Rouges ont ete battus, dans le Longtsuen, par les
soldats cantonais, qui leur ont pris cent fusils et une
grande quantiti d'argent que ces Rouges avaient extorqu6 aux prisonniers. Ce Pere a pu se mettre en sfret6,
avec les Filles de Sainte-Anne.
M. Joseph-Vincent Tcheng ecrit de Pingshiang, le
Io courant, que le mandarin I'a prii d'6tablirl'h6pital
civil dans la r6sidence, 1'en a nomm6 directeur et lui
a laiss6 espirer, de la part du gouvernement chinois,
la m6daille des bien meritants. Cette recompense lui
permettra de voyager gratis sur toute la terre de Chine.
II jouit d6ej de ce privilege dans le voyage qu'il
accomplit par le Hunan et le Hup6, avec quatre futurs
s6minaristes, pour venir faire sa retraite a Changshu.
M. Tadd6e Ko, de Sinyu, crit, le 18,que le cholera
multiplie ses ravages, comme d'ailleurs un peu partout
dans le vicariat; que, le 13, les Rouges ont pris la ville
de Shankao et en sont repartis avec des otages, apris
quelques heures d'occupation.
27 seplembre. - Fin de notre retraite. Elle a 6te
assez tranquille, malgr6 quelques derangements occasionnes par les soldats.
Hier soir, les PP. Wang et Ly Thomas sont arriv6s
ici. Ils nous disent que le calme regne k Longtsuen,
Wanan et Thaiho.
I" octobre. - Les pretres chinois du vicariat commencent leur retraite annuelle ici, a Kian, et a
Lingkiang.
Le cholera a presque completement disparu, mais,
A sa place, la fievre et de terribles maux de tkte. Heureusement que, grace & M. Garlando, la quinine ne
nous manque pas.
5 octobre. -

Arriv6e de M. Joseph Tcheng, de
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Yongfong, que nous n'avions pas vu depuis un an et
demi. 11 nous annonce que les prisonni&res catholiques,
prises par les Rouges a Yongfong,ont pu se racheter.
11 ajoute qu'un chr6tien prisonnier ayant manifest6 le
desir de revoir sa femme, fut d6capit6 pour ce dilit.
A Yongfong, 370 rifugis &tudientla religion catholique; en venant chercher duriz, ils ont aussi trouv6 la
nourriture de l'&me.
Par lettre datee du 25 septembre, nous apprenons
que Kanchow a t6 6prouv6 par le cholira. La ville et
les environs sont tranquilles; mais, ci et 1U, les petits
Rouges et de mauvais Blancs terrorisent les pauvres
paysans.
o1octobre. - Une bonne nouvelle : inauguration de
trois routes pour automobiles de Kian & Taiho,
Hia fou tien,a Sankiut'an. Pour le moment, une vingtaine d'automobiles font le service. On commence un
grand pont en pierre, qui reliera les deux c6tis du
fleuve de Yongsin. On dit que, de la sorte, les soldats
pourront plus facilement exterminer les Rouges.
Autre bonne nouvelle : les deux confreres italiens
destin6s A notre vicariat, MM. Tardiola et Fraccaro,
sont arrivis &Shanghai. M. Purino va a leur rencontre
A Kiukiang. I1 parait qu'une dizaine d'autres missionnaires sont en route pour les vicariats de Kanchow et
de Yukiang.
On a pu commencer aujourd'hui la retraite des
orphelines et jeunes filles, qui ne s'6tait pas faite
depuis octobre 1930.
14 octobre. - Les dernieres nouvelles de Wanan sont
assez bonnes; les miliciers ont reussi, ces jours derniers,
A d6sarmer la garde rouge de Ousso. D'autres ont
battu une bande secondaire, tub deux soldats et pris
cinq fusils. Les Rouges voulurent leur vengeance : ils
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s'approcherent de la ville par surprise, s'emparerent
d'un officier et d'une vingtaine de personnes.
Une chr6tienne prisonniere a pu s'6chapper et regagner Wanan. Les Rouges lui prirent toutes ses m&dailles, convaincus (elle le leur avait dit) que qui les
porte peut vaincre tons ses ennemis.
21 octobre. -Je viens d'apprendre que MM. Tardiola
et Fraccaro sont dans le vicariat et se dirigent vers
Lingkiang pour se mettre a la disposition de Mgr Mignani. Us ont voyag6 sur mer avec quarante-trois
missionnaires ou religieuses. Un bateau les suivait,
sur lequel avaient pris place soixante autres missionnaires ou religieuses hollandais, destines a la Chine.
25 octobre. -

On apprend, par une lettre de Shan-

ghai, que les Peres Jesuites ayant envoye un courrier
pour leurs deux confreres prisonniers des Rouges,
celui-ci, arrive a la frontiire communiste, fut 6tonn6
d'entendre ces roots: a Mais ils sont trois! , On a.
conclu que M. Von Arx 6tait le troisieme; certains
disent qu'il soignerait les malades rouges.
28 octobre. -

De mauvaises nouvelles arrivent de

Taihio. Les Rouges ont attaqu6 les Blancs, enlev6 cent
fusils et tue ou bless6 une centaine d'ennemis; aprs.
quoi, les Blancs ont chass6 les Rouges, qui se sont
port6s vers Longtsuen et pris cette ville. On ignore
encore le sort de M. Jean-Baptiste Hiu et des gens
de la r6sidence. Les Rouges d'Yongsin ont prisle cat6chiste Tou Jacques, dans le Tsiche tou, et demandent
8oo dollars pour son rachat.
30 octobre. -

Journee d'adoration dans le vicariat;

nombreuses communions.
Dans la Revue catholique (en chinois) des Peres
J6suites de Shanghai, on dit que le fameux pers6cuteur
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des chritiens au Mexique, le president Calles, est
devenu lipreux, que tous le fuient, que les Peres
J6suites, tant persecutes par lui, en ont eu pitie et 'ont
reCu chez eux.
2 novembre. - Les communistes ont quitt6 Longtsuen avec des otages, apres avoir tu6 . volonte. Le
P. Hiu el les Filles de la Charit6 ont pu se cacher;

mais la residence n'a pas 6chapp6 au pillage.
Lettre de M. Russo, prilrede la Misrion, a M. BARBATO
Wanan, 3o septembre

1932.

CHER MONSIEUR LE SUPERIEUR,

La gidce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!

A cette heure, vous devez etre sortis de retraite et
tout embaum6s encore, sans doute, des effluves de la
grace, qui n'ont pas du vous manquer en ces jours
b6nis. Heureux etes-vous! Moi, ici, tout seul, aux
prises avec des difficult6s de tout genre, mat6rielles
et morales, je n'ai pu me recueillir un moment, comme
j'en aurais pourtant eu tant besoin. Esperons que ce
ne sera que partie remise et non omise.
A part cela, j'ai eu la consolation d'assister, ces
derniers temps, i la reprise de mes oeuvres, que les
derniers troubles, comme vous savez, avaient complktement dispers6es. Un regiment occupe A present la
ville. Les Rouges du ( long-men ,, ayant plusieurs fois
echoue dans leurs tentatives d'attaque, paraissent
plus sages. L'accalmie dure depuis bient6t un mois.
Toutefois, la confiance est loin d'etre completement
revenue. Mais, comme je suis du principe carpe diem,
dans le bon sens, je ne veux pas attendre le retour du
calme d6finitif pour remettre la main a la charrue.
Pendant que je vous ecris, les cris des 6coliers qui
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chantent leurs legons m'arrivent de tous c6t6s, Koliang et Tchoen-Kon bechent leur jardin sous ma
fen&tre, il fait un beau soleil, la mission m'a de nouveau I'air d'une ruche bourdonnante,et c'est li toute
ma satisfaction et mon soutien; je n'en veux point
d'autre.
Apres le depart des quatre petits seminaristes que
le P. Ly amena avec lui a Tchang-shu, il ne me
reste que seize l66ves a l'cole de litterature. Vingt
continuent i etudier & l'ecole de priire. Nous avons
aussi une douzaine de grands catkchumenes. Au g nut'ang n, entre femmes et filles, le nombre d'6tudiantes
a deja d6passe la vingtaine. Si le calme continue, le
nombre de ces differentes classes d'6elves ne pourra
qu'augmenter. Mes soucis augmenteront aussi, sans
doute, en proportion, mais je les accepte volontiers,
car, apres tout, c'est 1I le seul travail profitable qu'll
nous soit possible de faire a present.
Dernierement, une bande de 3oo Rouges, ayant pass6
le fleuve a Lean-Keo, porta de nouveau la consternation dans la region de Tantzetsien, que nous venions
k peine de rouvrir, et a Tchang-Kiao, oii nous avons
un fort beau cat&chum6nat. Heureusement, apres
quelques jours, les Rouges repartirent d'eux-memes,
sans avoir fait trop de d6egts cette fois, et le calme
revint en cette r6gion-Ml. Aujourd'hui m&me, j'apprends qne le cat6chiste de Tantzetsien a r6integr6
son domicile avec sa famille et que le cat6chumenat
de Tchang-Kiao n'a guere cess6 de fonctionner ces
jours-ci. Heureusement, il se trouve en un coin de
terre assez retire et sans importance pour les Rouges.
Depuis l'ouverture, en juillet, ce cat6chum6nat nous a
d6ji donn6 quarante baptemes d'adultes, tandis que
vingt a trente sont encore en preparation. Si j'avais quelqu'un pour tenir ma place ici, volontiers je ferais un
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tour la-haut, comme j'en ai 6tc vivement presse, pour
surveiller ce travail de preparation et faire la cueillette de baptemes en perspective. Mais pour cela, ii
faudra bien attendre le retour du P. Ly de sa retraite
et de son long voyage en famille.
Le 27, jour du tr6pas de notre bienheureux Pere,
sans que je m'y attende, un beau groupe de jeunes
gens et de jeunes filles s'approcha des sacrements,
l'on chanta a la messe et l'on fnit par me souhaiter
bonne f&te. Mes enfants avaient remarqu6 sur le calendrier que c'6tait une fete de notre saint Fondateur et
ils.voulurent, sans doute, me faire plaisir. Je fus
touche de cette marque de delicatesse et de la manitre
dont elle fut exprim6e.
Mais une fete bien plus importante, celle de notre
glorieux patron, saint Michel, eut lieu hier, 29. Pour
donner un peu plus de relief a cette fete, les chretiens, malgr6 la tristesse des temps, avaient voulu se
cotiser et une assez jolie somme fut ramass6e. Le c6t6
spirituel, certes, ne fut pas n6glig6. Pres de cent
vingt chr6tiens s'approcherent, a cette occasion, des
sacrements. L'image de saint Michel, remise au grenier pendant les derniers troubles, fut de nouveau
suspendue a sa place d'honneur, au-dessus du maitreautel. Ornementation, chants et prieres, comme aux
jours de grande fete. Enfin, pas besoin de le dire,
apres le salut du saint Sacrement, des agapes fraternelles et une grande p6tarade cl6turirent, comme de
juste, la fete.
Un cadeau inattendu et d'autant plus agr6able que
nous fit saint Michel, ce fut le retour inopin6 de deux
de nos prisonniers, des la veille de sa fete. I1 y a plus
d'un mois, nous avions envoy6 une petite bande des
n6tres acheter du riz a la campagne du < tong-men ,.
Impossible d'en trouver en ville. Malgre toutes les
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precautions prises, des espions rouges surent la chose
et en firent rapport a leur soviet local. Nos pauvres
gens furent surpris par une bande de Rouges arm6s.
Quatre d'entre eux, trois hommes et une femme,
furent emmenes. Les autres r6ussirent a se cacher et
nous porterent ensuite la triste nouvelle. Nous fimes
et sommes encore dans la douloureuse situation de ne
pouvoir rien faire pour ces pauvres prisonniers. A un
moment donne, nous fimes tres peines & leur endroit,
car on disait qu'ils avaient subi les pires s6vices. Or,
voici que, lorsque nous nous y attendions le moins et
ne pensions presque plus les revoir, deux d'entre eux,
que nous croyions les plus exposes, nous revinrent,
comme je l'ai dit, la veille meme de la fete de saint
Michel. Ils venaient de Sa-tsuen. Is avaient plusieurs
fois &t6 changes de prison. Mis Lla question,

a diff,-

rentes reprises, ils n'avaient pu etre convaincus que
d'un seul crime : celui d'etre chr6tiens.
Finalement, nos deux prisonniers, qu'on avait
separes

des autres, rencontrerent g Sa-tsuen, gros

marche de Tai-ho, un chef rouge bien dispose. Pour
lui, le fait d'etre chr6tien n'6tait, apres tout, qu'un
leger pech6, pour lequel ils avaient d6ji suffisamment
expi6; et il leur delivra, a ses risques et perils, un
laissez-passer, grace auquel ils purent nous arriver,
apres deux jours de marche et non sans de nouvelles
et douloureuses p6rip6ties. Ils nous ont appris que
les deux autres ne sont pas gard6s en prison et que
sous peu ils seront, eux aussi, rendus a la libert6.
Puissent-ils ne pas se tromper!
L'affaire de l'evacuation de nos immeubles de Soeichoan-ville parait heureusement conclue. Le " t'oentchoan » d'ici m'a assur6 que ses soldats s'etaient d6ji
retires de la Mission, son subalterne lui ayant t61ephon6 en ce sens de Soei-choan m6me. J'attends a
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piesent confirmation du P. Hiu lui-mame, qui, d'apres
sa derniere lettre, devait se rendre a Soei-choan le
27 ou 28 de ce mois. De plus, le colonel a eu l'obligeance de m'envoyer, sans que je le lui demande, un
joli u pou Kao , de protection pour notre residence
et m'en a promis un autre pour le P. Hiu.
Voila, cher Monsieur le Sup6rieur, une lettre assez
longue et d6cousue; si vous saviez combien de fois
j'ai &t interrompu par celui-ci ou celui-li, cette affaire
et une autre! Enfin, excusez-moi et veuillez voir dans
ce long bavardage une marque de ma respectueuse
affection pour vous.
S. Russo,
i. p. C. M.

M. Fernand THIEFFRY, prilre de la Mission,
a un missionnaire du Kiangsi
Kian, 21 octobre 1932.

J'ai maintenant a vous communiquer une nouvelle
qui vous interessera et vous ira droit au coeur, mon
cher Confrere.
Lundi, 17 octobre, j'ai fait exhumer les restes du
bon P. Paul Tcheng, d6capit6 le 13 octobre 1930, et

inhum6 sommairement, le 15, par M. Dominique Yang,
Y6 et d'autres chr6tiens, au p6ril de leur vie, a cause
des Rouges r6dant sans cesse partout de jour et de
nuit.

Le corps fut inhum6 au pied du mur nord de I'ouvroir des orphelines; la tombe 6tait peu profonde, le
cercueil est apparu des qu'on eut enleve la terre qui
le recouvrait et put &treenlev6 facilement sans le disloquer.
Une fois sorti de la tombe, il fut transporte au dor-
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toir des catichumines, inoccup6 actuellement. La
attendaient, prepares a l'avance, une caisse et un nouveau cercueil. Quand le couvercle du cercueil *fut
enlev6, j'ai ressenti un serrement de coeur en voyant
ce pauvre corps effondr6 au fond de ces quatre mis6rables planches.
Le coup de sabre recu a la nuque 6tait parfaitement
visible par une large tache rouge tres nette sur les os
de la nuque; les autres ossements apparaissaient aussi
tout rouges, mais de couleur foncie. La robe dont il
fut revetu lors de l'inhumation 6tait assez bien conservie, mais fortement moisie. De plus, bien que toutes
les chairs eussent disparu, les ossements du squelette
entier, la tete exceptbe, 6taient encore solidement
unis et adherents les uns aux autres et le tout rigide
comme l'est un cadavre de plusieurs heures, raidi par
la mort. Cet 6tat des restes du bon Pere facilita singulibrement l'op&ratioa du transfert des ossements
dans la caisse pr6par&e pour cela. Dans cette caisse
avait &t6 6tendu un grand linceul blanc; au fond de
la caisse, sur le linceul, avait &t6 plac6e une 6paisse
couche de coton. Tout 6tant ainsi dispose, la tete
fut mise dans la caisse et ensuite deux hommes,
1'un aux 6paules et I'autre aux pieds, enleverent le
squelette, rigide, comme je l'ai dit plus haut, et le
dbposerent dans la caisse, l'envelopperent soigneuse.ment dans le linceul et mirent la caisse dans le beau
cercueil neuf.
Hier, 20, nous lui avons fait des funerailles solennelles, A la cathldrale, au milieu d'une assistance de
quelques centaines de chr6tiens; I'6glise etait remplie
comme aux grandes fetes. M. Wang Photius, venu
ici pour la retraite annuelle, a chant6 la messe. Ce
P. Wang est proche parent de M. Paul Tcheng, dont
la mere est la tante du P. Wang. La messe a 6t6 fort
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bien chant6e par le c6lebrant et par les chantres que
vous connaissez.
Apres le dejeuner, le convoi est parti, accompagn6
d'un nombreux cortege de cent et quelques chretiens
et chr6tiennes, qui accompagnerent le corps jusqu'au
village de Tchao-Kong-Tang; arrive 1l, une bonne
dizaine de chr6tiens et quelques chr6tiennes suivirent
le convoi jusqu'I la chritient6 de Pi-Hia.
M. J.-B. Sie, parti a Pi-Hia depuis plusieurs jours,
avait pr6pare le tombeau. Depuis hier, les restes du
bon P. Paul Tcheng reposent en terre sainte, dans un
tombeau soigneusement construit, en attendant la
resurrection, qui sera pour lui glorieuse. Exullabunt
Domino ossa humiliata.
D'apres ce que m'ont dit MM. Dominique et Y6, le
P. Paul Tcheng a &te supplicie, comme Notre-Seigneur,
entre deux larrons: un fumeur d'opium et un Tao-Se
bonze. Apres leur mort, les corps des deux larrons
sont bient6t devenus tout noirs, tandis que le corps
du Pere est rest6 blanc pendant les trois jours qu'il
est rest6 sur le lieu d'execution. D'apres les mnimes
t6moins de son supplice, le Pere a requ trois coups:
un coup de lance en plein visage A droite, un coup de
grand sabre (affreux coutelas dont se servent les
Rouges et les Blancs pour les executions capitales) sur
la nuque, sans abattre la tete, et, le Pere 6tant tomb6
en arriere sur le dos, un Nong-Ming (Rouge) lui a,
labour6 la poitrine avec sa pique. Un instant apres,
le Pere rendait le dernier soupir et allait, je l'espere,
recevoir sa recompense, courageusement gagn6e. Fils
de martyr, il est mort martyr lui aussi.
M. Y6 est parti ce matin & Chang-Shu. Je lui ai
recommandA de donner a M. Breuker tous les details
sur les mauvais traitements subis par M. Paul Tcheng
en prison, au tribunal et pendant qu'on le conduisit
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au supplice, et aussi la maniere dont il fut execute.
Depuis notre retour ici, au mois de mai 1931, j'ai
fait mon possible pour connaitre le lieu d'ex6cution
et de s6pulture du bon P. King, mais, malgr6 mes
investigations, je n'ai pu, jusqu'ici, avoir meme un
simple soupcon a ce sujet. Je le regrette vivement, car
je mettrai tout mon coeur a traiter les restes de cet
excellent prktre comme j'ai tich6 de le faire pour
son compagnon de martyre. D'aprbs ce que j'ai
entendu dire, le P. King a 6t6 d6capit6 en m~me temps
que quatre-vingts autres condamnes, dont un grand
nombre de Nong-Ming, paysans rouges, qui furent
surpris i piller dans les boutiques. Or, ces supplicies
furent enterres dix par dix dans une fosse commune ;
ii serait done impossible de reconnaitre le corps du
P. King, m6me si on savait un jour le lieu de sa sepulture. Toutefois, je ne renonce pas a poursuivre mes
recherches et ne d6sespere pas de decouvrir le corps
du cher P. King.
En attendant le plaisir de vous lire, je vous souhaite
une bonne et parfaite sant6, vous salue bien affectueusement, mon cher Confrere, et suis, en l'amour
de Notre-Seigneur et de Marie Immaculee, votre
humble confrere et devoue serviteur.
F. THIEFFRY.

M. Russo, pritre de la Mission, a un autre pritre
de la Mission
Wanan, 7 novembre 1932.
MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRERE,

Comme je vous ai dit dans ma derniere lettre, le
P. Hiu Jean-Baptiste, les vierges, quelques orphe-
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lines, deux orphelins, arrivcrent ici samedi dernier,
5 courant, a sept heures du soir. J'allai moi-m&me a
leur rencontre, au bord du fleuve, pour qu'avec leurs
nombreux bagages, ils n'eussent pas de difficultis en
entrant en ville. Le capitaine de garde, que j'avais
prevenu, se montra fort gentil. Je dois dire tout de
suite ma reconnaissance au Pere et aux vierges pour
leur divouement a nous sauver ces cinq charges de
bagages, compos6es de linge, habits, livres, vases
sacr6s et ornements, dont nous n'avions pas absolument besoin ici, et qu'i la premiere annonce de
1'approche des brigands communistes nous avions fait
partir.
Les vierges, elles, ont tout perdu. Elles n'ont pu
sauver que leurs habits de travail, qu'elles portaient
au moment de la fuite devant les brigands rouges.
Ici, elles ont dt emprunter des habits a leurs compagnes. Heureusement que celles-ci venaient de s'en
faire de rechange.
Avec leur arriv6e, j'ai naturellement appris de nouveaux details sur les dangers qu'ils ont courus.
Ce fut dans la journ6e du 25 octobre, peu apres
midi, que des bandes de brigands rouges, se d6tachant du proche marche de Yutien, firent irruption
dans le village de Langtang, qu'ils entourerent de
tons c6tis. A la Mission, a vrai dire, on avait 6t6
alert6 une ou deux heures a l'avance par des enfants
qui venaient du marche, oh on les avait envoyes a
dessein. Mais on ne s'imaginait pas que les Rouges
viendraient si vite, car, jusqu'a present, ils avaient
paru ignorer l'existence de la Mission catholique
dans ce village de Langtang, situ6 pres des montagnes, a sept lis de Yutien.
Lorsque les Rouges arriverent en face de la Mission,
le Pere, en habit court et un breviaire sous le bras,
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avait eu juste le temps de grimper sur une colline a
c6te, d'o6 il vit les Rouges sans etre vu d'eux. Les
deux vierges 6taient encore a ramasser des objets a la
maison. Des qu'elles virent l'imminence du danger,
elles se pricipiterent dehors, cherchant une voie de
salut.
Benoite, l'une des vierges, prit le chemin de la montagne. Une petite orpheline, qui courait aprbs elle en
criant qu'elle aussi avait peur, attira 1'attention des
Rouges, qui firent une battue du c6te oi avait disparu
Benoite. Celle-ci, A bout de forces, vit une haie
6paisse et s'y blottit, r6citant des prieres et des actes
de contrition. Elle entendait les voix et les pas de
ceux qui la cherchaient, mais n'en fut pas apercue.
Elle ne sortit de sa cachette que le soir et fut assez
heureuse pour retrouver le P. Hiu, A trois lis, dans
une maison de chr6tiens.
Hl66ne, 1'autre vierge, en sortant de la residence,
s'itant apercue que les Rouges 6taient en vue, eut la
presence d'esprit de ne pas courir et se dirigea paisiblement vers la maison du Pere. La, par un petit
detour, elle se deroba aussit6t A la vue des Rouges et
prit le pas de course, en longeant le mur d'enceinte,
au bout duquel elle se trouva dans une maison de
chretiens. La bonne vieille qui y etait, comprenant en
un clin d'oeil, 1'aida aussit6t A se d6faire de ses habits,
lui en donna des siens, lui passa un foulard A la
tate et lui dit de se mettre A faire la cuisine. Lorsque
les Rouges arriverent dans la maison pour la chercher,
Hel6ne finissait A peine de boutonner ses nouveaux
habits d'une main, tandis que, de I'autre, elle attisait
le feu. On demanda A la vieille qui 6tait cette personne-IA. - Ma bru, r6pondit-elle. - Bien, firent les
brigands, et ils partirent sur une nouvelle piste.
Tandis que le Pere et les vierges ichappaient aux
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poursuites des brigands, la plus grande orpheline de
la maison (une jeune fiancee) fut moins heureuse. A la
v6rit6, elle fut d'abord relachee, a la requnte d'une
brave femme, qui la fit passer pour safille; mais, des
qu'elle fut libre, elle eut I'imprudence de vouloir
retourner A la maison des vierges pour voir ce qui s'y
passait. LA, un brigand la reconnut et la prit, pour ne
plus la relacher.
Les Rouges resterent a Yutien du 25 an 3o octobre.
De l•, ils envoyaient, chaqpe jour, quelques-uns des
leurs faire des razzias A la Mission, au village de
Langtang, et surtout pour chercher le Pere et les
vierges, en particulier la viergeBenoite, qu'ils savaient
cach6e dans les environs, mais ils n'arriverent pas A
la denicher. Le Pere et les vierges ne purent se reunir
que dans la journ6e du 26. Ils changeaient A chaque
instant de cachette. Ils pass&rent bien des nuits blanches. C'est ordinairement la nuit qu'ils prenaient leur
repas. Un soir qu'on avait entour6 la maison ot ils se
trouvaient, ils r6ussirent a s'6vader, A la faveur des
t6nebres, et allerent se cacher dans une grotte, A
mi-chemin de la montagne, d'oi ils purent entendre
tous les gros mots que ces lascars prof6raient sur leur
compte. Pendant la journee, lorsqueles Rouges 6taient
partis, ils pouvaient respirer un pen, mais ils 6taient
toujours sur le qui-vive. Aller plus loin 6tait impossible, tous les passages 6taient gard6s. L'unique moyen
4tait de continuer A se cacher dans l'endroit m&me, oij
les lieux et les personnes leur etaient si familiers, et
attendre patiemment l'arriv6e des troupes blanches,
qu'on disait ne devoir pas trop tarder a venir. De fait,
le 30, f&te du Christ-Roi, deux rigiments blancs arrivaient. Les Rouges furent les premiers A ouvrir le feu
et tuerent trois soldats. La bataille s'engagea de
proche en proche sur une longueur de pres de quinze
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lis. Aux premiers coups de feu, le P. Hiu et les deux
vierges se sauverent de nouveau dans la grotte, d'oi
ils purent assister a la bataille; il y avait des Rouges
en haut et en bas de la montagne oi se trouvait leur
grotte. Lorsque, apres deux heures de bataille, les
Rouges furent battus, ceux d'en bas crierent a ceux
d'en haut de descendre. Peu s'en fallut qu'ils ne passassent pres de la grotte et n'apercussent le Pere et
les vierges; mais le bon Dieu les leur cachait encore
une fois.
Le P. Hiu voyait les Rouges emmenant d'interminables files d'otages : hommes, femmes, enfants, et
des centaines de porteurs de charges du butin fait en
cinq jours de pillage. Les soldats, qui auraient pu
leur couper la retraite et les abattre a coups de mitrailleuses, cesserent le feu des que les Rouges commencerent leur mouvement de retraite. A present, les
soldats sont dans la ville de Longtsuen; mais la
campagne de Langtang est encore dangereuse, puisque
les Rouges y vont encore, la nuit, prendre des gens.
C'est pourquoi, le P. Hiu a cru prudent de profiter de
1'accalmie qui suit l'arriv6e des Blancs pour venir se
reposer ici, avec les siens, et emporter tout ce qu'il
avait pu sauver.
Du reste, il ne pouvait plus dire la messe a Langtang,
l'autel 6tant abim6, le toit de 1'6glise enfonc. et sa
caisse de mission, avec tous les ornements de la sacristie, volIs, sauf le calice. Pour le moment, ces pertes
doivent monter a plus de 5oo dollars !
Outre l'orpheline, fut pris aussi son fianc6, qui ktait
all6, avec 20 piastres, pour la racheter. On lui prit ces
20 piastres et on le garda, lui aussi. Deux chr6tiens
furent aussi pris, mais, apres une semaine, tous trois
furent d6livres. Ce fianc6 dit que les Rouges demandaient 6oo piastres pour sa future, mais que, sans
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la direction d'Yongsin.
Excusez, cher Confere, le d6cousu de cette lettre;
priez pour nous et b6nissez-nous. Nous nous portons
tous bien et sommes contents.
Votre tres humble confrere.
Salvatore Russo,
i. p. C. M.

INDOCHINE
Lettre de Swur SEMPE, Fille de la Chariti,
a la TRES HONOREE MERE
Giadinh, H6pital de Marie-Immaculde,

2

octobre 1932.

MA TRES HONOREE MtRE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!

Il m'est particulierement agr6able de confier a nos
bons anges le soin de vous apporter les consolants
comptes rendus que voici.
Deja, notre respectable Pere Directeur et notre bonne
sceur Charles vous ont transmis 1'6cho et il n'y a qu'une
voix, autour de nous, pour appr6cier la simplicit6 et
la cordialit6 qui ont anim6 cette petite ckrimonie,
pour nous toute pleine de vives et bien consolantes
emotions.

(Binidictionde la maison de Thuduc.)

Nous sentons si bien, ma Mere, que l'heure de notre
arriv6e en Cochinchine 6tait celle de la divine Providence, qu'on ne saurait douter un instant de l'avenir
de la Communautd.
Je ne vous dis rien de tous nos espoirs spirituels
et temporels, ma Mere, vous sachant inform6e plus
fraichement par les nouvelles ( aariennes ) venues de
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ma bonne Mere, de vous renouveler toute ma reconnaissance A la date anniversaire de mon appel dans
cette chere Mission.
Les circonstances vont riduire a trois notre petite
famille, trss probablement; il faut bien savoir accepter
de nouvelles separations pour le diveloppement de
nos oeuvres. Ma seur Legou beneficiera beaucoup de
ce changement de climat; ce dont je me r6jouis.
Nos braves filles annamites nous sont bien d6vouies,
ma Mere, et se forment tres bien 5 tous nos petits
travaux. En ce moment, nous avons une excellente
recrue, apte 5 supplier une soeur.
Aujourd'hui, ma soeur Ma et ma soeur Cote sont alles
a Thuduc, grice a I'auto de
a pendre la cr6maillere h
Mme Kinh, la femme du monsieur qui nous est si
d6voue.
Dimanche prochain, ma soeur Legou et moi auroDs
notre tour. Vous voyez, ma Mere, que l'on sait appr6cier ce fraternel voisinage, oh chacune de mes compagnes va, tous les dimanches, se retremper avec joie.
Nos soeurs de France nous apporteront un peu de la
chere Maison-Mere, et vous devinez, ma bonne Mere,
avec quelle impatience elles sont attendues!
Mes chires compagnes se joignent a moi pour vous
redire notre filiale affection. Nous vous sommes bien
unies, en ce mois du Rosaire, I toutes les intentions
de la Communaut6.
J'ai l'honneur d'6tre, ma Trbs Honoree Mere, votre
trbs humble et tres obeissante fille,
Soeur SEMPE,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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Lettre de Saur CHARLES, Fille de la Chariti,
4 M. LE SUPERIEUR GENERAL
Thuduc, 22 novembre 1932.
MON TRES HONORE PERE,

Votre benddiction, s'il vous plait /
De votre Mission de Cochinchine, je ne voudrais
pas que les vceuxvousparviennent en retard. Car, mon
Tres Honor- Pere, nous savons toutes si bien votre
intirkt pour nous que nous sommes heureuses d'avoir
l'occasion de vous en t6moigner notre reconnaissance
en vous assurant de nos prieres et de nos vceux pour
la nouvelle annie.
Notre chore sceur Lepicard vous tient au courant de
nos petits commencements et de nos espoirs. Vous
voulez bien me permettre, mon Tres Honor6 Pere, de
vous remercier encore de nous l'avoir envoyee. Je vais
bien la surveiller et la soigner, pour que sa sante ne
souffre pas trop et que, au lieu d'etre notre visitatrice
extraordinaire, elle le soit tout a fait. Seulemeat,
mon Tres Honor6 Pere, vous voudrez bien lui recommander de m'obbir un peu sur ce chapitre.
En ce moment, elle est i Nhatrang, puis Quinhon,
avec M. Moulis, qui va, pendant son sejour, mettre
toutes choses bien au point. Certainement, nous
sommes partout accueillies avec plaisir et on nous
temoigne beaucoup de bienveillance. Le nouveau
gouverneur n'est pas encore venu de nos c6t6s; un des
membres du comit 6 formi pour nos oeuvres, un paien,
tres bon pour nous, veut nous l'amener. II appr6cie
beaucoup que nous ne fassions pas de distinction
entre paiens et chr6tiens et le repete a tout venant.
A Nhatrang, 1'6cole pourra s'ouvrir en janvier. Ici,
des que nous aurons le local, nous pourrons recevoir
des fillettes internes pour ateliers, ouvroirs, 6cole
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menagbre. Tout est a cr6er dans cette petite mission,
si bien situ6e pour notre embryon de seminaire, i
1'abri des vilains bruits de Saigon. Les aspirantes
seraient nombreuses si nous ne nous montrions pas
difficiles; nous en avons trois et une postulante, qui
paraissent bonnes enfants. I1 faudra, comme en Chine,
le temps de les bien former, mais, comme en Chine
aussi, on ne pourrait s'en passer, a cause de cette
terrible langue, guere plus abordable que le chinois.
Mgr Montaigne a photographiC notre maison, qui
est bien v6tre, mon Tres Honor6 Pere; ma soeur Lepicard vous l'enverra; nous la lui pr6parons pour son
retour. Nous espirons -avec des raisons d'esperer que le riche Annamite qui nous a donn6 le premier
terrain va continuer sa bonne oeuvre; nous prions
notre Mere Immacul6e de tout cceur a cette intention.
Je voudrais que cette lettre vous dise toute ma
reconnaissance, mon Tres Honor6 Pere; je ne sais pas
m'exprimer, et pourtant, combien de fois,durant cette
ann6e de semailles, votre peanse m'a soutenue! Je
demande a notre divin Maitre d'tre mon divin
suppl6ant, et me confiant en cette pensee, j'ai I'honneur d'etre, mon Tres Honor6 Pere, votre tres humble
et trbs obbissante fille,

Sceur CHARLES,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
Lettre de swur SEMPI,

Fille de la Chariti,

i M. LE SUPERIEUR GENERAL

Nhatrang (Annam), Maison Sainte-Anne,
22 novembre 1932.

MON TRES HONORI PfRE,
Votre binddiction, s'il vous plait!
Les premieres nouvelles de notre petite mission
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d'Annam vous auront 6t6 apport6es par la voie des
airs, quand vous parviendront ces lignes, mon Tres
Honore Pere, mais notre respectable sceur Lepicard
ne vous dira jamais assez combien vos falles sont
reconnaissantes a leurs viner6s Superieurs de les avoir
choisies pour cette int6ressante mission.
Aussi, est-ce avec un double sentiment de gratitude
et de filiale affection, mon Tres Honore Pere, que
leurs vaeux de bien sainte ann6e seront d6pos6s a la
pauvre petite creche de Nhatrang.
Le bon P. Vallet, qui nous a si cordialement
accueillies : sonnerie de cloches, drapeau frangais
arbor6 sur le pavilion qui sert de clocher, etc., fait
des prodiges d'ing6niosit6 pour construire une eglise,
viritable merveille. Si 1'on n'avait d6ji une absolue
confiance en la Providence divine, mon Trbs Honor6
Pere, celle de ce bon missionnaire suffirait a nous la
communiquer.
Nous esperons commencer un petit ouvroir pour les
jeunes flles indigenes, le 8 d6cembre, sous le patronage de Marie Immacul6e, afin de donner aux pauvres
la primeur de nos services, !es classes ne pouvant
s'ouvrir que le i" janvier. D6jý, I'on nous assure sept
eleves internes et vingt externes, car des environs de
Nhatrang nous viendront aussi des pensionnaires.
L'inspecteur des icoles, un Annamite, qui nous est
tout devoue, se montre on ne peut plus satisfait de
nous passer les leives europbennes, sur lesquelles les
institutrices annamites n'ont aucune influence. D'autre
part, les families europ6ennes d6ploraient vivement
le manque d'education des ecoles annamites.
M. le R6sident met une partie du materiel scolaire
a notre disposition, ce qui nous permettra de faire
confectionner le n6tre peu a peu.
Nous vous sommes bien reconnaissantes aussi, mon
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Tres Honor6 Pere, de nous avoir envoye le bon
M. Moulis; en ce moment surtout, au spirituel comme
au temporel, c'est une vraie providence.
Vous aurez deja connu par lui, mon Tres Honor6

Pere, tout ce qui aura &tL
n6goci6 de bon durant son
s6jour. Malheureusement, une l6gere indisposition ne
m'a pas permis d'etre du voyage a Quinhon, ois je
devais accompagner notre respectable sceur Lepicard.
Je connaissais, d'ailleurs, Mgr Tardieu et ne doute
pas qu'il fasse le meilleur accueil A tout ce qui lui
sera present6.
En recommandant a vos prieres nos petites oeuvres,
mon Tres Honor6 Pere, ainsi que notre desir de faire
connaitre et aimer l'esprit de saint Vincent sur ce
nouveau champ d'apostolat, je vous renouvelle le filial
attachement du trio de Nhatrang, tout dispose a
r6pondre aux intentions de ses v6n6res Supbrieurs et
a ne leur etre qu'un sujet de consolation.
J'ai l'honneur d'etre, mon Tres Honor6 Pere, votre
tres humble et tres ob6issante fille,
Soeur SEMPE,
i. f. d. 1. c.

. d. p.m.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Leture de M. GRUSON, prhtre de la Mission,
a• M. COSTE, Secretaire gineral.
Gouala, i1
MONSIEUR ET VENIR_

novembre 1932.

CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
La triste nouvelle de la mort de M. de Wit a du bien
vous surprendre et vous affliger. Je connais, en effet,
votre bienveillance toute particulibre pour notre Mission et pour le d6funt.
Cet excellent confrere est tomb6 malade le 15 octobre. Son mal s'aggravant peu a peu, M. Gimalac m'en
avertit et je me hatai de descendre de Gouala a Aliti6na, le 20. Le cher malade fut content de me revoir.
Ni lui ni nous ne nous attendions a un d6nouement
tragique. Nous pensions que sa maladie ressemblait a
celle de plusieurs Irobs qui souffraient dans les environs. Le 22, je c6elbrai la messe en I'honneur de
sainte Th6rese de l'Enfant-J6sus pour lui demander
la guerison de son client.
Comme notre cher malade n'avait pas pass6 une
bonne nuit et que nous commencions A craindre une
issue fatale, je lui donnai l'extreme-onction et la
b6nediction papale le dimanche 23 octobre. Le lendemain, 24, M. de Wit recut ie saint Viatique.
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medecin que nous avions priC M. le gouverneur de
1'Erythrie de nous envoyer. II arriva le 25, a midi.
Apris avoir bien examin6 notre cher malade, le docteur nous d6clara qu'il 6tait en danger. Le silge de sa
maladie etait 1'unique rein qui lui restait. L'homme
de science fit tout ce qu'il put, mais un miracle pouvait
seul sauver le mourant.
M. de Wit mourut saintement le 26 octobre, a
treize heures et demie.
Quelle perte immense et irr6parable pour notre
Mission! II 6tait mon bras droit et le pere des Irobs,
comme M. Picard le pere des Bilins.
En apprenant, dernierement, la mort du tres regrett6
M. L6on Sieben, M. de Wit me disait qu'il 6tait entre
en meme temps que lui dans la Congr6gation. Les
voila tous deux partis presque ensemble pour notre
Mission du Ciel. Le divin Maitre a voulu couronner
prematurement ces deux ap6tres de grande valeur.
Que sa sainte volont6 soit faite sur la terra comme an
ciel!
Pour nous consoler un peu, mes confreres et moi,
nous rep6tons le cri jailli du grand coeur de saint Vincent, en 1654, lorsque la peste lui enleva six missionnaires de Genes : c C'en est fait, Messieurs et mes
freres, la maladie contagieuse nous a enlev6 tous ces
braves ouvriers. Dieu les a retires a lui. O Sauveur
Jesus, quelle perte et quelle affliction! C'est maintenant que nous avons grand besoin de nous r6signera
toutes les volont6s de Dieu. Car, autrement, que
ferions-nous que de nous lamenter et attrister inutilement de la perte de ces grands z6lateurs de Dieu i
Mais avec cette r6signation, apres avoir accord6
quelques larmes au sentiment de cette separation,
nous nous e6lverons a Dieu, nous le louerons, nous
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sont arriv6es par la disposition de sa tris sainte
volont6. ,
L'enterrement fut solennel. On y voyait seize pretres, dont quatre confreres, un chef abyssin avec ses
soldats et une foule innombrable d'indigenes, soit
catholiques, soit schismatiques. Le corps du regrette
M. de Wit a 6t enterr6 dans notre 6glise de la SainteVierge et d6pos6 dans le tombeau du pauvre M. Charles
Gruson, mort a 26 ans, le 8 juin 1904. Les deux vail-

lants missionnaires y attendent l'heure de la glorieuse
resurrection. Ils ont justifi6 le texte grave sur leur
tombe : Bonum cerlamen certavi, j'ai combattu le bon

combat. Puissions-nous vivre et mourir saintement
comme eux!
Votre d6vou6 en Notre-Seigneur.
E. GRUSON,
i. p. d. 1. m.

MADAGASCAR
Lettre de swvur MOULIN, Fille de la Chariti,

& M.

LE SUPERIEUR GENERAL

Farafangana, Sacr&Coeur, 20 novembre 1932.

MON TRts HONORE PERE,
Votre bintdiction, s'il vous plait!
A la fin d'une anne, les enfants se font un doux

devoir d'offrir leurs voeux et souhaits a leur prre;
c'est ce que je viens faire au nom de mes compagnes

et au mien, vous assurant, mon Trbs Honor6 Pere,
que nos voeux et souhaits seront appuyes de nos prieres
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pres du divin Enfant. Nous lui demanderons qu'il
vous conserve longtemps encore a la tkte de la double
famille, qu'il vous garde la sant6, qu'il 6loigne de vous
toute peine, en un mot que cette nouvelle annie soit,
pour notre Pere v6n&r6, bonne, heureuse et sainte.
Nous esp6rons, pour la grande et chire f&te de Noel,
entrer dans la nouvelle et spacieuse gglise. Certes,
elle est et sera encore loin d'etre terminee; mais notre
pauvre ancienne est trop petite aux grands jours de
fete et, de plus, elle menace ruine. Quel souci pour
nos v6n6r6s Sup6rieurs de la Mission que ce manque
de ressources, qui retarde tant des travaux urgents!
Le bien se fait quand meme et la divine Providence
b6nit notre pauvrete.
Les ceuvres s'accroissant, nous avons dC construire
une classe de plus pour nos nombreuses enfants. Nous
aurons ainsi, je l'espere, pour la rentr6e de fivrier,
trois vastes classes et un ouvroir pour contenir nos
trois cents enfants. Nous sommes, jusqu'I. ce jour, si
& 1'6troit que, deux fois par jour, il faut ouvrir nos
appartements de communaut6 aux groupes des cat&chismes; ce qui est un peu bruyant et fatigant lorsqu'une sceur a besoin de repos, comme il arrive en ce
moment oiu notre bonne doyenne, ma sceur Louise
Jourdain, est obligee de garder le lit. Les changements de saison sont toujours les 6poques les plus
penibles a passer, et les premieres tres fortes chaleurs apportent toujours des maladies. Nous avons
une ann6e tres seche; aussi, adieu les legumesjusqu'en
avril; tout est grille et nous n'avons pas d'eau pour
arroser; il faut envoyer chercher l'eau potable a pres
d'un kilometre. Nos pauvres Malgaches se ressentent
de la misere universelle; beaucoup sont sans travail,
ils vendent mal leur riz; c'est la misere pour beaucoup;
aussi nous faut-il en soutenir un bon nombre. Les
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pour leurs bebis et nous avons du ktablir un service

de ( goutte de lait ,. Les ainies qui viennent 4 1'6cole
apportent les biberons a faire remplir; tout se complique dans ce pays; aussi, impossible de se procurer
du lait, il faut recourir au lait concentr6, ce qui rend
l'oeuvre un pen dispendieuse. Ceux de l'asile mangent
le riz a neuf beures; une grande fait manger tour a
tour ce petit monde, tous assis a terre sur des nattes,
une vraie nich6e de petits oiseaux recevant la becquie.
Notre oeuvre la plus consolante est peut-&tre celle
de nos Enfants de Marie mari6es. Elles sont une trentaine environ, ont tres bon esprit, nous sont tres
divoutes et nous rendent de tres grands services dans
les villages pros des malades ou des enfants. L'Asso* iation des jeunes filles est bien inferieure et nous
avons assez souvent des chutes lamentables a d6plo-

rer. Le plus souvent, elles reviennent, il est vrai, et les
pauvres enfants ont aussi beaucoup d'excuses, 6tant si
mal entourees chez elles le plus souvent. Le demon
est encore bien fort dans nos pays et nous ayons grandement besoin de l'assistance de notre Mere Immacul.e.
J'ai l'honneur d'etre, mon Trbs Honor6 Pere, votre
trbs humble et tres obbissante fille,
Soeur MOULIN,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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Lettre de M. BRUNEL, pritre de la Mission,
J M. LE SUPIRIEUR GENERAL
Tular, 24 novembre 1932.

MONSIEUR ET TRES HONORI PERE,
Iotre binediction, s'il vous plait!
Je viens me joindre A tous ceux de vos fils qui vous
offrent, a l'occasion du nouvel an, leurs souhaits respectueux et d6vou6s. Nous entendons dire par ici que
le bon Dieu vous rend asscz vite la sante quand, de
temps en temps, vous tombez malade. Nous lui demandons qu'il vous continue ses graces de sant6 et de
contentement dans vos entreprises.
Je suis venu dans la ville principale pour faire la
retraite avec les confreres, mais mon lot est dans une
petite valle, A 5o kilometres aunord d'ici, etje demeure
dans une localit6 oh il n'y a que des gens du pays, peu
habitu6s a pr6voir meme le lendemain et peu capables
d'attention. J'y suis depuis longtemps, mais le progres
n'est pas constant, le zele pour la religion est a la
merci de la moindre circonstance favorable ou d6favorable et du moindre caprice. C'est le sort des confreres aussi d'8tre expos6s au revirement, moins pourtant en ville, oiu on peut, parmi les gens des plateaux,
plus disciplin6s et plus intelligents, trouver quelques
animateurs. Je fais de mon mieux, et je n'ai pas a etre
tent6 d'orgueil par le succes. A force, les gens
finissent tout de meme par etre mis en etat de r6fl6chir et de faire, au besoin, leur acte de contrition, et
peut-&tre le bon Dieu trouve-t-il, finalement, plus
d'l6us qu'il n'y paralt, car ce n'est parfois que la
paresse qui eloigne de lui, et on voit grands-pares et
grand'mires convenir avec leurs petits-enfants chr6-
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tiens qu'ils se feront aussi chr6tiens a la mort pour
n'en etre pas separ6s dans la vie future. On ne refuse
pas de contenter le bon Dieu; seulement, on d6sire le
faire avec le moins de frais et d'efforts possible. Chacun de nous espere toujours, quand la prosp6rit6
reviendra, pouvoir se mettre mieux en 6tat de suivre
les chr6tiens disperses, en ayant le moyen de voyager
vite, surtout moi qui ne peux plus supporter la fatigue
comme autrefois. Avec l'espoir et la confiance en Dieu,
on prend patience en attendant.
Veuillez agr6er, Monsieur et Tres Honore PNre, mon
tres respectueux et filial d6vouement en Notre-Seigneur et saint Vincent.
E. BRUNEL,
i. p. d. 1. m.

AMERIQUE
HONDURAS

Lettre de sacur TH-BERT, Fille de la Chariti,
4 M. LE SUPtRIEUR GENERAL
H6pital de San Pedro Sula, 8 dicembre 1932.

MON TRts HONORE PERE,
Votre binidiction, s'il vous plait!
J'arrive, avec nos seurs, pour vous offrir nos vceux
de bonne et heureuse annee en vous assurant nos
prieres pres de Dieu, afn que le Maitre adore vous
comble de ses graces dans la lourde charge qui pese
sur vos 6paules, mon Tres Honor6 Pere.
Vos filles de San Pedro Sula passent a travers la
guerre et la r6volution en ce moment, depuis le 3 novembre jusques quand?... Nous ne le savons pas, mais
la divine Providence veille sur nous et notre bonne
Mere du Ciel est notre gardienne, comme toujours,
dans les cas de danger. Jamais je n'oublierai le 13 novembre; a huit heures du soir, je dus donner la sainte
communion a mes compagnes, car nous etions sur le
qui-vive en entendant les mitrailleuses et la fusillade;
aucun des Peres ne pouvait venir. Le lendemain, M. le
Sup6rieur me dit que nous avions fait ce que nous
devions. Vous comprenez, mon Tres Honor6 Pere,
que ma main tremblait d'6motion; c'est 6gal, ensuite
nous nous sentions plus fortes et pr&tes a faire la
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sainte et adorable volonte du Dieu d'amour. Heureusement que les bleus gagnerent; alors, il ne passa
rien plus que les pauvres bless6s, qu'on nous amena le
lundi. A pr6sent, la ville est toujours en 6tatde siege;
on dit que la place est forte; il faut 1'esp6rer. Quelle
tristesse de voir les hommes se tuer entre freres!
Toutes les quatre, nous sommes bien unies et contentes, malgr6 le peu de consolations spirituelles au
sujet du bien des ames. Ici, c'est ce qu'il y a de pire
comme indifference religieuse, et, par contre, l'immoralit6 regne en maitresse. Nous offrons nos peines et
nos sacrifices pour la conversion de ce pauvre pays et
je me permets de vous demander un souvenir au
Memento a cette intention, s'il vous plait, mon Tres
Honor6 Pere.
Nos soeurs, avec moi, nous vous renouvelons I'assurance de notre entiere soumission et demandons a notre
si bon J6sus, par l'intercession de Marie Immaculke,
de conserver longtemps notre Tres Honore Pere.
Votre tres humble et tres ob6issante fille.
Saeur THEBERT,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

SALVADOR
Lettre de M. CONTE, pfrtre de la Mission,
4 M. LE SUPERIEUR GENERAL
Santa-Anna, 6 dicembre 1932.

MONSIEUR ET TRtS HONORt PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Cette lettre vous apporte les vceux de bonne et sainte
ann6e de vos trois missionnaires d'Alegria. Ce chiffre
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est bien petit, mais trois font plus que dix, quand le
bon Dieu y met la main, dit saint Vincent. L'ceuvre
favorite de notre saint Fondateur va son train, malgr6
la p6nurie des ouvriers. I1 est vrai que nousne sommes
plus les seuls missionnaires au Salvador, commejadis.
Ce pays est devenu une petite Belgique, oi abondent
Franciscains, Dominicains, J6suites, Sal6siens, Somasques, Redemptoristes, Fils du Cceur de Marie,
tous gen6ralement plus nombreux que les fils de saint
Vincent. Mais il y a du large dans la vigne du Seigneur pour tout le monde, et la gratuit6 de nos Missions, connue et constatie depuis plus de trente ans
sans interruption, nous attire toujours la clientele de
MM. les cur6s.
Ici, la crise 6conomique est A son combie. Nous
n'avons presque plus d'applications de messes, le peu
de cafe que nous recoltons & Alegria n'est qu'une
rentr6e insignifiante, vu le bas prix de ce grain, de
sorte que nous voil& au r6gime de la pauvret6 qui sent
la misere. Enfin, a la garde de Dieu! Qui habitat in
adjutorio Altissimi, in protectione Dei caeli commorabitur. Que ces paroles se r6alisent pour vous, Monsieur et Tres Honor6 Pare, et pour toute la famille
de saint Vincent! Veuillez agr6er les meilleurs voeux
de vos fils d'Alegria, qui se recommandent a vos prieres

et sollicitent votre paternelle benediction.
En J6sus et Marie Immacul6e, votre fils bien humble
et obeissant.
Antoine CONTE,
i. p. d. 1. m.
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CHILI
Lettre de Swur RAMONDOT, Fille de la Chariti,
I la TRES HONOREE MERE
Santiago, 7 octobre 1932.

MA TRES HONORIE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
En premier lieu, je vous supplierai de me pardonner
mon retard a vous ecrire; depuis plus de dix jours
que ma bonne compagne est arriv6e, je ne vous ai pas
encore remerciee pour la faveur que vous avez faite i
cette chere soeur en lui permettant un voyage en
France. Mille mercis done, ma Tres Honoree Mere;
les voyageuses sont arrivies enchant6es de leur sejour
a la Maison-Mere, elles ne tarissent pas en contant ce
qu'elles y ont fait et vu; vous jouiriez, ma bonne
Mere, si vous assistiez aux r6cr6ations; il faut que la
voyageuse raconte tout jusqu'aux plus petits d6tails,
et tout le monde 6coute, a n'en pas perdre une syllabe; puis les questions, suivies des r6ponses, etc.
L'unique chose qui obscurcit la joie du retour, c'est
de ne pouvoir amener davantage de renfort, hilas!
Nous sommes si pauvres!
Ici, ma Tres Honoree Mere, je vous annoncerai le
d6part pour le ciel d'une de nos bonnes anciennes,
paralys6e depuis deux ans et qui gardait le lit depuis
un an; elle 6tait ag6e de soixante-treize ans. Je l'ai
trouvee a l'h6pital, il y a vingt et un ans, quand j'y
suis arriv6e; done, je l'ai bien connue. C'est une des
ames les plus saintes, a tous les points de vue, que
j'ai rencontrees de toute ma vie; je l'ai vue servir ses
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pauvres et pratiquer la vertu d'une maniere heroique,
toujours humble, cach6e, souriante; sa mort a ressembl1 ~ sa vie; sans bruit, sans crainte, elle s'est 6teinte
le 17 septembre. J'ai plus la tentation de la prier que
de prier pour elle, tant j'ai l'intime certitude de son
bonheur et de son credit aupres du bon Dieu. Notre
bonne soeur Otarola aimait la tres sainte Vierge de
toute son ame, et, depuis environ trente ans, lui r 6 p&tait sans cesse ces paroles: u Ma Mere, voici votre

fille. » Elle avait pris cette devotion a l'occasion d'un
fait merveilleux qui s'6tait passe dans son service. Je
ne puis r6sister, ma Tres Honoree Mere, au disir de
vous le conter; il peint si bien la bont6 misericordieuse
de notre Immacul6e Mere! Le voici:
II y a une trentaine d'annees, vivait, dans un des
faubourgs mal fames, relativement voisin de l'h6pital,
un pauvre ganan, c'est-4-dire aide-manoeuvre; en plus
de sa misere, le malheureux 6tait un ivrogne invit&r6; tout ce qu'il gagnait, il le buvait; il demeurait dans un taudis immonde, oil, pour tous meubles,
il n'avait, dans un coin, sur la terre nue, que quelques
sacs pourris, sur lesquels il se jetait pour dormir;
I'unique ornement de cette triste demeure 6tait une
image, tres colori6e, de fort mauvais goft, de NotreDame du Mont-Carmel, collie au mur. Chaque samedi
soir, le pauvre ganan achetait une chandelle de suif
de 2 centavos et demi et, I'apportant fidelement

a la

sainte Vierge, I'allumait, la collait au mur, faisait un
salut et lui disait: a Ma Mere, voici votre fils. ,
Un beau jour, il tomba gravement malade. Depuis
plusieurs jours, il 6tait la, sur son grabat, completement abandonn6. II est a croire qu'il se recommanda
a sa bonne Mere. Toujours est-il que la trbs sainte
Vierge du Carmel lui apparut et le salua, disant: (Mon
fis, voici ta Mire ) ; puis elle ajouta: v Je vais t'en-
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voyer une voisine; demande-lui de t'emmener a l'hpital; la, confesse-toi et regois les sacrements; dans
trois jours, a la meme heure, je viendrai te chercher n;
puis elle disparut. Quelques instants apres, une brave
femme du voisinage entra chez le malade, qui lui
demanda en grace de I'amener ici. On l'apporta. II
etait si mal que le m6decin de garde l'envoya immidiatement a la salle du Rosaire, ou etait soeur Catherine Otarola. En arrivant, il demandait le pretre avec

instance; mais steur Catherine, craignant qu'il ne
voulft recevoir les sacrements que pour obtenir les
bonnes graces de la soeur, faisait mine de ne pas se
presser. Il insista tellement qu'elle appela I'aum6nier.
11 se confessa, recut 1'Extreme-Onction, lasainte Communion, dans d'excellentes dispositions, puis raconta
au pretre I'apparition de la sainte Vierge. M. l'aum6nier lui conseilla de la narrer a la soeur; il le fit et, le
troisieme jour, a l'heure indiquee, il mourut comme
un predestin6.
En relisant ma lettre, je suis effrayie d'en avoir tant
6crit; pardonnez-moi, ma Tres Honoree Mere, je sais
combien votre temps est pr6cieux.
Soyez assur6e plus que jamais, ma Tres Honoree
Mere, de l'affectueuse reconnaissance de celle qui a
l'honneur et le bonheur d'etre, en Jesus et Marie
Immacul6e, votre tres respectueuse et tres ob6issante
fille.
Sceur RAMONDOT,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

VARIETES
I. Queuques modifications i un article des c Annales s.
Nous entendons parler d'un article de M. Bauden, Visiteur
de la province Argentine, publi6 dans les Annales de 193 2,
p. 813-835, sous le titre: les Filles de la Charite dans la provi?.ce Argentine. Malheureusement, le manuscrit nous a &t6
remis incomplet et la reconstitution qu'il a fallu faire de la
feuille perdue a donn6 lieu a des confusions qu'il serait
injuste de mettre sur le compte de M. Bauden. Voici done
les retouches qui s'imposent:
P. 814, alinia 3, ligne I, lire: c Et voici d'un autre c6te.
P. 823, & la fin du premier alinia, apris les mots a aux
malades n, ajouter: a Cet 4tablissement suivit une marche
progressive jusqu'en x88o, 6poque oif une administration
maconnique obligea les sceurs a se retirer. s
A la fin de la meme page, remplacer les six lignes :c GrAce
au marquis de Forbin-Janson... rue Moreno, 928 ,, par: ( Au
debut de 1865, quand la maison centrale alla occuper le
nouvel idifice en construction, il s'agissait de savoir ce qu'on
ferait de son local ant6rieur. Dans le principe, la pensee de
ma sceur Berdoulat. suivant sa notice, avait etk de transporter
simplement les oeuvres de la maison de louage de la rue Rivadavia ala maison neuve de la rue Saint-Joseph; mais quand
elle avait envisage, pendant le cours de 1864, quel malheur
serait, pour la paroisse Saint-Michel,l'abandon de ces classes
si nombreuses d'enfants pauvres, de cet externat payant ou
plus de deux cents jeunes filles venaient du matin au soir
puiser la pure doctrine de la pietd et de la morale, son cceur,
gonfle d'angoisse, n'avait pu accepter. D'ailleurs, beaucoup de
families protectrices des ceuvres avaient r6clame, et, ne pouvant envoyer leurs enfants faire chaque jour le long trajet qui
separe les deux maisons, elles insistaient pour que les soeurs
conservassent leurs classes externes et que le pensionnat seul
fitt transfer6 rue Saint-Joseph. Et puis, les classes protestantes etaient l1 qui attendaient le denouement de cette affaire
et e!les allaient profiter largement si le rcsultat etait la ferme-
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lure de ia maison actuelle. L'amour de tant de jeunes Ames
se trouvant sur le point d'etre ravies a Jdsus-Christ decida
ma scour Berdoulat, qui, forte de l'autorisation de nos v6niris
superieurs, declara qu'elle conserverait l'etablissement existant sous le nom de Sainte-Marie. La sceur Juilhard, assistante alors de la province, arriv6e avec ma sceur Berdoulat,
en fut la sup6rieure tres aimie jusqu'A sa mort. Le college,
toujours tris florissant, occupe aujourd'hui un ddifice de la
communaute, rue Moreno, 928. n
P. 83o, alinia 3, lire: a Huit maisons ont it6 fermees dans
le courant de ces soixante-dix annses: Jujuy (classes), l'h6pital fran•ais de Buenos-Aires, Dolores (h6pital), etc. »
P. 83i, ligne 3, lire : d6pense , au lieu de u depenses u.
P. 832, alinea 5, lire : " San Isidro * au lieu de a San Isidoro ».
P. 834, alinea 3, ligne i, lire: a orphelins et orphelines ,.
Ibid., ligne 3, supprimer c orphelines ).
Ces rectifications faites, nous espirons que l'exceilent
M. Bauden n'en voudra pas trop aux Annales d'avoir denatur6 bien involontairement sa pensee par suite de la perte
d'un feuillet de son manuscrit.
II. Quelques explications au sujet de la nouvelle
Vie de saint Vincent
Ces explications ont pour but de rdpondre a deux articles,
d'ailleurs pleins de bienveillance, au sujet de cette biographie: I'un, des £tudes (io novembre 1932); l'autre, des Anales
de Madrid (ter janvier L933).
L'auteur du premier releve diverses assertions qui ne lui
semblent pas exactes. Ses critiques semblent venir le plus
souvent, sinon toujours, de ce que la pensee du biographe
n'a pas 6t6 bien comprise.
Le Reverend Pere 6crit, p. 400, note I: e M. Coste assure
que saint Vincent fut de la Compagnie du Saint-Sacrement,
mais qu'il s'en retira quelques annues avant sa mort. n
M. Coste ne va pas jusque-l•; voici sa phrase : u It ne serait
pas 6tonnant qu'il eat cessi de frequenter les reunions de la
Compagnie quelques annies avant sa mort. o S'exprimer
ainsi,c'est donnerla chose commevraisemblable, non comme
certaine.
La note I des ttudes continue : e Plusieurs raisons don-

-

409 -

nies en preuve de cette derniere assertion ne nous paraissent
guire convaincantes. Par exemple, saint Vincent n'ekt pas
approuvI le secret de la Compagnie; M. Coste ne nous
donne-t-il pas le texte d'un projet d'assemblee de dames, de la
main de saint Vincent, oi l'on voit stipule le mime secret ? Non, pas le m~me secret, mais seulement le secret des diliberations et un silence de modestie sur le bien accompli.
Celui dans lequel s'enfermait la Compagnie du Saint-Sacremeat, surtout an temps oh Mazarin la poursuivait de sarancune tenace, etait autrement rigoureux. (Voir Annales de la
Comnpagnie du Saint-Sacremegt, p. 288.)
Reportons-nous maintenant 4 la page 4o3 des Etudes. La
note i dit :- M. Coste me permettra de rectifier ici un petit
detail: les jsuites n'ont pas refuse cette fondation (la fondation de Mme de Gondi apres la mission de Folleville) parce
que la mission des campagnes n'entrait pas dans la fin de leur
Institut (saint Frangois Regis et le v6nerable Julien Maunoir
furent d'illustres missionnaires, contemporains de saint Vincent), mais parce que ce genre de fondations particulires
avait 6t6 dcart6 par saint Ignace de Loyola dans un souci a la
fois de libert6 et de pauvretf apostolique. »
M. Coste ne donne pas comme cause du refus qu'il s'agissait de missious dans les campagnes. II 6crit que le provincial des jesuites d6clina ccl'offre n de Mme de Gondi, c'est adire l'offre de missions fonddes, c comme ne rentrant pas dans
les vues de l'Institut a.
Une phrase surtout a choqu le R6v6rend Pere; c'est celleci: c Ce que saint Vincent appelle Providence se confond
pratiquement avec 1'exp6rience. a
Cette phrase exprime pourtant une simple v6rit6 de La
Palice. C'est par les lemons de l'expirience que nous apparait
la direction de la Providence. Invisibilia Dei per visibilia
cognoscuntur: l'exp6rience, voila le visible; la Providence,
voilk l'invisible. Qui donc voit la Providence directement en
elle-m&me? Personne; c'est par le dehors que nous penitrons
le dedans. On ne peut supposer que 1'expdrience nous tire
d'un c6t6 et la Providence d'un autre ; toutes deux nous donnent la m6me orientation, et it ne peut en etre autrement,
puisque, dans !'ordre de la connaissance, la seconde est
commele reflet ou Fl'cho de la premzire.
En dehors des critiques formulees contre la recente biographie, I'article des Etudes contient quelques assertions qui
14
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appelleraient des riserves, par exemple: , II ne faut pas voir
en saint Vincent un riformateur... Il honorait la science,
discipline universelle entre toutes, mais il n'en voyait guere
le besoin imm6diat pour son tcuvre... Le meme caractere de
son esprit lui interdisait d'etre un lIgislateur... Saint Vincent
n'a produit ni institutions, ni doctrines, ni formes juridiques

nouvelles. ,
Et que dire de la premiere page de 1'article. resumee en
cette phrase : « La saintete de saint Vincent de Paul, comme
celle de tous les saints, dchappe h toute comparaison D ? S'il
y a des degres dans la saintet6, et il y en a, comme dans le
vice, la comparaison est possible. Ne peut-on pas dire que,
par sa saintete, la Sainte Vierge est au-dessus de tous les
saints ?

Passons a la question soulevde par les Anales de Madrid.
De quel pays etait originaire la famille de saint Vincent de
Paul ? Nous ne pensons pas qu'on puisse h6siter un seul instant : les parents du saint etaient du village meme oi est ne
leur enfant.
Trois faits sont certains et, de l'ensemble de ces faits, la
conclusion s'impose :
to Saint Vincent de Paul est ne a Pony. Lui-mime I'affirmc
nettement, a plusieurs reprises, et M. Nieto, notre savant
confrere de Madrid, en convient franchement.
20 Bien longtemps avant la naissance de Vincent de Paul,
il y avait des Depaul k Pouy. Nous pouvons le constater par
quatre cahiers manuscrits de I'ancien chapitre de Dax, dont
la date est connue: 1486, 1509, 1542 environ et 159 o-15 9 i.Les
paroisses du diocese y sont passies en revue et des noms
d'habitants sont relevis, avec indication des redevances auxquelles ils sont assujettis. Or, nous trouvons dans le premier
cahier, sous la mention ParoissedePouy: Christine Defaul;
dans le dcuxieme: Vincence Depaul (deux fois), Catherine
Depaul, Andri Depaul et Dominica Depaul ; dans le troisieme:
Agnes Defaul et Bertrand Depaul.
30 Abelly a 6crit, parlant des parents du saint: a Ils avaient
une maison et quelques petits hdritages,qu'ils faisaient valoir
par leurs man:s. ), Cette phrase montre que, non seulement

les parents, mais aussi les grands-parents, avaient habitl
Pouy, puisquc les uns et les autres y 6taient proprietaires de
fonds dc terre legu6s de gineration en gin4ration.
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Ce n'est donc pas d'Espagne que sont venus, chass6s par
la famine, le phre et la mere de saint Vincent de Paul,comme
l'ont pr6tendu certains, prenant trop facilement au serieux
quelques temoignages tardifs, intiresses, contradictoires,
mrlis d'erreurs et d'invraisemblances, et les interpritant,

d'ailleurs, autrement que leurs auteurs, car ceux-ci n'ont pas
eu en vue d'affirmer precisiment la naissance en Espagne des
parents de saint Vincent, mais celle de saint Vincent luim&me. Ces tdmoignages sont trop profond6ment vicids pour
pouvoir servir de base a une conclusion solide. Ils ne valent
rien, mime quand ils en appellent i de prctendus timoignages oraux du dix-septihme siecle, aujourd'hui incontr6lables, meme quand ils s'appuient sur des documents dits
tris anciens et donnrs comme perdus. L'histoire n'a pas a
tenir compte de ce qui ne peat etre v6rifid; autrement, elle
marcherait les yeux fermis, et ce n'est pas dans l'obscurit6,
mais-dans la lumiere, qu'elle saisit la v6rite.
Une remarque en passant. Les Paul abondent en France,.
en Belgique et en Espagne; beaucoup, une bonne centaine.
par un sentiment de pieuse vanit6, ont pritendu avoir des
liens de parente avec saint Vincent de Paul. Et le motif etait
toujours le meme : a On l'a toujours dit dans la famille. Bien
naif serait celui qui ajouterait foi a de tels propos! On sait,
d'ailleurs, que lecasestclassiqueets'applique auxautreshomonymes des grands hommes.
Au reste, ces pritentions partent d'une fausse persuasion, i
savoir: que saint Vincent de Paul s'appelait Paul. Non, ii
s'appelait Depasu en un mot, et les vrais descendants de la
famille jusqu'au vingtieme siecle, comme le montrent les
actes notarids de Dax, n'ont jamais varid dans la maniere
d'dcrire leur nom.
Les Anales de Madrid contestent egalement ce que le recent
biographe a ecrit sur le sdjour de saint Vincent de Paul a
Saragosse. Abelly, par qui nous connaissons ce.sdjour, n'a
d'autre source que les mimoires d'un chanoine de Dax, M. de
Saint-Martin. Le fondement est fragile, car ces memoires
sont pleins d'erreurs; or, ce qui repose sur une base fragile
est necessairement sujet a caution.
Mais supposons que le chanoine dise vrai; ce s6jour ne fut
n6cessairement que decourte durie. En octobre 1604, en effet,
l'Universit6 de Toulouse d6clara, par un acte officiel, qui

-

412 -

fut connu d'Abelly, conserve et produit au procks de beatification, que saint Vincent avait suivi dans cette dernibre ville
les legons de th6ologie pendant sept ans, c'est-a-dire de 1597
a 1604. Dans 1'intervalle de ces sept ans, il regut trois ordinations, toutes trois en France : le sous-diaconat et le diaconat
a Tarbes en 1598, la prktrise i Chateau-l'lveque en 16oo.
Avant 1597, il habitait Dax et n'itait qu'un enfant; de 1604 a
1605, il ne quitta la region toulousaine que pour des voyages
de courte dure ; i605 marque le debut de ses deux annees
d'esclavage. Renongons done sans hesiter aux sept ans d'etudes
a Saragosse, imagines par Acami et Jean du Saint-Sacrement;
renongons A cette autre legende de saint Vincent de Paul
docteur en theologie k 1'Universite de Saragosse; contentonsnous de croire que peut-etre le saint a fait un voyage tres
court dans la celebre cite universitaire.

ACTES DU SAINT-SIEGE
DECRETUM
PARISIEN.
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS

VEN. SERVAE DEI
CATHARINAE LABOURE
A SOCIETATE PUELLARUM A CARITATE
SUPER DUBIO
An et de quibus miraculis constet in casu
et ad effectum de quo agitur
Venerabilis CATHARINAE LABOURE nomen, quod, dum ea in
terris ageret, diu sub humilitatis modio delituerat, notum
postea atque carum Ecclesiae iampridem fecit prodigiosi,
quod dicitur, numismatis passim per orbem salutaris divulgata devotio, cui promovendae instrumentum Immaculata
Virgo CATUARINAM adhibere dignata est.
Genuina S. Vincentii a Paulo filia, in Societate Puellarum
a Caritate ab eo condita, tota laboriosissimae caritatis exercitiis, per fere integrum religiosae vitae decursum, incubuit
in hospitio
pro pauperibus senibus, Parisiis, ubi, die
3i Decembris mensis anno 1876, in Domino quievit.
Ejus vitam, pauperum servitio nobilem, heroicis floruisse
virtutibus, decreto Sacrae huius Congregationis, die x9 lulii
anno i93z, declaratum est.
Verum et miraculorum gloria hanc humilem virginem Deus
illustravit. Ex pluribus, quae ejus intercessioni tribuuntur
gratiae, duas sanationes diligentissimi actores elegerunt, quae
veri miraculi notas prae se ferre visae sunt.
Prior sanatio Augustae Taurinorum contigit. Marius Zeme,
miles, quatuor circiter supra viginti annos natus, sub vespere
diei tertiae Decembris mensis, anno IO28, lectica vectus ad
princeps militum nosocomium fuit deductus, ubi Extremae

Unctionis munitus fuit sacramento : statimque gravissimae
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chirurgicae operationi suppositus. Dissecto abdomine, operantes chirurgi et assistentes medici peritonite acuta purulenta diffusa Marium affectum esse suis ipsi oculis viderunt,
manibusque contrectaverunt, lethalem prorsus aegroti statum
judicarunt, omnemque fere praecisam esse recuperandae
sanitatis spem. Insequenti die quarta, sacro viatico is fuit
confortatus et per totam diem quintam in eisdem immo et
pejoribus conditionibus versatus est, ita ut mortem ei imminere medici iudicaverint.
Effusis precibus infirmi mater pro filii sui sanitate obtinenda
B. M. V. deprecabatur; eamdem omnes non paucae, quotquot
infirmorum in nosocomio degentium curae Filiae a caritate
addicebantur, invocabant, explicita tamen apposita miraculosi signi petitione in sanctitatis dilectae fidelisque
Ancillae suae, CATHARINAE, testimonium.

Ante diei sextae

Decembrismensis diluculum precesexauditae sunt, et Marius
sanatus.

Medici paucas post horas summam, qua capti fuerant,
admirationem stuporemque continere non potuerunt, quum
tantam, praeter omnem expectationem, factam esse mutationem reperierunt, quantam huiusmodi peritonitis omnium
ostendebat plena symptomatum cessatio:ideoque miraculum
agnoscere non detrectaverunt, uti postea in judicio sub
iuramenti religione confirmarunt.
Duo physici periti sanationis perfectionem perstare in
iudicio deponunt.
Tres a Sacra Congregatione adlecti periti diagnosim, prognosim, miraculum et ipsi fatentur.
Tolosae altera evenit miraculosa sanatio.
Ioannes Ribet puer sexennis Pottiano morbo cervicali
radiographicis quoque tabulis comprobato, inde a lulio
mense anno 1929 fuit affectus, uti tres curantes medici in
iudicio deponunt. Qui morbus omnibus adhibitis curis et
medicaminibus restitit, quin immo in pejus ruit.
Quum itaque incassum curationes cederent, puer, eius
parentes, avia et frater nec Lon Filiae a Caritate die 19 Novembris anni eiusdem novendiales instituerunt preces pro
sanatione a B. Maria V. a numismate miraculoso per Ven.
CATHARINAE intercessionem obtinenda, pueruli pectori de
Venerabilis reliquiis particula apposita.
Die 26 mensis eiusdem, de mane hora xo, puer matrem
vocat, quae accurrit eumque perfecte sanatum invenit. Sana-
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tionem per restitutionem in integrum, prout radiographica
experimenta demonstrarunt, curantes medici confirmaverunt,
qui earn praeter naturae ordinem evenisse fatentur. Physici
periti sanationem perseverare testantur.
Tres periti a Sacra Congregatione deputati diagnosim et
prognosim curantium medicorum confirmant, et divino
miraculo sanationem tribuunt.
Servatis itaque omnibus de lure servandis, coram Rmo
Cardinali Alexandro Verde, causae Ponentc, seu Relatore,
antepraeparatoria die lo Maii mensis elapso anno habita sunt
comitia, quibus Praeparatoria die 12 Decembris successere.
Congregatio tandem Generalis coram Ssmo D. N. Pio Papa XI
die 7 mensis huius coacta fuit, in qua Rmus Cardinalis
Ponens seu Relator dubium proposuit : An et de quibus

miraculis constet in casu et ad effectum de quo agitur. Rmi
Cardinales, Officiales Praelati et PP. Consultores suum
unusquisque pro sua conscientia protulit suffragium. Beatissimus vero Pater preces effundere hortatus est ut Sibi maioris
luminis gratia a Deo daretur; judicium interim pronuntiare
distulit.
Feriam hanc secundam post Septuagesimam, i3 Februarii
mensis, quae decimi secundi anni Summi Pontificatus Sui
fere initium feliciter auspicatur, ut Suam proferret sententiam delegit. Arcessiri itaque mandavit Rmos Cardinales
Camillum Laurenti, S. R. C. Praefectum, et Alexandrum
Verde, causae Ponentem seu Relatorem, nec non R. P. Salvatorem Natucci, Fidei Promotorem Generalem, meque
infrascriptum Secretarium, Sacraque devotissime litata Hostia, hisce adstantibus edixit : Constare de duobus miraculis,
Venerabili CATHARINA LABOURE intercedente, a Deo patratis,
scilicet : Instantaneae perfectaeque sanationis turn t1 Marii
Zeme a gravissima peritonite purulenta, acuta diffusa; tum
20 pueri loannis Ribet a gravissimo Pottiano morbo cervicali.
Hoc decretum promulgari et in acta S. R. C. referri
mandavit.
Die i3 Februarii anno Domini 1933.

CAMILLUS Card. LAURENTI,
S. R. C. Prae/ectus.
Alphonsus CARINCI,

S. R. C. Secretarius.
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- La mission de Cuttack, par L. Valet. - Croisade en
faveur de la Mission de Cultack, par H. Albiol. - Le
grand siminaire de Saint-Charlesa Manille.
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prifet d'itudes. - Antoine PalauSantaliestra.- Chronique de Brooklyn. - Lima. Lettre de M. A. Miserachs
aux itudiants d'Espluga. - Tarma. Lettre de G. Teixid ahM. Pintado. - Saint-Pierre de Sula. Lettre
de F. Armengual aux itudiants d'Espluga. - Lettre
de seur Claramunt i M. C.' Comellas.
Octobre-decembre 1932. - M. Antoine Palau Santaliestra (suite). - Frere Barthelemy Ballesteros. Brooklyn. Lettre de A. Salvado a M. E. Comellas. Budnuco. Lettre de M. L. Bosch t M. D. Bartolomi. Bneddiction de FIglise de
Nouvelles de Tarma. La Ceiba.
P. Pous. par
tc
Lima,
Mercedarias
Lettre de M. A. Soler c M. R. Lacorte. - Chronique de la maison de Saint-Pierre de Sula, par
F. Armengual.
Annali della Missione. - Novembre 1932. - L'activiti
des missionnaires de Sardaigne.
Janvier 1933. - Une mission i Sarzane, par F. Tasso.
- La maison de Chieri et Tl'uvre des exercitants, par
G. Garlando. - Lettre du Saint-Pkre a J. Boccardi. Le second centenaire de la fondation de la maison de
Lecce.

-
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Mort de Mgr Ciceri. - Notre voyage en Chine, par
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F. Fraccaro. - De Turin h Lima, par soeur Finello. Troisikme lettre de Dillibisaux Italiens.
I" d6cembre. - Mort de Mgr Ciceri. - Notre voyage
en Chine (suite), par J. Fraccaro. - Missionnaire,mot
magique, par E. Barbato. - Un feu de joie interditpar
les autoritis chinoises, par E. Barbato. - Une petite
fite h Chapu. - Les martyrs de Pikin en 19oo (suite).
-Quatrieme
lettre de Dillibis aux Italiens.
l*' janvier. - La Sainte-Enfance de Notre-Dame des
Neiges 4 Kian, par F. Thieffry. - Notre voyage en Chine
(suite), par J. Fraccaro. - La premiere procession de
la Ftie-Dieu ches les Filles de la Chariti de Kashing,
par soeur Vassallo. - Pelerinage au sanctuaire de
Tonglu, par J. Giacone. - Les martyrs de Pikin en
Vie missionnaire a la liproserie de
19oo (suite). Farafangana, par sceur Capparozzo. -- Les Sceurs de
Chariti de la bienkeureuse Thouret.
I" janvier 1933 (2' 6dition). (Ce num6ro suppl6mentaire est plut6t I'almanach de l'annee 1933, sans en
porter le titre.) - Coup d'ail gineral sur la CompaUsages
gnie des Filles de la Chariti en Italie. au
messe
premikre
La
F.
Dunkel.
palestiniens, par
pays des Indiens Guafusos, par C. Wunderlich.
I" f6vrier. - Le sac de la Mission de Langtang,
par S. Russo. - Quelques superstitions chinoises, par
O. Purino. - Visite de la Mission lazariste d'Adherbegian par le diligu4 apostolique en Perse. - Les
exercices spirituels h Zebdani, par Sceur Corsi.

I Ven. Giustino deJacobis. - iooctobre 1932. -

Vie

de Mgr de Jacobis (suite), par A. Troisi.
o1decembre. - Vie de Mgr de Jacobis (suite), par
A. Troisi. - Mgr Ciceri.
Vie de Mgr de Jacobis (suite), par
2o janvier, -
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A. Troisi. - Le bi-centenaire de l'itablissement de
Lecce.
20 fevrier. - Fites dans l'glise de Saint-Nicolas
pour le 75* anniversaire de I'Apparition de Lourdes.
-

La Mission d'Abyssinie. -

La Mission d'Albanie.

Le Bulletin catholique de P6kin. - Septembre 1932.
SII y a deux cents ans. En souvenir de Louis-Antoine
Appiani.
Octobre. - Vicariat apostolique de Pikin. Fruitsspirituels.
Novembre. - Le grand siminaire de Chala : ordination. - Jubilk de Mgr Geurts.
D6cembre. - Retour de Mgr Montaigne.- Un bouquet
de fite h Mgr Jarlin. - Enterrementsolennel du P. Paul
Theng, tuj par les communistes h Kian, par E. Barbato.
Le Petit Messager de Ning-Po. bre 1932. -

Novembre-d6cem-

Mgr Paul-Marie Reynaud (suite). -

Avec

Monseigneur, par J.-P. - Aux confins de Lilliput. Une
visite a la Mission de Lo Wang.
Sankt Vincenz. - Octobre 1932. - Ce que saint
Vincent dit de la recitation du chapelet. - Saint Vincent apdtre de la rue. - Un grand ceur qui soudain
cesse de battre, par Paus. - De ma vie. Causerie d'un
vrai missionnaire, par E. Schmits. - Exemple 4 imiter. - Nous aussi, i Niederpriim, nous avons parfois
conge. - Les anciens de Theux.
Novembre. - Saint Vincent et la sainte Eucharistie.
- A 'Tcoledu Bienkeureux Perboyre. - Une fatale
demande en mariage qui a eu un bon rdsultat. Comment furent reCus nos missionnaires4 Costa Rica. De ma vie. Causerie d'un vrai missionnaire, par E.
Schmits. - Disauvrgs d'autrefois et d'aujourd'hui,
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Decembre. - A l'dcole du Bienheureux Perbore.Saint IJrdme dans sa cellule. - Seur Euginie. - Un
myosotis sur la tombe d'une noble tondatrice. - De
ma vie. Causeried'un vrai missionnaire, par E. Schmits.
Hil- 75* anniversaire de fitablissement des saurs aN
deskeim. - Jubile du college Saint-Georges a Constantinople.
Janvier. - Caractere de saint Vincent de Paul. Vie complete et vraie de saint Vincent de Paul. Notre nouveau stminaire interne. - De ma vie. Causerie
d'un vrai missionnaire, par E. Schmits. - A l'hipital
de Shanghai. - Fite a notre ecole apostolique en r932.
- Grdces oblenues par la Trks Sainte Vierge.
Le
St Vincentius a Paulo. - Novembre 1932. les
mancontre
chinois
Remedes
Rossum.
cardinal Van
vais payeurs. - Avec la flottille en Australie, par G. Litjens. - Autour des cotes de Willis, par J. Wolters.
- Nouvelles de Chine, par M. van Wagenberg. Nouvelles du Brisil, par P. Vermeulen et G. Vaessen.
- Jubile de l'kcole apostoliquede Wernhout, le r8 octobre
1932.

LIVRES
Pierre DEFFRENNES. La vocation de saint Vincent de
Paul. 1tude de psychologie surnaturelle. 31, rue de
la Fonderie, Toulouse. In-8, 1932.
Le P. Deffrennes, de la Compagnie de Jesus, continue dans la Revue
d'Asctiqgue et de AMystique (voir les numidos de janvier, avril, juillet,
octobre 1932) son int6ressante 6tude psychologique sur la Vocation de
saint Vincent de Paul (98 pages en tout), etude nourrie de cititions
empruntees aux 6crits et aux conferences de ce dernier.
Nous avons d6jk signal6 les deux premiers fascicules. Le troisieme
traite de La Regle d'action et examine successivement: la poursuite des
fins et le choix des moyens. Le quatribme etudie PHistoirede sa vocation. De ces quatre articles, le plus int6ressant et le plus suggestif est le
quatribme, qui p-urrait s'intituler :a L'evolution de Vincent de Paul vers
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la saintet6. - Celui-ci n'est pas ne saint; ii 1'est devenu peU i peu, et it
est interessant de noter les 4tapes parcourues avant de parvenir au
sommet. Le P. Deffrennes a fort bien approfoudi ce probleme dilicat.

Eve BAUDOUIN. Sous la cornette de saint Vincent de
Paul. Paris, Editions Spes, 1932. In-12, 191 pages.
I.ivre fort bien 6crit et tres interessant, dont la lecture attache le
coeur i ces admirables religieuses qui, depuis trois sikcles, consacrent
leur vie, sans bruit et sans ambiion terrestre, au service des petits et
des pauvres.
D'abord, une etude d'ensemble sur a la petite Compagnie a; puis
quelques biographies : Louise de Marillac, fondatrice de a Charitis .;
sceur Rutan, martyre du devouement hospitalier; sueur Rosalie Rendu,
1'amie des malheureux; a Maman Sion m, missionnaire du Levant; sceur
de Jaurias, Ame de la defense du Pktang; soeur Milcent, fondatrice des
syndicats feminins. Et, pour terminer, un portrait charmant de la Fille
de ia Charite. a Les Filles de la Charite incarnent admirablement le
g.nie frangais, auquel elles out pris ce qu'i! avait de plus pur, en en
rejetant nos travers nationaux. Elles font gaiement le bien et portent
le sacrifice aussi simplement que leur grand parapluie. En face des
maux qu'elles rencontrent, elles n'6mettent pas de theories, mais,
prestement, elles agissent. De la volonte... et le coeur sur la main; un
bon sens vigoureux, hiritage de leur Fondateur, et une rare finesse; de
la rondeur de manirces avec une parfaite dignite; de la cordialite dans
le commandement; une foi intense, qui, dans leurs rapports avec les
humains, se traduit surtout par des actes. Voili ce qu'apportent dans
le monde douloureux et morose les Filles de la Charite. a

Remarques sur les Sceurs difuntes. Paris, 140, rue du
Bac, 1933. In-4, 276 pages.
Qu'il est magnifique le jardin dans lequel s'epanouissent, comme de
belles fleurs, les Filles de la Charite! II nous est donn6 chaque annee
d'en parcourir un petit coin et toujours nous revenons de notre promenade eblouis, charmes et honteux de rester toujours nous-mimes dans
la poussiere de nos imperfections. II n'est pas de lecture plus picuse,
plus edifiante, plus pratique que la vie des sceurs levies par la grace
au niveau de la Fille de la Charite ideale, telle que l'a decrite saint
Vincent. Et ce ne sont pas en elles que des vertus surnaturelles; certaines font preuve de qualitis naturelles qui s'imposent & 1'admiration
de tous, des incroyants comme des croyants; leur courage intimide les
puissants eux-m&mes ct leur ascendant s'etend sur des populations
entieres; telle I'heroique saeur Carbone, deced6c a l'asile d'Artena
(Italic). Sa notice ne meriterait-elle pas d'etre publie a part?

4Wernkoutsburg. So Jarig Beslaan Saint Vincentius
Seminarie. 1882-1932. In-fol., 36 pages.
Nos confreres de Hollande n'ont pas voulu laisser passer le cinquantenaire de leur premiere maison, celle de Wernhout, sans en perpetuer
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le souvenir par une publication digne des fltes c6lebries. On ne peut
que les fW!iciter de leur goit : papier glace, encadrement, illustrations,
caracteres typographiques, tout est parfait. Le recit aussi sans doute;
mais sur ce dernier point,devant no texte hollandais, un Frangais doit
faire un acte de foi et il n'hesite pas a ie faire.

Paul GIMALAC. Le vicarial apostolique d'Abyssinie
(1839-1931). Paris, 1932. In-8, 62 pages.
Cet opuscule, d6ja publii en article, en juin x93a , dans la Revue
dHistoiredes Missions, renferme I'historique de notre Mission, depuis
Mgr de Jacobis, en passant par Mgr Biancheri, Mgr Bel, Mgr Touvier
et Mgr Crouzet, jusqu'i M. Gruson. Toujours des pers6cutions et des
entraves de la part des gouvernements et des moines. Quelle somme
de azle et d'endurance ne faut-il pas aux missionnaires pour continuer
l'euvre de Dieu au milieu de ces difficultes

Octave PURINO. Ottantagiorninelle maxi dei (Rossin.
5 octobre-23 dicembre 193o. Chieri, Casa della Pace,
1932. In-8, 74 pages.
On sait que, du 5 octobre au 23 d6cembre i93o, les missionnaires et
les seurs de Kian resterent entre les mains des Rouges. C'est le recit
de leurs souffrances que nous donne M. Purino; recit interessant et
agrimenti de quelques illustrations. Les lecteurs des Annales connaissent deja les incidents qui marquerent I'enlevement, la captivite et
la delivrance de nos chers martyrs. Et pourquoi ne pas les appeler de
ce nom ? N'ont-ils pas enduri pendant quatre-vingts jours un veritable
martyre?

Jean-Filix RossI. L'autografo di San Tommaso del
commento al III libro delle Sentense. 2" 6d. Piacenza,
Coll. Alberoni, 1932. In-8, 62 pages.
Cette seconde idition n'est pas une pure r6eptition de la premiere;
on y trouve quelques particularites. Trois parties : histoire du manuscrit; description; mutilation du septieme feuillct, qui contenait un texte
favorable a l'immaculee conception de la Vierge Marie. La deuxiime
partie, de beaucoup la plus longue, comprend 42 pages. Ce travail est
'oeuvre d'un sp6cialiste parfaitement documents.

The Catholic Church in Contemporary Europe, 19191931. P. J. Kenedy et Sons, New-York. 2 vol. in-8 de
XIv-35 4 pages.
Si nous signalons cet ouvrage ici, c'est parce que le chapitre in du
tome II, intituld a L'Eglise dans la France contemporaine P,a 6td confid

-

424 -

i notre erudit confrere M. Souvay. Les trente-trois pages qu'il nous
donne renferment un rdsum6 succinct de la situation religieuse en
France pendant cette periode.

Almanaque de Caridad. 1933. La Havane, iglesia de

la Merced. In-8, 319 pages.
Cet almanach, d'un interet purement local, donne une multitude de
renseignements religieux, commerciaux ou autres qui le rendent tres
utile aux habitants de 'ile de Cuba.

A. PROVOST. C'al~chisme des vritis les plus nicessaires. Mot a mot et traduction frantaise. 3" id. Pekin,
impr. du Petang, 1932. In-I2, 313 pages.
Une premiire partie comprend le catechisme du bapteme; une
deuxieme, le cat6chisme de la confirmation. Expos6 tres simple et tres
clair de la doctrine catholique dans ses patties essentielles.

E. ESCRIBANO. La Virgen Maria y las Hijas de la
Caridad. Madrid, 1932.
Dans les Anales espagnoles, M. Vincent Franco fait de cet ouvrage
un grand 6loge. u Un livre de M. Escribano, 6crit-il, constitue toujours
rOriginalite des pensees,
un dilicieux regal spirituel et artistique.
616gance littiraire, goft de I'observation, precision thoioogique, fine
psychologic, tout cela se retrouve sons la plume de l'auteur. Nous
souhaitons & cet ouvrage une large diffusion.

Raisons de croirc. Trad. franaaise par Alphonse

Hubrecht. P6kin, impr. du P6tang,
Iv-88 pages.

1932. In-16,

Voici ce qui est dit dans l'Averlissement :
s L'opuscule dont nous donnons ici la traduction est estime de tous
pour la clart6 du raisonnement, la purete de la phrase, I'opportunite
des arguments. II s'adresse aux gens de la campagne, qui se laissent
guider d'ordinaire par les lumieres du bon sens; il plait aussi aux lecteurs plus instruits, qui aiment une exposition enrichie de quelque
elegance.
*, Nous offrons notre travail au jeune missionnaire d6sireux d'acquerir
un iangage egalement eloigne de la vulgarit6 et de la pr6tention. Qu'il
lise et relise le texte original; qu'il s'efforce d'en retenir les expressions,
d'en reproduire les tours et les locutions; mille occasions se prxseAte.
ront de les mettre a profit, dans ses relations soit avec les fiddles,Voit
avec les paiens desireux de connaitre les fondements de la religion, et
bient6t charmis des motifs invoques, comme de la forme qu'ils revetent.
, Le texte chinois eat attribueh Mgr Albrand, vicaire apostolique de
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Kouitchoo, mais nul doute qu'il fut confie, pour derniere redaction,i un
habile lettr6. Le litre : I mou leao jan -, que nous traduisons t*d'un
coup d'ceil o, fait deviner la vivacite du style et I'-propos de I'argument.

Plaideurs chinois. Trad. franqaise par Alphonse
Hubrecht. Pekin, imnpr. du Pktang, 1932. In-16, VIII-

168 pages.
L'avertissement du traducteur nous fait connaitre l'objet de cet
ouvrage; contentons-tous de le citer :
a Ce volume contient dix seances du tribunal dont le compte rendu
a paru dans la presse locale de Pekin. Nous avons cru que ces r6cits, si
vivants, si anim6s, si naturels, fourniraient des modeles authentiques de
parler chinois avec ses locutions, ses tournures, son allure,son debit, et
nous estimons ce genre plus captivant que de froids dialogues, conventionnels et factices, qu'on propose d'ordinaire i I'etudiant.
v Ces seances auront de plus I'avantage d'apprendre quantite de
details sur la vie chinoise : habitudes domestiques, maniire de penser,
proc6des quotidiens de ce peuple, toujours si distant, toujours si peu
connu, et qui se livie comme a regret a celui qui veut 1'aborder.
a La disposition typographique que nous adoptons nous a semble la
mieux faite pour faciliter 'etude : en face de la traduction, le texte
chinois original, et, sous celui-ci, la figuration alphab6tique. C'est,
croyons-nous, le meilleur proc6d6 pour fixer l'attention, soutenir l'int&ret et aider la memoire. a

Jules FODDAI. Come ii sole. Savona, Romanzo, 1932.
In-8, 233 pages.
a La douleur est comme le soleil; elle illumine, rechauffe et purifie.
Malheureux sont ceux qui en ignorent la saintet6 et I'efficacite! a Par
ces mots est nettement determinD le but du livre. Recit varie, precis,
bien 6crit, intfressant, captivant meme. M. Foddai est un fin psychologue. Ses personnages sont peints bien au naturel : les uns attrayants
avec leur intEressante bonte, les autres repoussants avec leur repugnant
egoisme. La lecture de ce livre ne peut qu'etre utile aux Ames.

David LANDI. Esercisi spirituali per secolari. 2* 6d.

Chieri, Ghirardi, 1932. In-i6, 138 pages.
Style simple et familier, pensees pieuses et pratiques. La retraite est
supposee de trois jours et a chaque jour sont fixees deux meditations
et deux instructions, auxquelles s'ajoutent les instructions d'ouverture
et de cl6ture. D'un homme comme M. Landi, superieur d'une maison
de retraites et experiment t dans I'art des exercices spirituels, on ne
pouvait attendre qu'un bon livre; il nous i'a donn6.
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17. Verdier (Francois), pretre, 26 janv., a Paris;

76, 58.
18. Mgr Jarlin (Stanislas), e6vque, 26 janv., a P6kin;
77, 48.
i9. Yevenes (Auguste), coadj., 22 janv., a Madrid;
82, 35.
20. Sharkey (Jacques), coadj., 28 janv., a Cork;
67, 29.

21. Courdent (Marcel), pr&tre, 3 fev.,

a Verviers;

60, 42.

22. Mgr Rojas(Guillaume), eveque, 4 fev., Panama;
77, 45
23. Mifion (Firmin), coadj., 5 f6v., a Madrid; 81, 54.
24. Bethin (Ignace), coadj., 25 janv., a Chihuahua;
88, 65.
25. Gut (Jean), coadj., 2 juill. 1932, a Vilno; 27, 4.
26. Vermeulen (Jean), coadj., 13 fev., a Nimegue;
47, 28.
27. Zimmermann (Louis), coadj., 12 f6v., a Graz;

75, 46.
28. Ouang (Vincent), pretre, 23 janv., a Pinghu;
29. Pouget (Guillaume), pretre, 24 f6v., a
85, 65.
30. Albanesi (Louis), coadj., 4 fev., a C6me;
31. Ferrero (Silvio),pr&tre, 2 mars, a Sarzane;

70,45.
Paris;
51, 21.
6, 45.

NOS CHERES S(EURS
Madeleine Vassor, a Royan; 41 ans d'Wige et it de vocation.
Emilie Kerouas, a Albert; 58, 33.
Marguerite FougBre, a Paris; 28, 6.
Jeanne Geneis, a Paris; 79, 55.
Marie Felon, a Nacqueville; 82, 62.
Maria Bolna, a Brno-Jundrov; 52, 3o.
Irena Carboczy, a Ladce; 58, 33.
F1licit4 Castello, a Turin; 57, 34.
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Margaret Murray, a Boston;79, 58.
Josefa Arocena, a Durango; 85, 6o.
Maria Bengoa, a Saint Sebastien; 6o, 40.

Manuela Morentia, a Puerto de Santa Maria; 63, 43.
Bautista Olea, a La Havane; 72, 49.

Marie Vielleden, a Alexandrie; 64, 36.
Catherine Juillard, a Mazamet; 81, 59.
Catherine Gravot, a Rennes; 75, 47Marie Bizinger,

a

Metz; 59, 41.

Eugenie Ribet, a ChAteau-l'iveque; 75, 55.
Rose Maxe, a Lesparre; 89, 63.
Gertrude Barisch, a Vienne; 52, 32.

Annunziata Barzani, a Bologne: 79, 59.
Antoinette d'Ambrosio, A Naples; 24, 3.
Maria Sommaruga, a Brescia; 78, 5o.
Marie Kreft, a Ljubljana; 67, 40.
Heddidge Helinska, i Milwaukee; 46, 23.
Jeanne Ponthus-Cinier, a Boubja; 42, 12.

Marie Prugne, a Djidjelli; 76, 58.
Julie Soulignac, a Nimes; 75, 49.
Marianne Berendt, a Varsovie; 73, 5r.
Anne Zqrichta, a Eger; 65, 42.
Adelaide Ostrander, a S. Louis; 67, 42.
Mary Connelly, I S. Louis; 54, 33.
Maria La Mattina, k Naples; 8o, 54.
Elisabeth Gottschlich, a Vienne; 72, 53.
Milanie Muller, a Dult; 25, 3.
Euginie Jourdain, a Farafangana; 74, 53.
Maria Morel, a Paris; o8,59.
Florentine Leroux, a Paris; 83, 58.
Louise Canac, a Paris; 87, 59.
Leontine Roux, a Chateau-l'Eveque; 44, 20.
Elisabeth Raynal, a Montluon; 76, 44.
Marie de la Cueva, a Madrid; 79, 6o.
Maria Raisseguier, a Carthagene ; 74, 48.
Marie Huard, a Madrid; 67, 43.
Laure Ruin, a Djidjelli; 78, 36.
Pelagie Adamczewska, a Koscian; 28, 7.

Anna Decastris, a Arsoli; 63, 48.
Th6rese Rognoni, a Turin ; 66, 42.
Therese Plesko, a Kosice; 28, 7.
Anne Kniewallner, a Szekesfehervar; 72, 45.
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Henri DUBols. Le Repertoire africain. Rome, 1932.
In-8, xvil-4oo pages.
Ce livre est l'oeuvre d'un specialiste, tres au courant des questions
qui se rapportent a son sujet. Dans une bibliotheque missionnaire, il
merite d'etre place au premier rang. Rien n'y manque de ce qui peut
interesser le curieux attire par les problkmts de Papostolat africain;
quelques donnies generales sur I'Afrique ; problemes coloniaux et
problemes missionnaires en Afrique ; questions missionnaires ; les
forces religieuses en presence dans notre Afrique; documents ou instruments de travail. II serait & souhaiter que, pour chaque pays de
Mission, une etude semblable flt faite.

Albert

GARREAU.

Saint Albert le Grand. (Coll.

Temps et Visages.) Paris, Desclee

de Brouwer, 1932.

In-8, 297 pages
Saint Albert le Grand est I'introducteur de la philosophic piripatiticienne dans l'Occident chritien ct le maitre de saint Thomas d'Aquin.
Par une rencontre itrange, sa renommee de savant offusque son visage
authentique. La foule s'est souvenue d'un magicien, d'un personnage
presque fabuleux. Le Souverain Pontife, qui vient de canoniser le
saint Frere Precheur, invite les catholiques a retrouver I'histoire, plus
belle que la lEgeude. Lieuvre philosophique de saint Albert le Grand,
baptisant, offrant i I'Europe le meilleur de la pensee grecque sous
une forme assimilable, commande l'histoire intcllectuelle du moyen
age. Et le grand encyclopcdiste a sans doute reussi dans son entreprise
presque surhumaine, parce qu'il etait un grand saint, 'un des saints
du treizieme siecle qui nous sont connus par les documents les plus
6mouvants et les plus surs.
Depuis soixante ans, aucune vie d'Albert le Grand n'avait paru en
France. Le present livre resume, sons une forme simple, les travaux
recents, qui ont renouvele P'histoire du saint et celle de son temps.

Paul LESOURD. Le Missionnaire catholique des temps

modetnes (problemes, exigences, reussites de son apostolat). Paris, Flammarion, 1933. Deux vol. in-z1, 260
et 234 pages.
r
e partie : Aux prises avec l'dme des peuples; 2 e partie: Aux frises
aver les questions coloniales, scolaires, sociales et nalionales, collaborations

el conflits la lulte contre 'opofim el autres stup~ftants, le supranaiionalisme des missions en face des nationalismes; 3e partie : Aux prises avec
I'erreur, le sciisme, le janalisme et la haine; 4e partie: Aux prises avec
les universelles crises ýccnomiques et morales a un moment critique de
Phisloire du monde.
Cette 6numeration des parties de I'ouvrage en dit assez l'interet.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
I. Perez (Antoine), pretre, fev. 1932,

;

Jaro; 77 ans

d'age et 44 de vocation.
2. Collins (Daniel), coadj., 6 nov., a Ashfield;
68, 45.
3. Vallespir (Laurent), coadj., 2 dec., a Valdemoro;
76, 444. Marino (Janvier), pr&tre, 22 d6c., a Nufioa;
78, 58.
5. Bouat (Paul), pr&tre, 24 dec., a Musinens; 70, 52.

6. Asensio (Raymond), coadj., i8 dec., a Saragosse;
59, 38.
7. Canci (Jean), pretre, 31 dec., a Clichy; 66, 44.
8. Suez (Francois), prtre, 3o d6c., a Madrid; 80, 64.
9. Tarditi (Joseph), coadj., 31 d6c., a Chieri; 51, 21.
1o. Diab (Ernest), t ' janv. 1933, g Antoura; 85, 68.
I . Boyle (Patrice), prtre, 3 janv., a Paris; 84, 62.
12. Tutz (Georges), pr&tre, 4 janv., a Piliscsaba;
52, 34.

13. Mesquida (Mathieu), pretre, 3 janv., a Madrid;
56, 39.
14. Mgr Crouzet (Jacques), 6veque, 8 janv., A FortDauphin; 83, 64.
15. R6mi (Pierre), coadj., 13 janv., a Chengtingfou;
59, 4116. Rodriguez (Jacques), pretre, 18 janv., a Cadix;
69, 58.
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17. Verdier (Francois), pr&tre,

26 janv., a Paris;

76, 58.
18. Mgr Jarlin (Stanislas), 6veque, 26 janv., A Pekin;
77, 48.
g1. Yevenes (Auguste), coadj., 22 janv., A Madrid;
82, 35.
20. Sharkey (Jacques), coadj., 28 janv., A Cork;
67, 29.
21. Courdent (Marcel), pr&tre, 3 fiv., A Verviers;
60, 42.
22. Mgr Rojas(Guillaume), eveque, 4 f6v., & Panama;
77, 45
23. Mifion (Firmin), coadj., 5 fev., A Madrid; 81, 54.
24. Bethin (Ignace), coadj., 25 janv., A Chihuahua;
88, 65.
25. Gut (Jean), coadj., 2 juill. 1932, A Vilno; 27, 4.
26. Vermeulen (Jean), coadj., i3 fev., A Nimegue;
47, 28.
27. Zimmermann (Louis), coadj., 12 f&., A Graz;
75, 46.
28. Ouang (Vincent), pretre, 23 janv., APinghu; 70,45.
29. Pouget (Guillaume), pr&tre, 24 fev., A Paris;
85, 65.
30. Albanesi (Louis), coadj., 4 fev., A C6me; SI, 21.
31. Ferrero (Silvio), pr8tre, 2 mars, A Sarzane; 6, 4 5 .

NOS CH-RES SCEURS
Madeleine Vassor, a Royan; 41 ans d'age et ii de vocation.
Emilie Kerouas, a Albert; 58, 33.
Marguerite Fougbre, a Paris; 28, 6.
Jeanne Geneis, a Paris; 79, 55.

Marie Felon, A Nacqueville; 82, 62.
Maria Bolna, a Brno-Jundrov; 52, 30.
Irena Carboczy, a Ladce; 58, 33.
F6licite Castello, a Turin; 57, 34.
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Margaret Murray, h Boston;7 9 , 58.
Josefa Arocena, A Durango; 85, 60.
Maria Bengoa, A Saint Sebastien; 6o, 40.
Manuela Morentin, a Puerto de Santa Maria; 63, 43.
Bautista Olea, a La Havane; 72, 49.
Marie Vielleden, a Alexandrie; 64, 36.
Catherine Juillard, a Mazamet; 81, 59.
Catherine Gravot, k Rennes; 75, 47Marie Bezinger, a Metz; 59, 41.
Euginie Ribet, a Chateau-l'lveque; 75, 55.
Rose Maze, a Lesparre; 89, 63.
Gertrude Barisch, a Vienne; 52, 32.
Annunziata Barzani, a Bologne: 79, 59.
Antoinette d'Ambrosio, a Naples; 24, 3.
Maria Sommaruga, a Brescia; 78, 50.
Marie Kreft, a Ljubljana; 67, 40.
Heddidge Helinska, i Milwaukee; 46, 23.
Jeanne Ponthus-Cinier, a Boubja; 42, 12.

Marie Prugne, i Djidjelli; 76, 58.
Julie Soulignac, i Nimes; 75, 49.
Marianne Berendt, a Varsovie; 73, 5z.
Anne Zqrichta, a Eger; 65, 42.
Adelaide Ostrander, a S. Louis; 67, 42.
Mary Connelly, a S. Louis; 54, 33.
Maria La Mattina, a Naples; 80, 54.
Elisabeth Gottschlich, k Vienne; 72, 53.
Melanie Muller, i Dult; 25, 3.
Euginie Jourdain, i Farafangana ; 74, 53.
Maria Morel, i Paris; 8o, 59.
Florentine Leroux, i Paris; 83, 58.
Louise Canac, a Paris; 87, 59.
Liontine Roux, i Chateau-l'Eveque; 44, 20.
Elisabeth Raynal, i Montlugon; 76, 44.
Marie de la Cueva, a Madrid; 79, 60.
Maria Raisseguier, a Carthagene ; 74, 48.
Marie Huard, a Madrid; 67, 43.
Laure Ruio, a Djidjelli; 78, 36.
Pelagie Adamczewska, a Koscian ; 28, 7.
Anna Decastris, a Arsoli; 63, 48.
Therbse Rognoni, i Turin ; 66, 42.
Thdrese Plesko, i Kosice; 28, 7.
Anne Kniewallner, a Szekesfehervar; 72, 45.
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Marie Ogulin, a Ljubljana; 62, 40.
Marguerite Oribarren, a Figueras ; 70, 46.
Maria Torne, a San Juan de Puerto; So, 54.
Agueda Elorza,

a

Nicasia Albero,

a Teruel; 57, 34.

Seville; 77, 52.

Juana Echauri, i Valencia ; 68, 43.

Marie Perrier, i Aurillac; 7o, 48.
Francoise Dissard, a Rochefort; 73, 48.
Victorine Martin, a Skte; 53, 17.
Catherine Coleman, a la Nouvelle-Orltans; 85, 62.
Amalia Pastori, a'Turin; 72, 48.
Louise Richards, ia Warley ; 40, 16.

Philomine Matias, i Ladce ; 24, 4.
Maria Arriola, i Villarreal ; 6, 41.
Victoria Silva, a La Carolina; 68, 40.
Vicenta Badia, a Guadalajara; 56, 35.
Benita Sainz, i Valencia; 56, 36.
Anne Laberou, i Saleux; 87, 67.
Clotilde Orsat, a Lyon ; 7, 40.
Genevieve Cado, a Rio de Janeiro; 56, 35.
Therese Dourado, i Rio de Janeiro; 21, 13 mois,
Louise Tixier, a Riom ; 84, 62.
Jeanne Favier, i Clichy; 65, 3o.
Camille Vignoboul, i Orthez ; 67, 41.
Marie Miquel, i Pithiviers; 89, 66.
Joaquina Mello, i Porangaba; 72, 44.
Antonia Bianco, a Piedimonte d'Alife; 75, 48.
Maria Tizzani, a Martina Franca; 49, 3o.
Anna Donicelli, a Borgotaro; 75, S5.
Catherine Rotar, a Ljubljana; 69, 47.
Therese Feldgitscmer, Graz ; 5o, 21.
Louise Roche, a Mobile; 78, 54.
Alexandre Meese, i Poznan ; 8, 64.
Marie Abadie, a Conception 62, 41.
Marie Villaderams, a Boissezon;62, 39.
Amable Filias, a Paris; 89, 67.
Marthe Talon, a Beyrouth; 6o, 33..
Adele Gamier, a Marmande; 84, 62.
Marie Chabert, A Rethel; 89, 62.
Feliciana Perez, i Puerto; So, 3r.
Gumersinda Escos, i la Corogne; 84, 67.
Manuela Maceiras, i Madrid; 86., 6.
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Madeleine Tomatis, i Brescia; 07. 43.
Euginie Paris, a Fermo; 67, 46.
Marguerite Papini, a Sienne; 50, 24.
Julia Paz, a Call; 64, 40.
Josephine Kristof, a Budapest; 74, 5o.
Marie Pette, a Vac; 47 , 23.
Julienne Villemagne, i Montolieu; 31, 9.
Angdligue Riaud, a Musinens; 37, 63.
Josephine Wrzesinska, a Paris; 62, 39.
Catherine Brindesi, a Santorin; 82, 63.
Antoinette Tamburini, a Plaisance; 62, 43.

Marianna Freccero, i Plaisance; 62, 42.
Emilia Inserrati, a Naples; 85, 62.
Dora Riley, k Washington; 75, 50.
Thirese Toomey, i Dallas; 29, 7.

Marie Silberschneider, a Graz; 76, 5i.
Anne Malacher, is Santander; 92, 65.
Soledad Landa, a Barcelone; 47, 29.
Isolina Perez, a Segovia; 75, 53.
Josefa Hernandez, i Zamora; 72, 47.
Maria Aguilar, i Valencia; 41, 20.

Marie Mizoule, i Versailles; 72, 45.
Marie Darbois, i Lamballe; 72, 49-

Therese Drex, i Chiteau-l'EvEque; 84, 63.
Louise Joly, i Tronchet; 73, 49.
Marie Chaland, i Lyon; 49, 25.
Marie Mouchot, i Chitillon-sur-Chalaronne; 62, 42.
Anna Lemoine, i Soissons; 73, 52.
Marie Bossuwe, ia Bordeaux; 45: 20.
Emilie Jouve, i Marseille; 57, 38.
Jeanne Carme, i Clichy; 88, 6i.
Elisabeth Lavergne, au Caire; 72, 48.
Margaret M. Loughlin, a Yelverton; 28, 4.
Rose Hirsch, i Marianosztra; 84, 59.
Marie Naas, i Pecs; 83, 57.
Marie Medved, i Budapest; 68, 40.
Marie Lafond, i Tonneins; 77, 57Marie Abafour, i Paris; 51, 28.
Jeanne Collin, t Vitry-lc-Franvois; 88, 61.
Marie Delbecq, AlenSon: 6r, 38.
Marie Agache, a Clichy; 58, 33.
Emilie Saint-Olive, i Marseille; 68, 44,

-

432

-

Marie Bertrand, a Paris; 6o, 32.
Anna Cahill, a Gravesend; 34, 12.
Suzan O'Donoghue, -a Manchester; 59, 34.
Honorah Sloane, " Dublin;42, 20.
Marie Burlando, a Turin; 75, 47-

Rosa Serrato, a Turin; 76, 58.
Josephine Gaetani, a Vietri; 65, 45.
Thdrese Proschka, a Kocevje ; 70, 44.
Sibille Kurth, a Wassenberg; 47, 25.
Addle Rogues, a Nogent-les-Vierges; SS5,63.
Marie Roche, a Angers; 69, 42.
Marie Aguzou, a Montolieu; 79, 6o.
Francoise Mathieu, a Montolieu; 82, 56.
Florence Sasserie, a Bordeaux; 5o, 26.
Marie Jiner, a Bordeaux; 70, 32,
Virginie Callens, a Amiens; 82, 5o.
Ursule Sanchez, a Tolde; 74, 52.
Juliette Scohy, a Grenay; 61, 36.
Marie Dousset, a Saint-Denis; 74, 35.
Margaret O'Grady, a Dublin; 92, 75.
Marie Reviron, a Charenton; 73, 5o.
Marie Fillatre, a Amiens; 93, 65.
Marie Coffy, a Saint-Germain-en-Laye; 66, 39.
Rose Wasenegger, a Folmsdorf; 31. 5.
Antia Mayo, a Alcoy; 46, 26.
Isabel Yoldi, a Linares; 68, 42.
Jos6phine Massa, a Turin; 52, 28.
Marie Vermeil de C., a Naples; 81, 53.
Lucia Montemagno, a Naples; 6o, 32.
Jeanne Bury, a Ensival ; 39, 5.
Louise Gandor, a Nitra; 84, 69.
Angele Pelko, a Ljubljana; 56, 33.
Hermine Szafranszky, a Budapest; 38, 03.
Anastasia Shields, a Troy; 66, 46.
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LETTRE
DE SA SAINTETE LE PAPE PIE XI

A noire cher fils Emile CAZOT, Vicaire general
de la Congrigation de la Mission et de la
Compagnie des Filles de la Charite.
PIE XI PAPE
CHER FILS,
Salut et binediction apostolique.
Plusieurs motifs nous poussent i nous r6jouir avec
vous et vos confreres, en cette annee qui d6bute et
vous m6nage d'heureux anniversaires.
C'est tout d'abord, pour cette illustre Congregation
des Pretres de la Mission, le tricentenaire de 1'approbation qu'accorda notre pr6edcesseur Urbain VIII,
d'heureuse memoire. Commemoration et souvenir tres
doux pour votre Soci6t6, fibre, A juste titre, et d'avoir
pour phre Vincent de Paul et de se voir, en.nos temps,
r6pandue quasi dans le monde entier, et de compter
dans son sein tant d'hommes apostoliques qui se
d6pensent, avec un zele ardent, en de nombreuses maisons de missions et en beaucoup de s6minaires, pour
le salut des pauvres et le maintien de la discipline
cliricale, et encore en d'autres oeuvres, tendant toutes
au bien et a l'edification du prochain.
A cela, ajoutons le souvenir triseculaire de cette
ceuvre de salut : la Confrence des Mardis, cr6ation
sp6ciale de votre Pere saint Vincent, qui reunissait
15
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les pretres en une pieuse solitude, ot la meditation
des virites celestes les enflammait A raaliser pleinement la raison d'etre de leur vie. Pratiquie par des
hommes illustres, tels que Olier et Bossuet, cette sainte
coutume, fidelement gardie, fut la source des recollections mensuelles, depuis longtemps ktablies en divers
lieux.
Autres encore, et multiples, sont les motifs qui
r6jouissent votre association presbytbrale; car, elle
aussi, cette Compagnie des Filles de la Charite, ceuvre
du meme saint Vincent, va solenniser avec une visible
allgresse le tricentenaire de sa fondation; a juste
titre evidemment, car cette autre branche de la famille
de Vincent, proc6dant, elle aussi, de cette source
embrasee d'ardente charit6, s'est merveilleusement
diveloppee et a attire a elle des ames d'une pi&t6
6minente, parmi lesquelles la ce!'bre Catherine
Labour6, que, sous peu, avec l'aide de Dieu, nous 616verons au rang des bienheureux. Chacun sait que les
filles de MI. Vincent se d6vouent dans les h6pitaux,
les orphelinats, les ouvroirs et patronages de jeunes
flles, et s'appliquent i bien d'autres ceuvres charitables; on a vu, aux jours sombres de la guerre, leur
ardent et universel devouement veiller sur le bien et
de l'ime et du corps des soldats.
Enfin, il est une Societ6 qui, i bon droit, vinire
Vincent de Paul comme son maitre et son patron:
les Conferences de Saint-Vincent-de-Paul. Ces Conf6rences vont c~elbrer le premier centenaire de leur fondation. A leurs solennit6s, qui auront lieu an mois de
mai prochain, Nous-m6me, de tres grand cceur, y
prendrons part par Notre cher Fils le cardinal Jean
Verdier, archeveque de Paris, que, par de recentes

lettres, Nous avons nomm6, pour ce, Notre Legat.
De tout cela, de ces heureux et agreables motifs de
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bonheur et de joie, nous ne pouvons que Nous rijouir
de tout cceur avec vous. Ces solennitis seculaires coincident avec cette Annee sainte oi le monde catholique
tout entier va commimorer Ia divine Redemption, qui,
parmi tant de suaves et fructueuses faveurs, nous a
donne la charit6 chr6tienne. Dans nos actuelles
angoisses et dans nos anxieuses recherches des
moyens pour y porter remade, quoi de plus utile que
de magnifier hardiment parmi les peuples les exemples de ces g6ants de la charit6, afin que cette divine
vertu, mere et nourrice des autres, 6clate et fleurisse
en tout genre de vie.
Convaincu que le souvenir de tels 6venements augmente la gloire de Dieu et excite en toutes les imes
le zAle de la charit6, Nous prions ardemment la Bont6
divine d'accorder a la famille de saint Vincent et a
toutes les autres Compagnies des grices abondantes,
qui fecondent et qui comblent vos disirs.
Comme pr6sage de ces faveurs divines et en t6moiguage de notre sp6ciale affection, Nous vous accordons affectueusement, dans le Seigneur, la benediction apostolique a Vous, cher fils, a la double famille
de saint Vincent confite a vos soins, et aux Societ6s
qui se r6clament de saint Vincent de Paul.
Donn6 a Rome, proche Saint-Pierre, le quinzibme jour du
mois de mars de Pan 1933, de Notre pontificat le dogzibme.

PIE XI, pape.

CAUSE DE SCEUR CATHERINE LABOURP
DECRET DE TUTO
CAUSE PARISIENNE DE BEATIFICATION ET CANONISATION
DE LA VENERABLE SERVANTE DE DIEU CATHERINE
LABOURE, DE LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA
CHARITI.
Decret sur le doute: La preuve des deux miracles et des
vertus 6tant disormais acquise, peut-on procdder en sfiretde
la solennelle beatification de la susdite V6nerable Catherine
Labour6?

Pour aider surnaturellement son Eglise militante,
Dieu, toujours riche en bont6 et notre secours dans
la tribula ion, a coutume, de temps A autre, au cours
des Ages, d'envoyer des hommes d'une grande sainteti qui, la grace aidant, apportent les remedes merveilleusement adaptis a nos pressantes n&cessites.
Devant le pullulement et 1'expansion des bhresies, il.
envoie, pour les combattre, des docteums arm6s du
glaive de la saine doctrine; A la duret6 et A la ferocit"
des Barbares et des paiens, Dieu oppose les Moines,
qui, par la douceur chr6tienne, modFrent ces rudes
coeurs; aux affames des biens temporels, il envoie
ces Ordres mendiants qui, professant une etroite pauvret6, leur apprennent de parole et d'exemple a estimer
les biens cilestes; contre les novateurs du seiziime.
siicle, sapant les fondements de la doctrine chr6tienne,.il s.uscite ces Congregations de clercs r6guliers qui, enseignant et 6duquant les Ames d'adolescents, font revivre en la soci6t6 chr6tienne et la foi et.
les moeurs. Ainsi, au dix-septieme siýcle, 6poque foi-
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sonnante et d'erreurs et de luttes, Dieu, par un don
tout providentiel a I'endroit de la France et de l'£glise
entiere, leur accorde Vincent de Paul, dispensateur

magnifique de la divine bont6 et chevalier intrepide
de la foi de Rome. Vincent, copie fid~le du Fils de
Dieu par la grandeur de son Ame, a vraiment dilat6
le champ de la charit6, embrassant par un v6ritable
prodige de secours bienfaisants 1'ensemble des miseres
humaines de son temps. Le voili, faisant sentir le
bn6fice de son incroyable charit6 a des milliers d'humains que torturent et la misere et les souffrances.
Pour cette oeuvre, et en pr6vision aussi des temps a
venir, Vincent se survit dans ses fils, les Pr&tres de la
Mission, et dans ses Filles de la Charite, sans parler
des innombrables associations qui, tels des ruisselets,
procedent de lui et puisent a son esprit.
Ces Filles de la Charit6, disions-nous, au nombre,
de quarante mille, en veritables et pures colombes,
s'Llancent de I'arche mystique, et devant le monde
entier, 6tonn6 et stup6fi, messageres de paix, restent
les artisanes d'une charit6 aux innombrables manifestations.
Parmi les remarquables illes de cette Compagnie
prend rang a bon droit la Venerable Catherine
Labour6. N6e au village de.Fain-les-Moutiers, en
x8o6, l6ev6e au sein de sa famille dans une v6ritable
pi6t6 envers Dieu et la bienbeureuse Vierge, Catherine m6rita d&s lors son adi"ission chez les Filles de
la Charit ; et annonciatrice de paix, ouvriere aussi de
laborieuse charit6, fut en cons6quence choisie par la
Vierge Marie. Se trouvant &Paris, parmi les petites
seurs du seminaire, Catherine se pr6parait, au cours
de l'ann6e I83o, a la vie religieuse de son Institut. Au
mois de juillet i83o tout d'abord, puis principalement
au 27 novembre suivant, elle jouit de la merveilleuse
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apparition de la Bienheureuse Vierge Marie, qui lui
confia le soin de frapper une midaille. Ce mandat,
toutefois, fat rempli par son directeur de conscience;
quant i elle, pendant quarante-six ans, elle garda
tras humblement un inviolable silence, tant de
l'ordre regu que des apparitions dont elle avait eti
temoin.
Arec sa pieuse invocation, cette midaille, sur
laquelleest reprisentie la Vierge toute pure, porta tres
efficacement le peuple chr6tien i professer le dogme
*derImmacul&e Conception, qui fut pen apris d6fini;
elle commenga alors, pour continuer encore, a prodiguer avec profusion d'innombrables grices et d'etonnantes faveurs de tout genre. Et ces prodiges que
Dieu operait par cette midaille,latres pieuse voyante,
certes, les connaissait, mais n'en 6prouvait aucua sentiment de suffisance, aimant a Atre ignor&e et compt6e
pour rien. Les plus humbles emplois que 'ob&issance
lui confie, Catherine les remplit, durant sa vie entiere,
inconnue des humains; elle conserve avec soin cette
simplicit6 et cette tres ardente charit6 que lui-recommandent la doctrine et les pr6ceptes de son pere saint
Vincent.
Comme toute la gloire de la fille du Rorse maintenait an dedans (Psaxme 44), ainsi la sainteti de la
vie de Catherine fat touit et toujours int&rieure, et
jusqu'a sa mort se maintint sous la protection d'une
tres profonde humilit6. Mais i peine Catherine s'etaitelle envolbe vers Dieu, le 3i dicembre 1876, aassit6t
ses vertus furent partout et largement manifest6es.
C'est pourquoi Pie X, de sainte memoire, en 1907,
ordonna d'introduire la cause de cette servante de
Dieu. Et le 19 juillet ig3i, en la fete de saint Vincent de Paul, S. S. Pie XI reconnut et proclama les
heroiques vertus de Catherine, et, le i3 f6vrier de
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cette annie 1933, un decret de cette Sacree Congregation des Rites, approuve par le Pape, constata et
approuva les deux guerisons prssentees comme de
veritables miracles.
La route 6tait done ouverte pour la B6atification.
Mais comme, aux Rites, nos reglements requierent
en dernier lieu la discussion du doute suivant: la
preuve des deux miracles et des vertus 6tant d6sormais acquise, peut-on proc6der en siret6 la solennelle beatification de la susdite Ven6rable? le R6v6rendissime Cardinal Alexandre Verde, ponent ou
rapporteur de cette Cause, au cours de 1'Assemblee
gne6rale des Rites, tenue le 25 fevrier 1933, proposa
cette question, a laquelle tous les R&v6rendissimes
Cardinaux, les Prelats en charge,"et les Peres consulteurs 6mirent une r6ponse affirmative. Le Pape, toutefois, differa le prononc6 de son jugement jusqu'a ce
douzieme de mars, second dimanche de cartme, oiu
l'tvangile du jour nous pr6sente le Christ en sa transfiguration,'forme et module de la future glorifcation
des 6lus.
Dans ce but, Sa Sainteti manda les Reverendissimes Cardinaux de cette Sacr6e Congr6gation des
Rites, Camille Laurenti, pr6fet, et Alexandre Verde,
ponent ou rapporteur de la Cause, et convoqua 6galelement le R. P. Salvator Natucci, promoteur g46nral
de la Foi, et |moi, soussign6, secr6taire; et, apres
avoir c6elbre les saints Mystres, notifia que, en toute
sureti, on pouvait proceder a la solennelle bWatification de la Ven6rable servante de Dieu Catherine
Labour6.
Le Pape, en outre, d6cida que ce d6cret serait public
et ins6r- dans les Actes de cette Sacr6e Congregation
des Rites, et ordonna que, sous l'anneau du Pecheur,
fussent exp6dites les Lettres apostoliques pour les
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solennitis de la beatification a ce~lbrer au temps
voulu en la basilique vaticane.
Ce douzieme de mars de 1'an du Seigneur 1933.
Camille LAURENTI,
Pr6fet de la Sacrde Congregation des Rites.
Alphonse CARINCI,
Secrdtaire de la Sacrde Congregation des Rites.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION
LIVRE IV. CHAPITRE XXIV. SOMMAIRE. -

De 1874 a 1918

M. BORa,

superieur g6naral (suite)

M. Fiat, assistant de la Maison-Mere

Voici M. Fiat assistant de la Maison-Mbre. La
Providence I'a prdpar6e
cette fonction importante
par un ensemble de qualites, surtout morales, qui
vont lui permettre d'exercer une influence profonde.
II sera le bras droit du P. Etienne, qui s'achemine
vers la tombe. Comme il le dira plus tard, , il prend
l'odieux de toutes les choses penibles, afin de sauvegarder l'autoritb du Sup6rieur g6neral ». 11 remplit
son office r6solument et consciencieusement, vraiment
sans peur et sans reproche.
Le premier Conseil de la Maison-Mere, tenu apres
la guerre, a lieu le 14 septembre 1871, sous la pr6sidence du P. Etienne qui expose le but et les fonctions du petit Conseil: veiller au spirituel et au temporel de la Maison-Mere. Les membres du Conseil
reconstitue sont MM. Tisn6, Hurault, Mailly, M6dus
et Guillaume. Nous connaissons dbja MM. Tisn6 et
Mailly, qui faisaient partie du Conseil d'avant guerre.
Disons un mot des nouveaux conseillers qui vont collaborer avec M. Fiat.
M. Hurault &tait n6 en 183i; il 6tait entr6 dans la
Congregation en i853 ; il avait jou6 pendant la dernitre guerre up role bienfaisant a la Maison-Mere. II
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s'6tait d6vou6 corps et ame, tant pour le. ravitaillement de Saint-Lazare que pour l'assistance spirituelle
des maisons de soeurs qui se trouvaient sur la ligne de
feu. II remplit plusieurs missions difficiles et perilleuses, n'ayant pour sauvegarde qu'un brassard et un
drapeau d'ambulance. II fut fait prisonnier par les
Prussiens et intern6 a Corbeil pendant quatre mois. II
rentra a Paris lors de la signature de l'armistice; mais
ce fut pour 6tre timoin des horreurs de la Commune.
Voici le portrait que font de lui les Annales de I'6poque: 4 M. Hurault colporte toute sorte de proph6ties.
II en a bien une douzaine, provenant de sources plus
ou moins respectables, qui, selon lui, s'appliquent
aux 6vinements actuels. Le malheur est qu'elles secontredisent les unes les autres; aussi, M. Hurault ne
peut venir a bout de les concilier. Cela ne 1'empeche
pas de les debiter a tout venant; il effraye nos sceurs
en leur disant que toutes leurs maisons vont sauter,
que le sang va couler dans les rues et les transformer
en rivieres, que Paris sera cass6 comme un pain de
sucre, etc., etc.; bref, il est d'un sinistre tres riussi.
Quant a lui, il conserve un sentiment de s6curit6
profonde, que rien ne peut 6branler, et il rit de tout
son cceur des frayeurs qu'il inspire par ses proph6ties. ) On voit par cette citation le caractere de
M. Hurault. Lui et M. Mailly avaient tout i fait le
genre qu'il fallait, en 1870-1871, pour traiter avec les
gardes nationaux et les communards. Pour lui manifester sa reconnaissance, le P. Etienne le nomma au
petit Conseil; it y restera jusqu'a la mort du Superieur g6n6ral (1874). A cette 6poque, M. Mellier et
ensuite M. Bore goiteront moins son genre particulier et, d&s lors, il ne fera plus partie du Conseil.
M. M6dus, autre membre du Conseil, 6tait n6 en
1842; recu dans la Congregation en 1864, ordonn6
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pr&tre en 1867, il avait &t place A Marseille en 1867,
Cambrai en i868 et il venait d'atre rappel6 i la Maison-Mere en 1871 ; il fera partie de Conseil jusqu'en
1873, 6poque A laquelle il sera p!ace A Sens, puis A
Nice et A Chalons, pour revenir d6finitivement, en
1897, a la Maison-Mbre, oA il mourra le 22 janvier
1911. M. Medus collabora A la theologie de Clermont
et au droit canon de Huguenin. C'itait un homme
de jugement et de devoir. M. Fiat 1'appr&ciait fort.
Le dernier membre du Conseil quant Ai'ordre de
vocation 6tait M. Guillaume. II 6tait nk, en 1845, dans
le diocese de Soissons; il s'etait fait remarquer an
petit seminaire par sa piteC, son intelligence, ses
succes; il etait distingu6 dans ses manieres; sa
d6marche, son maintien, ses paroles, ses actions, tout
revilait en lui une vie surnaturelle trbs intense;
ordonne pretre en 1870, i 6tait devenu le secr"taire
particalier du P. tltienne et i'avait accompagnx en
Belgique pendant la guerre; ii fat nomm6 sons-directeur do seminaire interne, en 1873, pour remplacer
M. Medus; on a gardi le souvenir de ses conf6rences,
pleines de pi6t 6 , de charme et d'amabiit6, nourries
d'une doctrine solide et profonde, d6bitkes avec une
eloquence simple et touchante; il quittera la MaisonM&re en 1875, pour aller A Carcassonne, o6 il mourra
en 90o5, apris avoir 6te successivement professeur,
superieur, visitear.
M. Fiat 6tait done bien aid6 dans la direction de la
Maison-Mere; le Conseil lui a rendu un immense service, celui de le moderer dans ses projets.. M. Fiat, eneffet, se lanca avec fougue dans la r6forme de la
Maison-Mbre; il avait une fin bonne; mais ii la poursuivit peut-6tre avec trop de force. Sa fin, son but, sa
grande preoccupation, a eth de faire revivre les reglements de I'ancien Saint-Lazare. II aimait a rappeler

i
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que le pape Pie VII, restituant I'uniti de r6gime en
faveur de M. Placiard, le 19 juin 18o7, lui avait
recommandi de ritablir, dans la nouvelle MaisonMire de la Congregation, la maniere de vivre prescrite par saint Vincent, afin que cette maison fit vraiment exemplo et normae pour les autres maisons. La
m6me recommandation avait &tt faite a M. Hanon,
successeur de M. Placiard. Nous allons voir M. Fiat
poursuivre ce but avec une sainte tinacitA et il y sera
aide par son Conseil.

Cependant, le Conseil ne fut pas toujours de son
avis. Donnons-en deux exemples. Au conseil du
3 octobre 1871, M. Fiat exhibe un vieux rgglement de
I'ancien Saint-Lazare et demande qu'on en ritablisse
les prescriptions. Une assez longue discussion suit
cette communication et, a la fin, le Conseil pense que
cette maniere de proc6der, telle qu'on veut la retablir,
est absolument.impraticable. Le Conseil va plus loin
dans sa divergence d'avec l'assistant. II invite
M. Fiat & 6tre plus circonspect dans ses recherches;
car, dit le proces-verbal, a l'authenticiti du susdit
reglement n'est pas prouve

)).

Le 5 dicembre 1871, M. Fiat demande s'il est utile
de -rtablir certains usages observes dans l'ancien
Saint-Lazare par rapport au r6fectoire et ii fait lecture de ces rigles. t Le Conseil, dit le proces-verbal,
est d'avis qu'il faut s'en tenir au statu quo.

Ii invite

toutefois M. I'assistant i veiller Ace que le refectoire
soit tenu bien propre.
On voit ainsi presque a chaque Conseil la preoccupation de M. Fiat pour l'esprit primitif, pour l'observance des regles; il lit habituellement, au debut de
chaque Conseil, quelques numeros des regles des
offices et il en profite pour rembdier aux abus qui se
glissent par la fragilit6 humaine.
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On voit, par la lecture des procks-verbaux du
Conseil de 1871 a 1874, ce qu'etait la Maison-M&re

les dernieres annies du P. Etienne.
Un autre cahier nous a &t extremement pricieux
pour reconstituer la physionomie morale de M. Fiat a
cette 6poque, c'est le cahier oi il 6crivait les avis
qu'il donnait a la communauti. Ce cahier commence
Ie 13 aofit 1871 et se termine le 22 juin 1874, juste
l'Npoque que nous racontons. Quelquefois, les avis ne
sont indiqu6s que par un mot; la plupart du temps, ils
sont tres d6veloppes et tiennent une ou deux pages;
il y a des ratures, des retouches, des mots chang6s,
des phrases supprimbes; on voit que M. Fiat prepare
soigneusement ce qu'il doit dire; c'est a ce cahier que
nous empruntons la plupart des d6tails qui vont suivre.
Pour mettre un peu d'ordre dans ces notes, remarques, avis, nous ramenerons le tout : premikrement, aux diff6rentes cat6gories de la Maison-Mere
(superieur g6enral, assistants, pretres, 6tudiants, s6minaristes, coadjuteurs); deuxiemement, aux diffErents
Ipcaux de Saint-Lazare (chapelle, salle d'oraison,
r6fectoire, chambres, etc.).
Commencons par M. le Sup6rieur general. Nous
voyons, par les avis de M. Fiat, que l'on c~elbrait sa
f&te un peu plus solennellement que maintenant. La
veille, c'est-A-dire le 23 juin, M. le Superieur g6neral

recevait les vaeux de la communaut6 dans son salon,
chaque categorie A part, a c9mmencer par les pretres.
Le jour de la fete, 24 juin, ii y avait A Saint-Lazare
grand'messe, vepres et salut, comme aux jours solennels; c'6tait M. etienne qui officiait, quand la maladie ne I'en emp&chait pas. Enfin, le lendemain,
25 juin, toute la communaute passait la journ6e entiere
& Gentilly, depuis le matin jusqu'au soir, et la regle
de s6paration entre les categories etait lev6e.
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Le retour de M. Ie Sup&rieur gneral A la. MaisonMere etait aussi plus solennel que maintenant; Mno
seulement on sonnait Ia cloche, mais les pretres qui
itaient libres devaient se rendre a la chambre du
Conseil pouroffrir leurs felicitationsa M. le Suprieur
pour son heureux voyage, et lorsque M. ltiennedevait
rentrer ia 'heure du br6viaire, on avancait cet exercice
pour ne pas priver Its pretres de 1'observance de la
regle, ni les etudiants de 1'edifcation qu'ils re4oivent
de la presence des pr•tres 4 l'office.
M. Fiat avait demand6 et obtenu de faire lire au
rffectoire, le soir, les anciennes circulaires des supiriears giniraux. II faisait lire aussi, une fois par an,
un traiti de l'obeissance.
I1 inaugura un exercice particulier, qui ne fut pas
maintena apris lui. Chaque fois que revenait I'anniversaire de la mort ou de I'ilection d'un superieur
general, il r6sumait brievement sa vie avant I'examen
particulier et disait quelques mots sur les qualitis
d'un chacnn. Voici un specimen de ces avis. Nous
citons textuellement ce qui est crit de sa main dans
son petit cahier de notes:
* Le 3o mai i873. Lundi, 2 juin, est lejour anniversaire de 1'iection au g&neralat de M. Cayla de la
Garde; il 6tait originaire du diocese de Rodez. Les
frtres de Saint-Lazare, qui avaient pu constater
(quand il 6tait assistant de la Maison-Mere) qu'il ne
plaisanterait pas, avaient fait des neuvaines pour
obtenir de Dieu la grice de ne pas l'avoir pour supirieur g6neral; ils ne furent pas exaucks. A Ia nouvelle

de son ilection, les missionnaires indisciplin6s 6prouverent des sentiments semblables a ceux que vienneat
d'pprouver les radicaux i la nomination de Mac-

Mahon. La Revolutioa ne lIi donna pas le temps
d'user de safermet6 et de ses beaux talents. ) Disons,
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en passant, que l'allusion aux radicaux et i MacMahon est la seule allusion politique que nous ayons
rencontrke dans les 6crits de M. Fiat. On voit, par les
ditails donn6s plus haut, que M. Fiat ne craignait
pas dans ses avis de rapporter certaines choses que
d'autres auraient pre6f6r omettre.
M. Fiat avait i cceur de bien connaitre les 6crits des
sup&rieurs genrtaux et il se permettait, a I'occasion,
de rappeler au P. Etienne que telle ou telle chose
faisait difaut; par exemple, le 28 janvier 1873, nous
lisons ces mots dans le cahier du petit Conseil qui
devait etre soumis au P. Etienne : ( M. Fiat, apres
avoir lu le paragraphe qui prescrit de consulter le
recueil des d6cisions et r6ponses des sup&rieurs g6a6raux, fait observer que ce recueil n'existe dans aucune
maison; il exprime le disir que ces reponses soient
imprim6es et mises a la disposition des sup6rieurs. ,
Hitons-nous d'ajonter que- ce livre ne fut imprim6
ni du vivant de M. Etienne, ni apres sa mort, ni sous
le generalat de M. Fiat. Ce dernier oublia, comme
quelques autres, les desiderata qu'il avait exposes
avant d'&tre supdrieur genaral.
Le P. Etienne ne se formalisait pas de ses remarques, qui ressemblaient a des avertissements. Il
estimait et aimait beaucoup son assistant de la Maison-Mere. I1 I'appuyait dans ses riformes. II faisait,
dans ses circulaires, grand eloge, non pas de lui directement, mais de la Maison-MWre, ce qui 6tait un eloge

indirect de M. Fiat. Qu'on en juge par ce petit extrait
de la circulaire du I" janvier 1874: ( Ce qui est plus
consolant encore (que le grand nombre de vocations
a la Maison-M~re),. c'est le bon esprit, l'union des
coeurs,la ferveur et la r6gularit6 qui y regnent. On
ne peut s'emp&cher de reconnaitre qu'elle ne possede
pas seulement le corps de saint Vincent, mais queson
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ame repose aussi dans son sein. C'est pourquoi,
empruntant les paroles de la sainte Ecriture, je dirai
que Dieu, en y multipliant la famille, y augmente en
meme temps la joie et le bonheur. Ce beau spectacle,
que je contemple tous les jours avec amour, est la
source de bien des jouissances r6pandues sur mes
derniers jours, pour adoucir I'amertume des douleurs
que me causent mes infirmitis. Si je puis dire, comme
l'ap6tre saint Pierre, que je sens mes forces defaillir
et que ma maison de boue commence a se d6molir,
comme les saints Patriarches, je puis saluer avec joie
le bel avenir que Dieu reserve a des generations d'enfants de saint Vincent, si amateurs de ses maximes
et si remplis de son esprit. Lorsque, il y a trente ans,
Dieu m'appela 5 prendre le gouvernement de la Compagnie, dans des circonstances bien difficiles, j'6tais
loin de m'attendre- ce queje la verrais acqu6rir une
situation si florissante et occuper une si belle place
dans l'Iglise. A Lui seul en soit la gloire! )
Ces lignes sur la Maison-Mere, dont M. Fiat etait
assistant, valent mieux que les 6loges directs; M. Fiat
n'est pas nomm6 dans ce passage, mais on sent que le
P. Etienne pense a lui en ecrivant ce que nous venons
de citer. Dans tous les cas, rien ne pouvait faire plus
de plaisir a M. Fiat qu'une telle appreciation de ce
qu'6tait la Maison-Mere, trois ans apres qu'il en avait
pris la direction.
11 faut dire que M. Fiat exercait reellement son
office et qu'il ne permettait pas qu'on empiktit sur
ses droits. Il tenait A son autorite, parce que c'etait la
volont6 de Dieu sans doute, mais enfin il tenait a maintenir ses droits et'

a les transmettre intacts a son

successeur. Voici & ce sujet une curieuse ob6issance
faite le 2 janvier 1874. Nous la reproduisons int6gralement: (( Je crois devoir donner devant la Commu-
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naut6 la solution d'une difficult : i° La rggle de sbparation s'applique-t-elle a l'assistant de la MaisonMere? M. le Superieur g&n6ral m'a r6pondu, ce matin,
que non, en aucun sens, c'est-a-dire qu'il peut communiquer librement avec tout le monde et tout le monde
sans exception peut communiquer librement avec lui.
2° C'est a lui a permettre aux confreres de passage et
aux anciens de la maison a communiquer avec les s6minaristes ou les 6tudiants. 30 C'est de lui que relevent tous
les offices de nos freres et c'est a lui seul a permettre
l'entr6e dans cesoffices. 4°C'est a luiseulaautoriserles
exceptions au r6gime commun et toutes les petites
d6penses faites par la maison. 5* Les demandes de ces
besoins doivent etre faites a l'assistant par les officiers
respectifs, soin de pauvreti, sQin de bureau, soin de
sant6. II y aurait bien des remarques a faire sur les
lignes que nous venons de citer; nous laissons A nos
lecteurs le soin de les faire eux-memes.
La preuve que, si M. Fiat tenait a son autorit&
d'assistant, ce n'etait pas pour une question personnelle, mais pour une question de principe, nous la
trouvons dans un petit fait qui s'est pass6 en 19o5 et
dont le h6ros fut celui qui 6crit cette histoire.
Ce confrere avait accept6 de chanter la messe, un
jour de fete, a la rue du Bac. Apres ce qu'il croyait
son devoir rempli, il s'en revenait & Saint-Lazare la
conscience tranquille, I'ame en paix. A peine arriv6e
la porte, les freres lui disent : a Vite, le P. Fiat vous

cherche, il vous demande, il veut que vous alliez le
trouver tout de suite. » Le susdit confrere se hate vers

les appartements du supbrieur g6neral et se pr6sente
au P. Fiat. Celui-ci prend un ton courrouc6 : a Ot
6tiez-vous ce matin? Je ne vous ai pas vu. a la grand'-

messe. - Mon Pere, j'6tais a la rue du Bac, ou j'ai
chant6 la grand'messe. - Et avec quelle permission?
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Mon Pere, c'est M. le Directeur qui m'a invit&. J'ai

cru que cette invitation du directeur des soeurs suffsait. -

Vous vous htes gravement tromp6. Pour

remplir n'importe quel ministere en dehors de SaintLazare, il faut etre envoy6 on par le superieur general
on par 1'assistant de la Maison-MNre. Ce sont les

seules autorit6s qui puissent commander aux confrrers.
Seriez-vous invite par la Tris Honorte M;re, par le
cardinal archeveque de Paris, par tout autre personnage (except6 toutefgis le Pape), vous devez r6pondre,
quand on vous invite: Je ferai ce que me diront mes
suprieurs, c'est-a-dire le sup&rieur g6neral on 1'assistant de la Maison-Mere. Vous lirez comme penitence
le paragraphe 4 du chapitre ix des Rigles communes.
Allez en paix et ne pichez plus. "
II va de soi qu'en rapportant cc trait, nous n'avons
nullement 1'intention d'6tablir des comparaisons avec
ce qu'ont fait d'autres superieurs. Chaque sup6rieur
general a sa maniire de voir, qui pent differer dans
certains details de celle d'un autre. Chaque sup&rieur
gen&ral a grace d'6tat pour conduire la Compagnie a
l'6poque oiu il est superieur general. Nous enregistrons ici les petites variktes pour faire saisir la mentalit6, la physionomie, le caractire de M. Fiat. Nous
ne devons pas et nous ne voulons pas opposer I'una
I'autre. Comme 1'a dit souvent M. Verdier, nous ne
devons pas agir an vingtieme siecle d'apris les permissions donanes par M. Almtras on M. Salhorgne,
mais d'apres celles de notre superieur actuel.
M. Fiat a tenu a son autorit6, mais l'a exerc6e dans
I'esprit de Notre-Seigneur et selon les recommandations du P. ]tienne. Celui-ci ecrivait justement a cette
epoque, dans sa circulaire du i"
janvier 1872, les
1
paroles suivantes, qui caract6risent parfaitement la
maniere de faire de M. Fiat.
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Aprcs avoir cit laparole de Notre-Seigneur: a Celui
qui voudra etre 1e premier sera le serviteur de tous ,.
le P. Etienne ajoute : t Omi, Messieurs et mes tresi
chers Freres, si nous voulons &treen mesure de mettre
en honneur cette maxime d4a Sauveur et, par IA, relever
la dignit6 du clerge et la gloire du sacerdoce, il
importe que nous sachions la pratiquer nous-m&aes
dans l'intrieur dela famille. I1 faut que, parmi nous,
1'awtorit. ne soit autre chose que la paternit et le
devomement. Si j'ai na d6sir a exprimer, c'est que
chacun fasse un retour sur soi-miae pour examiner
s'il n'a pas de reproche a se faire en cette mati&re, si
les superieurs ae mettent pas leur volont6 propre, ou
leur propre int&•t, A la place de 1'autoritA, et.s'ils' en
entourent I'exercice des formes de la douceur, de la
condescendance et de la chariti. » M. Fiat pouvait
faire sans craintel 'examen de conscience demand"
par M. Etienae. Chez lui, l'autorit6 a'a etd autre chose
que la paternitk et le d-vouement; il n'a pas cherchk
sa voleant propre fi son propre inter&t, et il a eatour&
l'exercice de I'autorite des formes de la douceur, de
la condescendance et de la charit6.
Apres Ie superieurginfral etl'assistant de la MaisonMire, parlons des differentes categories, d'abord en
gneral. puis en particulier.
En gl6ra& , le point sur lequel revient le plus habituellement M. Fiat, c'est la sainte pauvrete. A peine
est-il .tomm6 assistant qu'il s'inquiete de voir qu'on
sert deux plats de viande a midi, et qu'il met en deliberation la question de savoir si on maintiendra cette
pratique, d6ji ancienne, ou si on ne •onnera plus qu'an

seul plat de viande. Le Conseil est d'avis qu'on maintienne les deux plats ou deux portions et, de plus, que
cesdeux portions soient servies sur deux assiettes-et non
pas sur une seule, et le P. Etienne approuvecet avis.
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Au Conseil du 8 octobre 1871, on supprime par iconomie la venue d'un barbier itranger a la maison et
i
l'on d6cide que les anciens qui ne peuvent- se raser le
seront par les freres coadjuteurs.
Le 12 avril 1872, M. Fiat donne 1'avis suivant : , Je
pr6viens la Commuuaut6 qu'un de nos chers freres
infirmiers pouvant remplir bien convenablement
l'office de dentiste pour les cas ordinaires, on devra
d6sormais ne s'adresser qu'd lui, la sainte pauvreti
dont nous faisons profession ne nous permettant pas
de faire des d6penses qui ne seraient pas suffisam-

ment 16gitim6es. ,
Le camail s'6tait introduit subrepticement a la
Maison-Mere; il 6tait d6j. en usage dans presque
toutes les maisons de France; on all6guait des raisons
de sant6 et mxnme d'6conomie. Mais M. Fiat veillait
le P. Etienne, que la maladie retient souvent dans sa
chambre, est inform6 que I'usage du camail commence
, se r6pandre; il avertit aussit6t le petit Conseil de
son d6sir de voir le camail supprim6 a la Maison-Mere.
Des membres du Conseil font quelques objections. Le
P. ttienne en est avis6 par le procks-verbal de la
s6ance. I1 6crit en marge de ce proces-verbal : , Je
m'itonne qu'il y ait eu division dans les avis des
membres du conseil sur cette question. Une seule
consideration domine cette discussion; c'est que
I'usage du camail dans la Maison-Mere est tout recent
et qu'l n'a pas e6t autoris6. - ETIENNE, Sup&rieur
general. , Et a l'obeissance suivante, c'est-i-dire le:
18 juillet 1872, M. Fiat, d'apris ses notes manuscritest
d6clara ce qui suit : i Monsieur le Superieur g6enrai,
m'a charg6 de communiquer a la Communauti la.
resolution qu'il vient de prendre i propos du camail,
Voici ses propres paroles : 1'II est interdit de faire.
on de faire faire des camails pour la Maison-M4re.
V.-
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2' II est interdit de porter Ie camail dans la Maison-

Mere; tout au plus peut-on s'en servir dans sa
chambre. n M. Fiat resta fidele a cette recommandation du P. Etienne; et lorsque le camail fut autorisi
par le P. Bore, il ne le porta jamais; a plus forte
raison, quand il devint sup5rieur g6enral, donna-t-il
sur ce point 1'exemple de la fidelit~ i la recommandation du P. Etienne. Cependant, nousdevons avouer
que, les dernieres ann6es de sa vie, il se laissa persuader de porter un camail, et il avouait, dans sa
simplicitY, que ce petit v6tement n'etait pas du luxe,
qu'il 6tait bien utile, qu'il tenait bien chaud, etc., etc.
M. Fiat porta aussi sa sollicitude sur les breviaires.
II proposa, le 12 novembre 1872, de ne plus donner
desormais aux confreres des breviaires dords sur tranches. II all6gua deux raisons: la premiere, afin d'etre
plus conformes A 1'esprit de pauvret6; la deuxieme,
pour imiter les Filles de la Charit6, qui observent strictement la coutume de ne pas avoir de livres dor6s sur
tranches. La majorite du Conseil ne fut pas de son
avis; mais le P. Etienne approuva M. Fiat et ecrivit A
la fin du compte rendu: a C'est un abus, introduit
depuis quelques ann6es seulement, de se seryir de breviaires dor6s sur tranches. J'ai vu et pratiqu6 dans ma
jeunesse la pratique contraire. 11 convient d'en revenir a l'ancien usage, qui est conforme a l'esprit de
paqvret6. On le fera peu i peu en ne donnant aux
sous-diacres que des br6viaires non dores et en n'approvisionnant la Procure g6enrale que de br6viaires
non dores, des que I'on aura 6coul6 ceux que l'on a en
magasin. - ETIENNE, Sup. gen. , M. Fiat tint bon &
cette recommandation tant qu'il fut assistant sous le
P. Etienne et au d6but de son propre g6n6ralat; mais,
plus tard, il ceda devant la pouss6e des evbnements
et l'usage universel de tous les ecclksiastiques.
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Si 1.e P. Etienne approuvait ordinairement M. Fiat,
it ne le faisait pas cependant toujours. En voici u
exemple. Nous avons, dans le cahier de M. Fiat, use
obbissance sui generis sur le tabac a priser. Nous voodrions bien la donner in extenso ici pour faire voir It
genre de M. Fiat assistant. Mais, vraiment,nous craiadrions de blesser ceux de nos confreres qui sont oblig6s de priser. Nous n'extrayons de cette obeissame

qu'un detail, celui qui concerne la non-approbation
du P. Etienne. M. Fiat avait done vu dans les vieax
cahiers (car c'est toujours la qu'il va) que, dans le
Saint-Lazare d'avant la Revolution, on ne devait avoir
qne des tabatieres d'un prix ianfrieur . io sols, et it
voalait rappeler cette recommandatioa; mais le
P. 1tienne lni dit de donner seulement un avis gne-.
ral, recommandant de n'avoir pas de tabatieres
luxueuses, sans toutefois spcifier un prix maximuma
Cette remarque du P. Etienne nous montre le genre
des deux hommes dont nous parlons : les deux attaches a la regle, mais l'un, M. Fiat, avec une rigiditr
qui ne sait pas toujours s'accommoder an temps;
1'autre, le P. Etienne, avec une largeur de vues qai
suit I'esprit plus que la lettre.
Si nous n'avons pas os6 donner I'obbissance sur te
tabac a priser, nous ne voyons pas d'inconvinient a
reproduire ici celle sur les collets, et nous terminerons par elle les aveitissements de M. Fiat concernant
toutes les categories de la Communaut.
Le Conseil avait etC d'avis qu'on pouvait donaer des
collets en carton; mais le P. Etienne avait mis ea-z
note: negative. Voici comment M. Fiat commente a la
Communaut6 ce refus du superieur g6n6ralLe I6 aodat 872 : a J'ai un avis a donner i la Conm-.
munaut6 h propos des cols. Le collet passe chez nousý4
pour le signe de la vocation; de 1a vient que nous le
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baisons avec amour et reconnaissance toutes les fois
que nous le mettons autour du cou. Le collet traditionnel dans la Compagnie a quelque chose qui
exprime i la fois et la fermete et la suavite de la
grace de la vocation; il a de la solidit6 et de la souplesse; il dure longtemps et il ne fatigue pas. Nos
v6n&rables anciens conservent toujours ce collet.
c On a introduit, il y a quelques ann6es, deux
autres sortes de collets; l'uhe de ces deux especes a
de la souplesse, mais pas de solidite; ce n'est que du
carton, symbole fort d6fectueux d'une chose qui doit
durer autant que la vie, la vocation.
- L'autre a de la solidit6, mais pas de souplesse;
c'est do zinc; il ne symbolise guere la suavit6 de la
grace et, de plus, il est contraire a la pauvret6, en ce
qu'il use vite le col blanc dont on I'enveloppe. En
consequence, ce col de zinc est et demeure interdit &
tout le monde.
( I1 est d6fendu de donner d'autres cols que le col
d'itoffe, seul admis jusqu'ici. Tout le monde est
invit6e
laisser le col de papier, de carton, et a
demander le col ordinaire.
" Si quelqu'un venait me dire que ce col d'etoffe
est trop incommode, j'aurais deux r6ponses a lui
faire: la premiere, que cette incommodit6 est bien
peu de chose a c6t6 de celle que s'imposent les religieux qui sont habilles de bure; la deuxiime, que
c'est pr6cis6ment parce qu'il est moins commode,
d'apres vous, que vous devez le pref6rer & tout autre,
d'apres le troisibme paragraphe du chapitre II de nos:Ragles communes oi il nous est dit que, de deux

choses indifferentes, nous devons choisir celle qui
r6pugne le plus A la nature. n
Remarquons que, si M. Fiat tenait a la pauvret6, il
ne veillait pas moins a ce que tous les membres de la
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Communaut6 eussent fidilement ce dont ils avaient
besoin et, pour mieux procurer les n6cessitis, il s'6tait
impose de passer lui-meme, toutes les semaines, dans
les chambres des confreres, afin de s'assurer si, vraiment, ils avaient tout ce qu'ils devaient avoir.
Apres avoir parlM de la communaut, en g6neral,
parcourons maintenant chaque categorie, telle qu'elle
nous apparait dans les notes de M. Fiat.
Nous constatons qu'a cette 6poque, quelques pr&tres
allaient, de bon matin, dire la messe chez les soeurs
des Invalides, du Gros-Caillou, de la rue de Vaugi-

rard, etc.; et comme, en hiver, il ne faisait pas jour
encore, et que d'ailleurs, a cette 6poque, ces quartiers
n'etaient pas peupl6s comme maintenant, chacun des
pr&tres etait accompagn6 d'un frere coadjuteur, soit
pour lui servir la messe, soit pour le d6fendre en cas
d'attaque. Meme recommandation 6tait faite a ceux
des pretres qui portaient la communion aux malades
du quartier. Que ce ffit jour ou nuit, un frere devait
toujours accompagner le prktre dans ces circonstances.
M. Fiat avait soin aussi de rappeler que certaines

all6es et certains bancs de la cour 6taient r6serves
aux pretres et que les jeunes gens devaient s'en abstenir.
Un point des anciens rgglements a toujours pr6occup6 M. Fiat. C'6tait ce qu'on appelle le Cas de conscience pour les pr&tres. Cette preoccupation le poursuivra toute sa vie. Nous en voyons la premiere manifestation au Conseil du 14 novembre 1871. Voici
quelques extraits du procks-verbal de ce Conseil:
t< M. I'assistant fait remarquer que le point de rIgle
mentionn6 au chapitre III, paragraphe 9, des rggles
du superieur local n'est pas observe a la MaisonMere, ou, du moins, ne l'est que tres imparfaitement et
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seulement pour les 6tudiants, a qui M. le professeur
de morale fait des cas de conscience, pendant une
partie de I'annbe, au sortir de la chapelle, apres le
diner Le retablissement des cas de conscience pour
MM. les pretres est fort a d6sirer: I° II ne s'agit pas
d'innover, mais, au contraire, de combler une lacune
regrettable; 20 Cela se faisait avec grand fruit du
temps de saint Vincent; 3° Par le seul fait que cette
mesure serait retablie a la Maison-Mere, les maisons
particulieres y reviendraient plus facilement; 4! Les
jeunes pretres, les pr&tres du Seminaire, en retireraient un grand bendfice, au point de vue de la science
thIologiqcue, dans ce qu'elle a de plus pratique; 5' II
y aurait grande amelioration dans I'uniformiti de la
direction. » Telles sont les raisons (nous en avons
abr6gi le texte) pour lesquelles M. Fiat demandait
le r6tablissement des cas de conscience. II y eut
quelques objections, mais elles furent vite rffut6es,
et le Conseil fut du meme avis que M. I'assistant. On
d6cida qu'un pr&tre, disign6 par M. le Superieur
gen6ral, pr6siderait cet exercice, an moins six fois
l'an, et que Ia solution definitive donnie par ce president serait recueillie par un secretaire dans un
registre ad hoc.
A cette 6poque, l'assistant de la Maison-Mere s'occupait de la discipline des 6tudiants et aussi de leurs
6tudes. M. Fiat ne menage ni les reproches ni les
compliments. Les reproches roulent surtout sur les
manquements a la modestie, la barrette sur le coin de
l'oreille, les mains dans les poches on derriere le dos,
la ceinture mal arrangee, les cheveux un peu trop
cultiv6s, avec la raie, comme les gens du monde, des
chaines de montre t qui sentent trop le petit abbe; on
a 1'air de dire : voyez comme je suis riche ,.
S'il adresse souvent des reproches, il ne menage pas
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non plus les compliments. Plusieurs fois, il felicite
" notre chbre jeunesse pour la maniere dont elle recite
les prieres vocales ), et il constate quc a M. Jolly,
sup6rieur gn6eral, ne fut pas si heureux que lui, puisqu'il fut oblige de renouveler le meme avis cinq on
six fois de suite au Chapitre et aux Conferences, sans
pouvoir obtenir ce qu'il demandait >.
M. Fiat appelait alors les 6tudiants du nom de
a Messieurs a, comme c'6tait I'usage a cette ipoque ;
il fait remarquer cependant une fois qu'on les appelait
( FrPres n avant la Revolution et chacun sait qu'il ritablit cet ancien usage quand il fut ilu suptrieur
general.
Nous voyons ogalement que les etudiants avaient
alors la permission de porter, pendant les chaleurs,
-une soutane d'ete; mais ils devaient la payer de leur
argent personnel.
Si nous passons maintenant aux etudes proprement
dites, nous verrons que l'activit6 de M. Fiat sur ce
point est vraiment tres grande. II rigle les examens,
les bureaux; it rappelle souvent la matiire de ces
examens; il se preoccupe d'enrichir la bibliotheque
de livres utiles aux professeurs et aux 6tudiants; il se
remue beaucoup pour changer les auteurs de classe
ou trop vieux ou un peu gallicans. C'est ainsi que les
manuels de liturgie, de droit canon, de philosophie
sont changes. Le changement de ce dernier valut
meme a M. Fiat et an Conseil an avertissement severe
de la part du P. Jtienne. Voici, en effet, ce qa'6crit ce
dernier a la suite de la deliberation du 29 octobre
1872 : n Le Conseii est sorti de ses attributions en
emettant un vaeu. Les assistants (de la Congregation)
ayant 6t& saisis de la question et un avis ayant &et
demand6e tous nos shminaires, ii devait attendre avec
respect la r6solution que la sagesse du sup6rieur
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g6n&ral adopterait de 1'avis de son Conseil. TILENNE, Superieur gn-iral. b

M. Fiat ne se laissa pas disarconner par cette rCponse
de son supbrieur. Ii s'agissait pour lui d'une question
de principe. Les Souverains Pontifes avaient toujours
demand6 une philosophie scolastique et Saint-Lazare
ne l'avait pas. Aussi, reviendra-t-il k la charge jusqu'i
ce qu'enfin il triomphe. Voici a ce propos an passage
curieux d'une lettre qu'il 6crit, le 15 fivrier 1874. a
M. Mdus : (< Savez-vous qu'on a adopt6 (le manuel
de philosophie scolastique) de San Severino pour I'an
prochain? On me dit que je vais, me casser le nez. Si
vous en savez quelque chose, faites-m'en part. Depuis
le mois d'octobre, j'ai de temps en temps dit on fait
des choses qui ont pu contrarier. Credidi, proper qaod
locutus sum.

Et il ajoute, ce qui montre la magnani-

mit, du P. &tienne . Monsieur le Suprieur general
est toajours trbs bon pour moi.-,
Les skminaristes ne recoivent guare d'avertissement
sp6cial i leur categorie. La seule mention que nous
ayons trouve, particuli&re & eux, c'est que M. Fiat
lear fit procurerAchacan an rascir parraison d'hygiene

et de proprete.
SNous avons parlk dans un chapitre special de ce
que M. Fiat a fait pour les frdres coadjuteurs. Ajoutons seulement un d&tail que nous-avons oais. C'est
qu'il leur fit donner a chacun an livre de chant, pour
leur permettre de s'associer avec les jeunes gens, dans
la mesure do possible, aux offices du dimanche et des
f&tes.
Ce fat pendant que M. Fiat 6tait assistant que mourut

le c6lbre frere Carbonnier, plus connu sous le nom
de frkre Francois, auteur de la plupart des tableaui
qui sonta la Maison-Mere. Mais la mort de ce frere
faillit d6poss6der la Maison-Mbredes susdits tableaux.
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M. Perboyre, en effet, ancien assistant de la MaisonMere, 6crivit a cette ipoque que le bon frere Francois
lui avait promis de lui donner tous ses tableaux et qu'il
y avait m6me A ce sujet comme un engagement. On
fit une enquete a ce sujet et cette enquete fat dirigbe
.par M. Fiat. Nous ignorons les d6tails de cette enquete
et les considrants du rapport. Nous en savons seulement la conclusion. Le P. PJtienne jugea et d6cida
que les tableaux devaient rester a la Maison-Mere.
Il y a une cat6gorie de personnes qui ne sont pas i
demeure a Saint-Lazare, mais qui y passent quelques
jours, ce sont les retraitants. M. Fiat veille a ce que
leurs chambres soient bien propres et a ce qu'elles
soient meubl6es convenablement; cependant, il ne
veut pas qu'au rifectoire on leur donne quelque chose
de plus qu' la communaut; .it insiste plusieurs fois
pour qu'on les exerce aux ceremonies de la messe et
il leur recommande de s'abstenir de la messe les premiers jours de la retraite, comme faisaient alors les
missionnaires. Les 6tudiants &taientalors les anges des
retraitants. M. Fiat leur recommande d'tre de vrais
anges par la r6gularit6 et de ne pas troubler le silence
de Sant-Lazare en causant avec leurs retraitants dans
les moments oi la rIgle impose le silence.
Nous avons parcouru a pen pros toutes les categories de personnes qui se trouvaient a la MaisonMere; nous disons a peu pres, car il y avait alors une
certaine categorie qui trouvait encore le moyen de se
faufiler A Saint-Lazare, c'6taient les femmes, sceurs ou
autres. M.'Fiat commence dj&i A les pourchasser; ii
continuera toute sa vie a les Acarter absolument de
l'intrieur de la Maison-Mere. En i873, it s'attaque
aux matelassieres qu'on faisait venir tous les ans; il
suggere de faire acheter les instruments n&cessaires
pour carder et de confier ce travail aux freres. Le
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Conseil l'appuie. M. Fiat en veut aussi aux parloirs; il
trouve que les sceurs et les jeunes filles font perdre un
temps pricieux par leurs visites, souvent inutiles. II a
m&me avou6 plus tard, dans une conf6rence aux
sceurs (c'6tait le 13 mai 1892), ( que, du temps du
P. Ptienne, il ne comprenait pas comment ii pouvait

passer plusieurs heures au parloir ,, mais il ajoutait
avec simpliciti dans la meme conf6rence : 4 Et maintenant, je suis oblige de le faire. o
Edouard ROBERT.

EUROPE
FRANCE
PARIS
24 fivrier 1933. - Mort de M. Guillaume Pouget,
en qui s'unissaient harmonieusement une science 6tonnante, une m6moire prodigieuse, une simplicit6 charmante, une pi&t6 tendre, une foi profonde, une charit6 touchante et un admirable m6pris des biens de ce
monde. Comme la soeur lui disait,quelques jours avant
sa mort : 4 Pere, vous aurez le bonheur de voir bient6t saint Pierre
il se redressa et r6pondit sur un ton
i,
de protestation : -tJ'espere voir bient6t Dieu le Pere,
Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
Des anciens se rappellent encore la petite scene
qui se reproduisait souvent le dimanche, quand le frere
Genin, premier de la porte, venait pr6venir M. Pouget, alors s6minariste ou etudiant, qu'un visiteur
l'attendait au parloir. Le bon frere aimait la plaisanterie; il disait aux etudiants qu'il rencontrait dans la
cour : ( Je cherche le plus vilain de la communaut6. ,
Et A l'audition de ces mots, M. Pouget se pr6sentait.
Si le frere Genin avait 6t6 physionomiste, il aurait
vu sur les traits de M. Pouget une expression de beaut6
particulibre, qui etait comme ie rayonnement de son
intelligence et de sa candeur.
Comme la Congr6gation, le diocese de Saint-Flour
&tait ier de le compter au nombre de ses enfants.
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Voici ce qu'6crira, dans le numiro du 23 mars, le
directeur de la Semaine religieuse :
II avait pris la direction du petit S6minaire dans
des circonstances difficiles; sa sup6rioriti intellectuelle et sa bonti r6ussirent a apaiser bien des m6contentements et a compenser des insaffisances penibles.
Les elives des hautes classes avaient pour ce jeune
superieur de trente-six ans un affectueux respect et
ils lui gardirent an attachement ind6fectible. Ceux
que leurs 6tudes de midecine on de droit conduisirent
plus tard i Paris 6prouvaient une vraie joie a se rendre
A la rue de Sevres pour s'entretenir avec lai.
, Toute la vie sacerdotale de M. Pouget s'est d&pensee dans l'enseignement, et m&me quand il eatpris
sa retraite, il dut continuer a mettre son immense
savoir A la disposition de visiteurs intiresshs.
' II fut, en effet, homme d',tude et de premiire
valeur.
( On vantait sa m6moire vraiment prodigieuse... Le
v6ntrk chanoine Lagarrigue, qui avait 6t6 son collaborateur au petit Seminaire, racontait a ce sujet ua
traitsignificatif. Dou6 lai-m&me d'une mimoire exceptionnelle, il avait eu l'audace de proposer A son sup&rieur un concours de vitesse pour apprendre je ne
saisquelle ode d'Horace. Les deux concurrents, munis
chacun d'un texte, se mirent au travail. Un quart
d'heure ne s'~bait pas 6coul6 que le P. Pouget frappait a la porte de I'abb : u Eh bien! vous la savez?
a Pour moi, je I'ai inscrite a, et il d6bitait aussit6t ces
vers comme s'il avait eu le livre sons les yeux, tandis
que l'abb6 disait, un pen confus : a Je n'en sais pas
a encore le quart! ,
a N'&tait-il pas arriv6 A posseder si bien le breviaire
qu'il pouvait, lorsque sa vue ne lui permit plus de
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lire, continuer la recitation de l'Office apres avoir
demand6 a un confrere de lui lire les premiers mots
des diverses leqons du jour!
« Et cette memoire, le P. Pouget l'exerCa dans tous
les domaines du savoir. Sans doute, il ne professa que
les sciences, I'histoire et 1'criture sainte, mais ii
s'interessa aux plus ardus problemes de math6matiques sup6rieures et de physique, comme aux theories
biologiques, aux questions philosophiques autant
qu'aux sciences sociales. Et comme, dans les etudes
d'fcriture sainte, il rencontrait a chaque page des
textes en langues 6trangbres, it se mit i 1'6tude de
1'anglais, de l'allemand et des langues orientales :
I'hebreu, le syriaque, les cuneiformes un peu diffi4( ciles ),, disait-il.

il ne se contentait pas d'emmagasiner sans
lassitude les connaissances les plus variees, il en faisait la critique avec line penetration d'esprit saisissante et qui 6blouissait souvent ses 6L1ves.
c, Cependant, il ne publiait rien. I1 lui semblait que
tous les problemes discutes ne pourraient recevoir
qu'une solution provisoire et qu'il emploierait plus
utilement son temps a chercher de nouveaux materiaux qu'a construire un 6difice fragile.
E La reputation de son savoir avait n6anmoins franchi les murs de Saint-Lazare et des 6tudiants de
1'Universit6 apprirent le chemin de sa cellule. Candidats a la licence ou a l'agr6gation de philosophie,
ils venaient le questionner sur les difficultes qui se
aMais

dressaient, an cours de leurs 6tudes, tant&t devant leur
raison, tant6t devant leur foi. On commentait avec
lui Platon et saint Thomas, et de Descartes on passait
au math6maticien H. Poincar6. Plusieurs notmaliens
trouverent aupres de lui une direction si ficonde
qu'ils eurent plaisir A la prolonger des annees durant
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alors qu'ils 6taient devenus professeurs de lyc6e ou
de Facult6.
< Au prestige que lui assurait sa science s'ajoutait
I'autoriti morale qui se degageait de son humilit6,
de sa charit6, de son 6nergie et de son esprit de foi.
11 se montrait aussi consciencieux dans la pratique
de la Rigle qu'exigeant dans l'examen des preuves
scientifiques.
( Menac6 depuis tres longtemps d'une cecit6 complete et que devaient hAter ses lectures, il ne se plaignit point quand !'infirmite arriva et sut s'en accommoder. II arrivait a ses visiteurs de le trouver occup6
i faire son lit, ou tapant des notes sur une machine a
ecrire, dont il avait appris le jeu a soixante-quinze ans,
*ou m8me tracant au tableau noir des figures geom6triques qui serviraient a une demonstration delicate,
ou bien se rendant d'un pas assure a la chapelle pour
ses exercices de piet 6 . Ainsi remplissait-il toujours
ses journ6es par le travail et la priere.
( Esprit eminent et religieux modele, M. Pouget a
exerc6 une influence profonde sur une elite de disciples destines a devenir des maitres et, par eux, son
action se prolongera. II a vu venir la mort avec s6r6nit6, avec join; son ame, avide de verit6 et d'amour,
allait voir Dieu ( face a face , et entendre l'invitation
promise au bon serviteur: Intra in gaudium Domini
Jui. ))

I1 est vrai que M. Pouget n'a rien publi6; mais ses
l66ves n'ont pas permis que ses travaux se perdent.
Les etudiants de la Maison-Mere imprimbrent euxm&mes en 1897 son Etude sur le Pentateuque(73 pages).
Depuis, ils ont autographiC : Introduction i 'itude de
l'histoire ecclisiastique (124 pages); Interpretation littirale de la Sainte Acriture (216 pages, plus un appen-

-

465 -

dice de 20 pages); l'lnspiration dans la Bible; I'Histoire dans la Bible; Diveloppement religieux en Isral;
Introduction aux livres du Nouveau Testament. Ces
quatre dernieres publications forment un seul volume
de 504 pages, qui pourrait s'intituler: Questions
bibliques.
M. Jacques Chevalier, disciple et ami de M. Pouget, correspondant de 1'Institut et doyen dela Facult6
des lettres de Grenoble, a, de son c6te, livr6 a l'impression cinq etudes de son maitre. On trouvera plus
loin le portrait plein de v6rite et de finesse qu'il trace
de ce dernier. Les lecteurs des Annales l'en remercient.
7 mars. - Mort de M. Giotdano. M. Joseph Giordano nous a quittbs ce midi pour aller jouir au ciel
Reggio, diocese de Naples,
du repos iternel. N6e
le 3o janvier 1862, il vint a Paris pour son s6minaire
interne, qu'il commenca le 31 aoft 1879. Les pays
lointains l'attiraient. Avant meme d'avoir termine ses
6tudes theologiques, il partit pour le Brbsil, fut ordonni pretre a Rio, en juillet 1884, a l'&ge de vingtdeux ans, et commenqa son ministere par l'enseignement au siminaire de Mariana, oi il resta jusqu'en
1886. Aprbs un stage d'un an au grand Seminaire de
Rio, il fut donn6 & la maison de missions de Diamantina, d'oii ii 6migra en 1892 au grand S6minaire de
cette ville. Sept ans plus tard (1899), nous le trouvons
aux missions de Caraaa. Mariana le rebut de nouveau
en 1904. C'est la qu'il avait dibut4 dans le ministere;
c'est 1 que s'acheva son s6joyr au Bresil.
Un voyage i Rome en 1905 lui donna le gout de la
patrie.- .. Alpi I'accepta dans sa province et le garda
dans sa maison (1907). Les loisirs ne manquaient pas

& M. Giordano. II composa en portugais un manuel
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par une lettre d'approbation du cardinal Merry del
Val, secr4taire d'*tat, et porte le Nikil obstat d'Achille
Ratti, aujourd'hui Pie XI. Double chance, certes;
mais I'auteur en eit souhaite une troisieme: celle de
vendre son livre. L'Italie n'achete guere les livres
portugais et le Br6sil etait loin. M. Giordano n'hisita
pas a traverser de nouveau l'oc6an; mais ce voyage
n'avania guere ses affaires.
Quand s'ouvrit I'ann6e 1911, il 6tait a J&rusalem.
On le fit venir a Paris pour s'occuper de I'oeuvre italienne. Sonsejour a la Maison-Mere dura onze ans.
Pendant ce temps, il reprit la plume pour expliquer
en portugais la manibre pratique de reciter le breviaire (Modo pratico de recitar o Breviario. Lille, Descl6e. In-12 de 31 pages). L'opuscule est si petit que
certainement les frais d'impression furent minimes;
I'auteur avait profit6 de l'experience du passe.
En 1922, un confrere fut demand6 pour s'occuper
des Italiens d'Alexandrie. M. Giordano partit, puis
revint en 1924. La Maison-Mere restera d6sormais sa
maison. II se tiendra a la disposition des fideles qui
fr6quentent notre chapelle et se signalera par sa
charit6, sa r6gulariti, et un flegme aimable, teint6
d'originalit6. La maladie de coeur qui l'a emport6
trainait depuis plusieurs mois; il esp6ra jusque vers
la fin qu'un changement d'air le r6tablirait. Dans les
derniers jours, 1'illusion se dissipa et it fit avec son
calme ordinaire ses pr6paratifs pour le grand et dernier voyage: celui de l'6ternite.
M. Giordano venait a peine de mourir que les confreres se reunissaient a la salle des pr6tres pour
l'Assembl6e domestique. M. Payen, assistant de la
maison, et M. Castelin, directeur da Seminaire et des
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etudes, ont recueilli, 1'un au premier tour, I'autre au
second, la majorit6 des suffrages.
15 mars. - Fete de la Bienheureuse Louise de
Marillac. Pour les offices de ce jour, notre place est
, la Maison-M1re de la rue du Bac, oh nous allons
volontiers c6lebrer celle qui fut la collaboratrice si
fidele de saint Vincent de Paul. L'an prochain, esperons-le, ce ne sera pas une Bienheueuse, mais une
sainte que nous feterons.
mars. - Fete de saint Joseph. Fiddles a la tradition, nous allons encore rejoindre nos chlres sceurs,
rue du Bac, pour f&ter ensemble le protecteur de nos
deux S&minaires.
19

21 mars. - Exhumation, a Reuilly, des restes de
Soeur Catherine Labour6. Au .lendemain de la mort,
le corps de la voyante avait recu les honneurs qu'il
miritait: un cercueil en plomb enferm6 lui-meme
dans un cercueil en bois; le tout bien entour6 de
murs parfaitement clos formant caveau. Sur le cercueil de bois, etait clou6e une plaque de m6tal en
forme de cceur avec cette inscription, grav6e:
ICI REPOSE

LE

DE

CORPS

ZOE CATHERINE LABOURE,
EN RELIGION S(EUR CATHERINE, FILLE DE LA CHARITE,
FAVORISEE DE LA VISION DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE,
DECEDIE A L'HOSPICE D'ENGHIEN
LE 31 DECEMBRE 1876, DANS SA 71I
O MARIE CONqUE SANS

ANNIE.

PtCHE

PRIEZ POUR NOUS
QUI

AVONS RECOURS
"VOUS!

Pour
a cmonie de

exhumation, un tribunal fut

Pour la ckrdmonie de l'exhumation, un tribunal fut
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constitu6; il comprenait M. le chanoine Brot, d6lbgu6
par S. E. le cardinal-archeveque; M. Combaluzier,
sous-promoteur de la Foi; M. Misermont, notaire;
M. Crapez, vice-postulateur. Aux membres du tribunal s'6taient joints M. Cazot, Vicaire g6n6ral;
le cure de Saint-Eloi de Reuilly; le docteur Didier,
chirurgien de la.Maison-MBre des Seurs; le docteur
Auboux, medecin de la maison; la T. H. Mere et son
Conseil; sceur Ribiollet; sour Ribes, saur servante;
son assistante; soeur Vassort, a qui soeur Ribes a succt6d; douze ouvriers charges de l'ouverture du caveau;
enfin, M. Chevrot, administrateur d6legu6 des pompes
funibres de la maison Borniol.
Neuf heures sonnent; c'est le moment fix6 pour
commencer. Les douze ouvriers pr&tent serment sur
l'Evangile. Deux femmes !g6es sont introduites pour
apporter leur tbmoignage ; toutes deux ont assist6 aux
obseques de sceur Catherine. L'une, Catherine Braun,
servit plusieurs ann6es i la lingerie, i partir de 1874;
l'autre, Berthe Frontin, arrivie dans la maison en
1871, a l'age de cinq ans, ne I'a jamais quittee depuis;
elle a souvent r6cite son chapelet avec la Bienheureuse.
Onse rend pres du caveau. Les ouvriers descendent
1'escalier. Dix minutes passent. En voici un qui
remonte. II porte les d6bris du cercueil en bois. Huit
autres se montrent peu apres, le corps courbe par le
poids du lourd cercueil en plomb.
Des abords du caveau, le tribunal, les ouvriers et
les assistants passent dans la salle oi va ktre d6pos6
le cercueil. 11 est d6fendu, sous peine d'excommunication, de s'approprier quoi que ce soit des pricieux
restes; le chanoine Brot le rappelle. On dessoude le
cercueil l on enleve l'6paisse couche de sciure de bois
qui s'y trouve r6pandue; on souleve le linceul. Voici
les deux pieds, chauss6s de bas de coton bleu; puis, les
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mains, qui tiennent un petit chapelet; le tablier de
laine, le collet. On relkve la cornette, et le visage
apparait, visage presque dess&che et fortement bruni.
Un cercueil en ch&ne neuf reooit le cercueil de
plomb et l'on se prepare au depart. Des coups de t61Wphone avisent les deux Maisons-Meres et, une demiheure apres, la voiture pinetre dans la cour de la rue
du Bac, oi se trouvent reunies sur deux lignes sceurs
a l'habit et missionnaires, ceux-ci en surplis et un
cierge a la main. Les soeurs du Seminaire sont massses
dans le cloitre de la chapelle et aux abords de la
sacristie. II est onze heures. Huit s6minaristes prennent
le cercueil, recouvert d'un drap de satin blanc, qui
montre, brodis, les deux cBt6s de la m6daille et le
cachet de la Communaut. Ils s'avancent entre la
double haie form6e par les missionnaires et les sceurs,
et vont deposer leur fardeau pres de l'office de la
sacristie, dans la salle de reception du Trbs Honor6
Pere.
22 mars. - Reconnaissance officielle du corps de
soeur Catherine, dans la salle des Retraites, en pr&sence du cardinal-axchev6que de Paris, d'un grand
nombre de soeurs et de confreres, des deux m6decins
de la Maison-Mere et de celui de Reuilly.
Au debut, Son Eminence prit la parole. « C'est, ditil, pour une bien consolante cer6monie que nous
sommes r6unis, Messieurs et bien chores Sceurs, dans
cette maison oii la Vierge Marie apparut autrefois a
sceur Catherine Labour6. On a retrouv6 un corps relativement bien conserve, de sorte que vous allez pouvoir faire revivre au milieu de vous soeur Catherine.
11 semble que le bon Dieu ait voulu prot6ger'le corps
de sa Bienheureuse, afin que vous puissiez avoir des
reliques nombreuses, qui vous seront trbs cheres et
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que vous pourrez donner i tant de personnes qui les
attendent. Mais ce qui est infiniment meilleur que
son corps, c'est son esprit, qu'il faudra garder et dont
il faudra vous inspirer. Je crois qu'elle sera au milieu
de vous la saixte de 1'humilitd; elle ne s'est jamais

pr6value de 1'apparition qu'elle avait eue dans votre
chapelle; elle a v&cu en humble religieuse; il parait
qu'elle 6tait la plus humble de toutes. Oui, elle sera
pour vous, pour moi, pour tous ceux qui l'invoqueront,
la sainte de l'humiliti. On a tant besoin de cette

vertu dans la vie religieuse et, a fortiori, dans toutes.
les 6preuves que nous subissons actuellement 1 Je vous
felicite, mes bien chkres Soeurs, et je me felicite
d'avoir &6t appelk par la Providence a presider cette
6mouvante c6rimonie. ,
Aussit6t apres ces mots, on ouvre le cercueil, on
enleve la ouate qui recouvre le corps et chacun peut
voir le visage bruni de sceur Catherine. On l'aurait
souhait6 mieux conserve. a Celle que le vener6 cardinal, lisons-nous dans l'Acko de la Maison-Mýre, vient
de caracteriser la sainte de l'kumiliti, semble avoir

voulu pratiquer cette vertu meme apres sa mort. Non,
sceur Catherine n'a jamais cherch6 & plaire aux creatures; elle nous le prouve encore ce matin en se
d6couvrant i nous pour la premiere fois. Cependant,
I'examen medical qui devait suivre-allait permettre de
constater la conservation inesperee de tout le reste du
corps. ) Vetements en bon 6tat, membres encore
souples et flexibles. La putrefaction n'a pas nui & la
conservation du cadavre.
Quand la Communaut6 se fut retiree, les trois m6decins presents, MM. Didier, Le Sourd et Auboux, commencerent leur travail, le continuerent jusqu'a midi,
puis le reprirent apres jusqu'a quatre heures de l'apresmidi. Is injecterent du formol dans le corps pour
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assurer la conservation et enlevrrent certaines parties pour les enfermer dans des vases transparents. Le
coeur est- destine a la maison de Reuilly; les autres
reliques d6tach6es seront distribuies a l'occasion des
fetes de b6atification et plus tard. Esperons qu'on ne
sera pas trop prodigue et qu'il y en aura pour plusieurs siecles.
Leur tAche termin6e, les m6decins envelopperent le
corps d'un maillot et de bandelettes et le reposerent
dans le cercueil capitonn6.
Les deux Communaut6s sont prevenues. On accourt
de nouveau. Une procession s'organise pour accompagner les precieux restes jusqu'A la salle du Conseil.
Ils resteront en ce lieu jusqu'au jour oih il sera permis
de les descendre pour les d6poser sous l'autel de la
Vierge puissante. Le chant du Magnijicat termina
cette 6mouvante cr6rmonie.
3o mars. - A Gentilly, mort du frere Francois
Ruckebusch, n6 a Hondeghem (Nord), le 21 octobre
1852, reCu dans la Congregation le 21 mai 1888.
Apres quatre ans passes a Dax, il fut place &Gentilly,
oi s'6coula, dans les occupations du jardinage, le reste
de sa vie. Le frere Francois 6tait un bon frere, simple,
pieux, travailleur. Durant son sejour a Dax, il fut mis,
au jardin, sous la direction d'un vieux frere, le frere
Abel, qui aimait a discuter philosophie et n'avait en
bouche que des termes durs et humiliants pour ecraser
ses contradicteurs. Or, le frere Abel et le frere Francois 6taient rarement d'accord sur les questions metaphysiques, et alors les 6pithetes pleuvaient sur un ton
de pitie plut6t que de colere. II les recevait en v6ritable philosophe, le sourire aux levres. De leurs
fenaires, les 6tudiants pouvaient suivre ces joutes philosophiques et riaient de bon coeur en se penchant
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sur leur manuel, Sanseverino, dont le style se rapprochait beaucoup de celui du frere Abel. A Gentilly, le
frere Francois eut des difficultes d'un autre genre
avec les gamins qui venaient envahir ia propriet6 et
voler les fruits. Sa mort laisse un vide qu'il sera difficile de combler. On aimait ce vieillard, dont le corps
etait sans cesse courb6 vers la terre et dont 1'ame restait toujours elevie vers Dieu.
A la Maison-MEre de la rue du Bac,
1 "' avRil. sceur Bertrou, ancienne visitatrice de Madagascar,
reooit la croix de la L6gion d'honneur des mains de
Mgr Mirio, directeur g6n6ral de la Sainte-Enfance.
19 avril. - Ouverture de l'Assembl6e provinciale,
compos6e des superieurs et des del6gu6s de la province de France. M. Fontaine et M. Lambert sont
ilus; ils prendront part tous deux aux s6ances de la
prochaine Assemblee gen6rale.
30 avril. - Fete de la Translation des reliques de
saint Vincent de Paul. Son Em. le cardinal-archeveque de Paris chante la grand'messe et I'un de ses
vicaires gen6raux, Mgr Delabar, chante les vepres.
Avant le salut, Mgr Duthoit, 6veque d'Arras, nous
parle 6loquemment de la saintet6 de notre saint Fondateur.
L'CEUVRE DE LOUISE DE MARILLAC

Sa seance annuelle
Le dimanche 12 mars 1933, un Salut solennel 6tait
c6l6br4 dans la chapelle de la M6daille Miraculeuse,
A l'issue duquel pres de six cents jeunes filles, venues
des differents quartiers de Paris et de la banlieue, se
r6unirent dans la grande salle, mise A leur disposition
pour une s6ance d'6tudes, pr6sidke par M. Cazot,
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Vicaire ginaral, assist6 de M. Payen, sous-directeur
des Dames de la Charit6, et de M. Crapez, directeur
des Enfants de Marie. M. Cazot felicita chaleureusement les jeunes filles, qui lurent des communications
et presenterent des requetes pour intensifier encore le
rendement d'une CEuvre qui leur tient tant a cceur. Une
c Louisette , de Saint-Roch montra comment, en visitant les pauvres, on leur donne le Christ. Une a Louisette n de Puteaux exposa comment c'6tait bien le
Christ que l'on servait dans les pauvres. Enfin, une
( Louisette , de Saint-Pierre de Montrouge se fit le
porte-parole de toutes ses compagnes pour exposer et
faire ratifier par I'assistance les d6sirs qu'il s'agissait
<e justifier et qui sont au nombre de trois : I° Les
( Louisettes ') voudraient que les pages consacr6es a
leur Association dans la revue les Rayons puissent
former un petit feuillet a part pour atteindre les associees qui ne sont pas Enfants de Marie et ne lisent
pas leur revue. M. Crapez, qui a bien voulu djai
accueillir, dans la revue qu'il dirige, les communications des jeunes a Louisettes ), semble, avec sa bont6
coutumiere, tout dispose & leur donner encore satisfaction. 20 Les a Louisetttes , demandent ensuite une
transformation du dipl6me d'admission en une image
double, plus portative, qu'elles puissent mettre dans
leur paroissien, pour avoir sous les yeux les obligations et les avantages spirituels de l'Association dont
elles font partie. 3° Vient ensuite le plus cher d6sir
des ( Louisettes ), celui de pouvoir conduire, une fois
par an, leurs bonnes vieilles a une c6r6monie ce16br6e,
expres pour elles, dans la blanche chapelle de Marie
Immaculie, i!lumin6e de cierges, vibrante des chants
les plus melodieux. Longtemps a l'avance, les cceurs
auraient eti pr6pares a cette fete radieuse : les jeunes
visiteuses ont tant de fois racont6, avec l'6loquence
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dont leur juvenile ardeur a le secret, toute l'histoire
de la M6daille Miraculeuse, depuis la nuit lumineuse
du 19 juillet jusqu'au soir du'27 novembre I83o et &
ses prodigieux lendemains, les conversions, les gubrisons, les insignes protections. , Oui, bonne grand'mire, c'est la sainte Vierge qui a fait tout cela, et
elle a dit qu'il fallait venir prier au pied de son autel,
qu'elle r6pandrait ses graces sur tous. Les rayons d'or
ne cessent plus de briller; c'est le gage de ses.promesses, et les graces coulent de ses mains comme des
sources intarissables. > Quand la Vierge idiale et
celeste leur apparaitra dans la blanche chapelle, les
bonnes vieilles croiront entrevoir un coin du paradis,
avec ses harmonies inconnues, sa serenite qui envahira
leurs Ames privies de joie. Quels effets merveilleux
dans le cceur de nos vieillards! Leurs fronts s'inclineront sans peine pour adorer la sainte Hostie. Demain,
ils c6l6breront mieux leur messe A eux, la messe de
leur quotidienne souffrance, sur laquelle sera descendue une immense grice de r6signation.
On promet de prendre en consideration les demandessi ardentes des jeunes associbes, puis 1'assistance
6coute, avec un vif interet et une attention soutenue,
le rapport g6enral annuel present6 par M. Payen, qui
sait' si bien comprendre et orienter le charitable
enthousiasme de cette branche cadette des Dames de
la Charit6. Nous sommes heureuses de detacher de ce
rapport les pages suivantes, qui donnent un apercu
du bien accompli :
« Pour l'aanne 6coulie, nous comptons 51 agr6gations nouvelles : I en Belgique, I au Bresil, I anx
Etats-Unis, 21 en Italic, 27 en France. Ces chiffres
parlent d'eux-memes. L'CEuvre est en progris, particulirement en France.
Si nous examinons sa vitalite et les r6sultats obte-
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nus, nous ne pouvons que binir le Seigneur. Qu'on en

juge par le tableau suivant :
*

S

S

B

8

a

Sommes

7S-

Paris . .
Banlieue..
Province. .
Alg6rie . .

1224
317
09o
66

i 134
332
i oo8
141

11
23
3o
4

Belgique. .

148

185

,

2945

2800

68

Total..

7
2
28
2
39

3

dipensces.

~

I07638,o5
19 84,90
55409,o5

91

144
30
94
I

96

22

35638,20

1716

291

239432,80

77
99
65

728
149
652

2

1
244

2 662,60

2 945 visiteuses en correspondance avec le centre de
l'CEuvre, n'est-ce pas un bean bataillon de la charit6

sous l'6gide de la bienheureuse Louise de Marillac?
Et ces visiteuses ne sont pas allhes- aux pauvres les
mains vides. D'apres les comptes rendus, elles ont
d6pens6 pour 239432 fr. 8o. Je dis: d'aprss les cojnptes
rendus, car il y a certainement des supplements personnels qui ne sont connus que de Dieu et de ses
anges et qui sont inscrits dans le livre de vie. Mais
d'oit viennent les ressources? La maniere varie suivant
les pays et suivant les associations, et cela montre
chez les jeunes filles une grande facilit6 d'adaptation.
G6n6ralement, pour alimenter la caisse de I'Euvre, on
a recours & des cotisations annuelles, a des quotes
faites aux reunions ou aux portes des 6glises, a des
comptoirs dans les kermesses on les ventes de charit6,
a des tombolas, a des s6ances recr6atives, aux membres
honoraires ou aux lib6ralit6s particulieres. II y a place
cependant pour les initiatives ingenieuses. Ici, on se
sert de cartes piqu6es; 1a, on demande une subvention a la mairie; ailleurs, on fait donner une conference par un orateur en renom ou on annonce un
( gala de la chanson »; ailleurs encore, une jeune fille
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fait attribuer a ses pauvres 1'argent destine aux cadeaux de ses fianqailles.
Ces pauvres que l'on visite, n'est-il pas bon de les
faire sortir, de temps en temps, de leur mansarde ou
de leur miserable r6duit pour oublier un instant leur
triste solitude et goiter un peu de joie et de reconfort
en societ6? Les associ6es de 1'CEuvre de Louise de
Marillac l'ont cru tres justement et clles ont organis.
en faveur de leurs proteges des reunions familiales et
des seances recreatives interessantes. Rien d'uniforme
dans la maniere de proc6der. Ici, c'est a la fin de l'annee, autour d'un arbre de Noel, que l'on r6unit les
pauvres; ailleurs, c'est a l'occasion de la f&te de la
bienheureuse Louise de Marillac ou de saint Vincent de
Paul. En certains endroits, c'est une fois par an qu'on
organise ces reunions; en d'autres, c'est plusieurs fois.
On les fait assister a une messe suivie d'un copieux
dejeuner ou a un Salut du Tres Saint Sacrement, suivi
d'un bon goiter, le tout, ordinairement, couronne par
une seance bien distrayante.
C'est deji beau d'aller visiter les pauvres, de leur
porter des dons en argent ou en nature, de leur procurer des distractions; mais n'est-ce pas encore plus
beau de payer de sa personne pour leur rendre des
services de tout genre? Les beaux exemples abondent
et ils sont racontes avec une telle simplicite qu'ils
semblent s'ignorer. Des jeunes filles font les commissions d'une personne Agee ou infirme; elles approprient la chambre, pr6parent la nourriture, raccommodent Ie linge et les vetements, entreprennent des
demarches aupres des autorites civiles, cadent parfois
A des caprices, comme cette coiffeuse improvisee qui,
sur les instances r6iterees d'une vieille de quatre-vingthuit ans, lui coupe les cheveux, afin de suivre la mode.
Elles ont toutes les delicatesses de la charite comme

-- 478 ces deux c Louisettes ) qui s'occupcnt d'un aveugle.
L'une, apres une matinee de travail, avant de rentrer
dans sa famille, va lui preparer son repas; I'autre la
fait sortir pour une promenade au cimetiere ou pour
aller a r'glise. On pousse parfois la charit6 jusqu'a
l'heroisme. Telle jeune flle va visiter une vieille
infirme dans un miserable taudis exhalant one odeur
infecte. Elle fait son lit. Dieu sait quel lit! Rien ne
l'arrete; c'est pour le bon Dieu qu'elle travaille. Deux
autres vont visiter r6gulierement, chaque dimanche,
une pauvre femme, sans crainte des parasites qu'elles
peuvent recueillir. Jamais elles n'ont exhale une
plainte A ce sujet.
Si, meme au prix de grands sacrifices, on s'applique
a apporter un peu de mieux-etre aux pauvres, c'est
dans l'intention de leur faire du bien spirituellement.
Suivant la recommandation de saint Vincent de Paul,
on soigne les corps pour arriver aux ames. Ici encore,
les r6sultats sont souvent tres consolants et recompensent largement du labeur que l'on s'est impos6 et
de la peine que l'on a prise. La plupart des personnes
visit6es font leurs paques. S'il y a des retardataires,
on s'ing6nie pour les remettre en train. Au moment de
la mort, il y en a bien peu qui n'acceptent pas de recevoir les derniers sacrements. Apres leur mort, on ne
les oublie pas : on fait cl6brer des messes pour le
repos de leurs Ames.
Faut-il s'itonner qu'en pr6sence de tant de marques
de devouement et de charite, les grand'meres s'attachent a leurs visiteuses et cherchent A leur montrer
ieur affection et leur reconnaissance par tous les
moyens en leur pouvoir, parfois m6me de bien touchante facon? Celle-ci veut que le premier chocolat
d'une boite qu'elle a reiue soit pour celle qu'elle appelle i sa petite-fille ». Celle-la offre un bouquet de
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camomille qui a l'avantage d'etre utile; une autre, un
gateau qu'elle a confectionn6 elle-meme; une autre
appr6cie encore plus les visiteuses que les dons :
<( Ah! ma Sceur, disait-elle un jour, les petites sont
gentilles; meme quand elles viennent les mains vides,
je suis contente; et, ces jours-la, je crois que je le suis
davantage. » Une grand'mbre, reconnaissante des

soins attentifs que lui avait prodigu6s sa chore visiteuse, a voula faire un legs de 5oo francs a l'CEuvre.
C'6tait toute sa fortune. Beau geste assurement et qui

r6vble une grande noblesse d'ame.
Dans les visites faites aux pauvres, on donne de son
argent, de son temps, de son cceur, de sa foi, mais on

recoit aussi. Une jeune fille 6crit tres justement : a Je
<-rois que, si ces visites font un peu de bien a nos bons
vieux, elles nous en font aussi beaucoup a nous-memes.
Lorsque nous sortons de chez eux, comme notre vie
nous semble heureuse par comparaison et quels beaux
exemples de vertus nous donnent certains d'entre
<ux! Y

On ne s'6tonnera pas, dans ces conditions, que les
a-Louisettes ,, prouvent une grande joie & aller chez les
pauvres. Alors que beaucoup d'autres, autour d'elles,
ne pensent qu'A de vains amusements, elles montrent
par leur exemple ce que la charit6 est capable d'accomplir dans une jeune fille chr6tienne.
En consid6rant les r6sultats obtenus durant I'annee
ecoulee, nous pouvons nous r6jouir dans le Seigneur.
Mais nous n'avons pas le droit de nous arreter en si
beau chemin et il faut aller de l'avant. Toujours plus
et toujours mieux. C'est le d6sir, c'est !e vceu que
nous formulons a la veille de la fate de la bienheureuse Louise de Marillac, dont nous esp&rons, pour
un avenir prochain, la canonisation. En attendant, que
toutes celles qui se sont plac6es sous son 6gide s'ap-
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pliquent, de plus en plus, a vivre de son esprit et a
imiter ses vertus, en particulier sa grande charit6 pour
les pauvres.
Aprbs ce rapport, la seance se termina par une distribution de paquets d'alimentation et de douceurs a
1'intention des protegees des a Louisettes ), gkterie
oii se reconnaissait la bont6 inlassable de la Tres
Honor6e Mere, qui venait d'accueillir toutes cesjeunes
flles, d'assister a leurs delib6rations et voulait encore
leur procurer la joie de faire des heureux a leur retour.
(Bulletin des Dames dela Charritede Saint-Vincent-de-Paul,
avril 1933.)

DEMOLIRA-T-ON LA PRISON SAINT-LAZARE?

Le Conseil general a, on le sait, decid6 la d6saffectation de Saint-Lazare comme prison. Que n'a-t-on
pas 6crit sur le delabrement, 1'Ptat de ruine de la
vieille maison des Lazaristes! On a argue de son 6tat
16preux et, en faisant 6tat surtout de sa facade
sombre et noire, on a demand6 sa d6molition.
Comment n'eut-elle pas et6 condamn6e lorsqu'on
6tait sous l'impression de cette horrifiante description :
( La prison de Saint-Lazare, cette lkpre hideuse...
Elle est composee de bitiments sombres, noirs,
affreux... Saint-Lazare est la honte de Paris, la plaie
de notre civilisation. C'est 1'enfer du Dante (sic), avec
ses horreurs et ses ignominies. C'est le lieu maudit
des eternelles 6pouvantes, des turpitudes, des r6voltes
sourdes, des pleurs et des grincements de dents... On
n'y vit pas, on y meurt lentement... ,
- C'est cet inergique r6quisitoire qui avait entraine
la condamnation du vieux monument, qui pr6sente
avec la Conciergerie un decor unique des prisons
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revolutionnaires, du vieux clos, lourd du plus beau
passe d'histoire et de devouement, oh rayonnent les
noms prestigieux de saint Vincent de Paul et d'Andr6
Chenier. C'est l1, en effet, qu'ont t6 e6crits les vers
Sa la Jeune captive ,, qui n'6tait d'ailleurs pas jeune,
mais une fort jolie femme, la duchesse de Fleury.
D'autres grands souvenirs se rattachent a SaintLazare, ancienne 16proserie oi la tradition voulait
que les rois de France, avant de faire leur entree
dans la capitale, s'arrktassent en grande pompe.
La Commission du Vieux Paris s'est elevie contre
la mesure de destruction envisagke. Elle a demandi
que soient class6es-parmi les monuments historiques
toutes les parties anciennes du vieux convent. Dans le
rapport qui a motiv6 cette decision, M. Pierre Champion observe, en accord avec les avis des architecles,
toute 6preuve.
que le bitiment est d'une soliditA
L'endroit est sain, aere, coupe d'admirables espaces
libres qui ne demandent qu'a etre orn6s, comme les
facades ne demandent qu'a etre ravalees. Dans le clos
de Saint-Lazare, signale-t-il, circulent l'air et la
lumiire. Nulle part il n'y a trace d'humidit,, nulle
fissure. Les poutres maitresses sont intactes. L'immeuble reconstruit en 1681 est comme neuf, au. dire
de l'architecte. Sa valeur est estimee , pros de
40 millions. A la veille de la R6volution, Saint-Lazare
6tait consid6ri comme la plus belle et la plus riche
des congregations parisiennes : on disait aussi la
maison pleine de provisions et d'argent r6servks aux
aum6nes. C'est, d'ailleurs, cette richesse qui fit son
malheur et amena la ruine d'une partie de l'Ndifice.
Une estampe de Prieur nous depeint un des episodes

horribles de ces scenes de pillage et de vandalisme.
Va-t-on continuer cette ceuvre de destruction? C'est
contre quoi s'est elevee la Commission du Vieux Paris,
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qui voudrait qu'on pr&servat au moins de la d6molition les parties de l'6difice qui existaient an moment
de la R6volution et qui furent les t6moins, quand vinrent les charrettes, de l'appel des condamnes B la
Aristide VERAN.
loterie de la guillotine !
(Le Petit Parisien, 21 fivrier 1933.)

M. GUILLAUME POUGET
Je fis la connaissance de M. Pouget il y a trentetrois ans. Je venais alors d'entrer A l'ccole normale
superieure. Mon tres cher ami et compatriote, Antoine
Sevat, aujourd'hui vicaire apostolique de Madagascar,
Rtait arrive, du fond de notre Bourbonnais, a la
maison de la rue de Sevres, oui il avait trouv6
M. Pouget. <t Nous avons ici comme professeur, me
dit-il, un homme extraordinaire, un homme unique.
Son enseignement me passe; mais je suis sir que vous
1'appr6cierez. Je n'ai jamais rencontre personne
comme lui. , 11 m'amena done voir Ie P. Pouget, dans
sa pauvre cellule, au second etage, prbs de I'horloge.
Je m'assis sur un petit tabouret, et M. Pouget, sans
autre preambule, se mit a me parler, deux heures
durant, de Paul et de Jean, du peuple juif et de la
mission du Christ. Du premier coup, je fus conquis,
et je m'attachai t lui pour jamais, pressentant, sans la
comprendre pleinement, la grandeur incomparable
qui se cachait derriere tant de simplicit6. Je revins le
voir; puis, pendant mes ann6es de Fondation Thiers,
de 1906 A 19og, je lui consacrai r6gulierement deux
outrois apres-midi par semaine, pour travailler I'Pcriture sainte, l'histoire de l'iglise, les questions les
plus ardues de theologie et de philosophie, comme
firent Legendre, Collomb, Jourdain, Bridoux, Bouvier,
Husson, Belmont, Angles d'Auriac, Bourgey, son cher
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Guitton et tant d'autres. Jusqu'i la derniere heure, il
demeura le maitre auquel nous avions recours dans
toutes nos difficultes, celui qui les resolvait d'un mot,
avec une infaillible siiret6, ou qui les faisait s'6vanouir comme une ombre a la pleine lumiEre du vrai.
il me redit maintes fois ses souvenirs d'enfance et
de jeunesse. U16tait n6 le 14 octobre 1847, au hameau
de Morsanges, dans le Cantal, pfis de Maurines, sur
les confins de la Lozere, d'une famille de petits cultivateurs a leur compte, qui eurent six enfants, lui
premier-n6. Ses parents avaient exerc6 de menus
metiers dans la capitale; son pere y vint encore en 185o,
comme porteur d'eau, et M. Pouget revoyait, a quatrevingt-deux ans de distance, I'humble chambre ofi il
logeait avec ses parents, dans le quartier de la Madeleine; a partir de 1i, il tenait toute sa vie entre ses
mains, comme une suite continue, aussi solide que son

moi, sans un hiatus. Son phre, a Paris, mettait de
c6te, en un an, de quoi vivre an Cantal pendant quatre
ans, lui et les siens, avec des crepes au blW noir le
matin, un peu de lard Amidi, ine soupe aux pommes
de terre et aux choux, du lait caill on tomme, beaucoup de fromage, et du pain de seigle, d'oi I'on avait
enlev6 le son afin de nourrir un ou deux porcs. 1
r6ussit meme i amasser un petit pecule qui lui donna
Ie moyen de s'6tablir, d'acheter quelque bien et de
doubler son avoir, pour permettre a l'aine d'dtudier et
a ses deux freres de rester au pays, sur la terre :
malheureusement, ainsi que me le confiait avec tristesse le P. Pouget, la guerre tua tous ses neveux, et
la maison qu'avait relev6e son frere, et qui avait 6t6
Pouget durant plus de cent ans, est destinee a quitter
la famille.
Le jeune Guiilaume passa toute son enfance a aider

ses parents dans leur rude labeur, a pousser I'araire,
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a garder les vaches, et parfois, avec un bon chien, les
agneaux de la commune, sur les hauts plateaux de la
Planeze, arrosis par la Besse, qu'il entendait mugir
au fond des grands ravins, et oi il aimait a se plonger
jusqu'a la gorge. 11 s'amusait, comme les autres
enfants, a tailler avec son couteau des tiges de sureau
pour en faire des sifflets et des pipeaux rustiques, i
manger des fruits verts et de rares merises. I1 avait
d'autres gouits qui lui etaient propres : comme il avait
vu un pont, un vrai pont, un pont de pierre, que l'on
avait jet6 sur 1'une de leurs riviires, il ne r6vait plus
que de construire des ponts. II avait aussi une passion
pour la couverture, et construisait des maisons de
boue, qu'il couvrait avec des feuilles de ce gneiss
schisteux qui forme le soubassement des laves et des
basaltes d6versis par les volcans du Cantal. Son
ambition, alors, n'allait pas plus haut que de se faire
couvreur... De son terroir, oi il se plaisait a revenir
pour y vivre en paysan complet et en retrouver le
silence solennel; de cette premiere 6ducation qui nous
fait tous, de ces petites gens tenaces, obstines, habitubs A un rude labeur continu, il garda toute sa vie
les vertus et les qualit6s propres : l'amour du pays,
1'amour du petit et ce naturel extraordinaire et ce
merveilleux bon sens qui, chez les ames klues, s'6panouit naturellement en g6nie. Comme eux, il etait dur
a lui-meme et ne consentait pas &aller de I'avant tant
que subsistait une difficult6, une question obscure ou
qu'il n'avait pas parfaitement 6lucid6e. Et il travaillait
sans arr&t, estimant que l'homme qui travaille seul vaut.
Cependant, le curt de Maurines, frapp6 de ses dons
et de sa pi&t6, engagea ses parents A lui faire poursuivre ses etudes, disant qu'il n'6tait pas fait pour
la terre. II avait appris tout seul a lire, dans un vieil
alphabet decouvert chez lui; et souvent, en cachette,
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dans les fourris, ii d6vorait les Vies des saints, les
Avangiles, ou deslivres de thbologie. Lessoirs d'hiver,
tandis que la neige bloquait les maisons, que les loups
venaient hurler aux portes, et que les femmes veillaient aupres de l'atre en cousant, en filant avec un
tour, et en racontant des histoires de revenants, il se
rkunissait pour lire avec les enfants du village chez sa
tante, Gabrielle Gastal, qui etait tertiaire, et qui ne
parlait pas beaucoup, se contentant de r6pondre oc i
ce qu'on lui disait, mais qui croyait profondement en
Dieu. Puis, a partir de douze ans, durant les quatre
mois d'hiver, alors que la terre se repose et que ses
parents n'avaient pas besoin de lui pour les travaux,
on 1'envoya B l'6cole du village : il avait de l'amourpropre, il 6tait dou6, ii reussissait en tout ce qu'il
faisait; seule, son ecriture, qui n'tait pas bien fleurie,
le privait du premier rang. A quinze ans, son pare
rksolut de I'envoyer 6tudier au petit S6minaire de
Saint-Flour, alors tenu par les Lazaristes, dans 1'espoir
qu'il s'etablirait pr&tre et caserait chez lui, comme
servante, sa seur cadette, qu'il aimait beaucoup et
qui mourut toute jeune. II ne savait pas un mot de
latin. On le mit en huitieme avec les petits, et comme
il 6tait grand alors, ayant pris toute sa taille, les
autres le traitaient de ( grand Ane ,, ce qui Ie piquait
fort. II prit vite la tete de sa classe, et, au bout de
quelques semaines, il passa en septieme. L'ann6e suivante, il passa en quatrieme et remporta tous les premiers prix, mais au detriment de sa sante, qui 6tait
pourtant, et demeura jusqu'i la fin, d'une resistance A
toute epreuve. Puis, il 'fit sa seconde, sa rh6torique et
sa philosophie. On leur lisait saint Augustin en lecture spirituelle; il en fut touchb. II cherchait a
d6tourner ses camarades des plaisirs vulgaires, dont
lui, enfant des champs, ne connaissait rien. A dix-
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sept ans, il cut 1'idee de se faire pretre, et, qui plus
est, religieux, J6suite. II entra donc, a dix-neuf ans,
au grand Skminaire. Mais un jour, comme il &tait en
priere a l1'glise, pour I'octave de la translation du
corps de saint Vincent, il pensa a M. Vincent, a un
brave homme, qui peut-&tre 1'accepterait ). 11 resolut
done d'entrer dans la famille de M. Vincent, qu'a la
reflexion il pr6f6ra a la famille de saint Ignace, parce
que les J6suites, a son grb, mettent trop leurs hommes
en valeur, et qu'il se sentait, disait-il en son humilit6,
un penchant a l'orgueil. (Comme ii tenait toujours la
tete de sa classe, il se promettait souvent de travailler
moins, pour n'avoir pas de sujet d'orgueil; mais il
n'y parvenait pas facilement.)
C'est ainsi qu'il partit en 1867 pour Paris, a la grande
deception de ses parents, et qu'il fut requ, le 7 octobre, dans la Congregation de la Mission, oi il
devait prononcer ses vceux le 8 octobre 1869. Durant
sa premiere annke de noviciat, il apprit par cceur tout
saint Paul et se mit a l'etude de 1'•criture. Mais l'enseignement etait faible : on professait que l'-criture
sainte doit etre toute prise a la lettre; on cherchait
longuement a difinirla maladie de Job sur son fumier,
et, comme, au Psaume 57 de la Vulgate, il est parli
de l'aspic qui se bouche les deux oreilles, on ktudiait
la maniere dont il pouvait le faire, en mettant I'une
par terre et en se bouchant I'autre avec la queue. On
taxait de subjectivisme kantien un de leurs confreres
qui disait ( le tapis me parait vert ) et n'avouait pas
savoir qu'il possidit une viriditl interne.
M. Pouget se forma seul. A Dax, ou l'on avait
r6uni les novices pendant la guerre de 1870-1871, il
se mit aux math6matiques, qu'il etudia dans de vieux
manuels, cherchant et retrouvant par lui-m6me les
solutions des problemes classiques qui etaient pro-
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pos 6 s; il compl6ta les connaissances qu'il avait acquises
en sciences naturelles et en physique; et, en six mois,
il apprit toute la theologie (j'ai vu encore dans ses
mains un rksume complet de la Somme thiologique de
saint Thomas), au point qu'on pouvait, an bout de ce
temps, le juger apte a supplierle professeurde dogme
et d'Icriture sainte.
Ordonni pretre le 25 mai 1872, il fut envoy6 au

petit Seminaire d'tvreux et y enseigna !es sciences
pendant douze ans. II 6tait passionn6 pour les experiences et s'6tait constitu6 un petit parterre d'observations botaniques. C'est a cette 6poque qu'il se mit,
tout seul, A apprendre l'hebreu, et, bient6t aprbs, les
autres langues de lancien Orient, - jusques et y
compris le copte, dont il se constitua plus tard un
dictionnaire, - pour se prouver la concordance de
la Bible et de la goologie, selon une opinion courante
alors, mais qu'il ne consentait pas, selon sa coutume,
A recevoir d'autorit6, sans y avoir apport la lumiere
de cette petite lampe que Dieu nous a donnee en partage : la raison. II s'attaqua A la demonstration, et
elle l'amena A changer entibrement son point de vue
sur la Bible, livre d'enseignement religieux, qui est
A prendre comme tel; c'est A elle d6sormais qu'il
s'attacha de plus en plus, sans n6gliger pour autant
les sciences.
En 1884, il est envoye a Saint-Flour, comme
directeur de petit S6minaire; en 1886, A Dax, comme
professeur de sciences; puis, en I888, A Paris, A la
Maison-Mbre, oi il enseigna les sciences et I'Ecriture
sainte jusqu'en 19o5, et oi iI demeura sans discontinuer jusqu'a sa mort, survenue en f6vrier 1933.
II avait un crAne 6norme : 61 de tour de t&te; jamais
le fournisseur n'avait consenti a lui faire son chapean
sur mesure, comme pour les chaussures. II le portait
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doncjuch6sur le haut du crAne. , Pourtant, que diable!
disait-il, la tkte vaut bien les pieds! , Son visage,
fait pour la gravit6, et dont les traits etaient faconn6s
par la pensee et la vie de l'ame, traduisait par moments
un fond de gaiet6 qui 6clatait en un rire fruste, un
rire d'enfant venu du cceur. Mais, A la fin de sa vie,
c'6tait la gravit6 qui l'avait emporte : une gravite faite
de douceur, de force et de s6renit6, qui donnait A son
regard priv6 de lumiere, et tout entier tourn6 vers les
r6alites int6rieures et superieures, une expression
inoubliable.
Dans ses dernibres annees, il tait devenu a peu pres
completement aveugle. II avait euune premiere attaque
de glaucome a I'Age de trente-cinq ans, tandis qu'il
6tait A Evreux, apres avoir beaucoup fatigue ses yeux
a des observations botaniques et astronomiques. Une
explosion A Paris, dans son laboratoire de physique,
lui brila la figure. En 1895, on tenta une operation:
mais l'on piqua malencontreusement l'eil entre l'iris et
le cristallin, au lieu de le piquer A la sclerotique, ce qui
occasionna la perte de l'oeil droit. Puis, I'oeil gauche se
prit A son tour, et sa vue diminua, surtout A partir
de 1907, jusqu'i 6tre r6duite A moins d'un centieme
de vue normale.
Cette 6preuve, ajoutie A la tessation de son enseignement A partir de 9goS, l'atteignit profond6ment.
II 6tait accabl6. , Je prendrai gaiement mon parti d'etre
aveugle, le plus gaiement que je pourrai, disait-il; mais
c'est le passage qui est dur. Je suis une ruine. ) Cependant, petit A petit, il arriva A la pleine acceptation de
la volont6 de Dieu : le miracle qu'il avait attendu de
la Vierge a Lourdes vint sous une autre forme, celle
du renouvellement interieur. Les yeux du corps une'
fois fermis A la lumiere sensible, les yeux de l'ame
s'ouvrirent A plein pour contempler l'invisible et voir
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toutes choses nouvelles. II avait beau dire : Je ne
vois les hommes qu'en general; je ferais un bon
Jacobin! a, chez lui, la vue spirituelle, affin&e
l'extr&me, suppleait i la vue corporelle, et lui faisait
voir i nu les ames et les choses, avec une s-ireth, une
penetration, une dblicatesse dont je pourrais citer
maints exemples surprenants, comme tous ceux qui,
de partout, pretres et laics, venaient se confesser a
lui, lui demander une direction, ou solliciter son avis
sur des difficultis d'oi les autres ne pouvaient sortir,
et que lui resolvait d'un coup avec une autorit6 sans
r6plique et avec une simplicit6 telle qu'on disait apris,
et parfois mime en sa seule presence : a Comment
n'avais-je pas vu cela plus t6t? u
Priv6 de ses chers livres, il se mit alors a se constituer une bibliothhque complete; enexercant sam6moire, qu'il avait prodigieuse, en repassant dans sa
tete - et parfois, avec une loupe, sur des livres a
gros caracteres, oh il contrl6ait ses souvenirs par la'
longueur des mots - les innombrables textes grecs,
latins, hebraiques ou francais qu'il possedait par
coeur, la Bible, les priires de la messe et du br6-

viaire, les classiques, La Fontaine, Horace, l'Eniide,
l'histoire, et que sais-je encore? Jamais m6moire
n'approcha de la sienne. Ayant eu a pr6parer une
edition de. Pascal, je n'eus qu'A lui lire le texte des
PensLes, alors qu'il 6tait tout a fait aveugle, pour
qu'il m'indiquit avec une sirete infaillible toutes les
references des textes scripturaires qui s'y trouvent
cit6s; et si parfois il m'indiquait approximativement,
ou avec une petite erreur, le verset vise, c'6tait par

humilit6, afin qu'on ne l'admirit pas trop, car, si je ne
trouvais pas le texte, il me donnait aussit6t la, r6f6rence exacte.
II aimait a travailler avec nous, ses 61-ves, et il affir-
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mait apprendre de nous beaucoup de choses qu'il
ignorait. (C'6tait 1l son seul prejug.) II avait beaucoup souffert d'etre priv6 de son enseignement, mais,
ajoutait-il, u tant qu'on tient le semoir, semons n. 11
ne se prioccupait point, comme nous, du rayonnement
d'une pens6e et d'une science que nous savions inimitables : il lui suffisait d'amasser ce tr6sor cach6,
laissant . Dieu le soin de s'en arranger, car, ripetaitil apres saint Vincent, it si vous faites les affaires da
bon Dieu, lui fera les v6tres n. Nous le d6cidimes
cependant a acheter une machine a &crire pour nous
eiguer ( son petit acquis ,, et c'est alors qu'il compl6ta
son grand livre sur l'Origixe surnaturelle ou divine de
I'Eglise catholique d'apres les donnies de l'kistoire, par
de tris beaux travaux sur l'Origine du mal moral
et la chute primitive; le Christ et le monde moral;
I'Inspiration de la Bible, la Ridemption du monde
moral par le Christ, que je relus avec lui quelques
'mois avant sa mort, et dont il me dit : a Je l'ai 6crit
avec une veritable joie spirituelle 1. »
Ce n'est pas ici le lieu d'apprecier ces travaux, la
methode qui les inspire, la pensie qu'ils expriment,
la port6e lointaine qui doit ktre la leur. Ils meriteraient une etude approfondie, que nous tenterons peutetre un jour, et qui mettrait en pleine lumiere tout a
la fois l'audace et la solidite d'un idifice que 1'on
sent biti sur le roc : audace dans laquelle, malgr6 le
reproche qu'on lui en fit et dont il souffrit beaucoup,
on ne retrouve rien des a priori modernistes.
M. Pouget, qui fut toujours plein de charit& a I'egard
I. Tous ces travaux et son grand livre ont Cteimprimes par nos soins
ad usum privatum. M. Pouget avait publi4 naguere, sons le pseudonyme
de G. P. Besse (le nom de sa mere), deux vigoureux articles sur Ia
Theologic aouvelle, dans la Revue calholique des Aglises, dirige par
M. Portal (mai igo;), et sur les Evangiles synoptiques de M. Loisy,
dans les Annales de philosophie chretienne (janvier 1909).
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de M. Loisy (les Mimoires de ce dernier le mentionnent
a deux reprises, sous le nom de c PNreX, lazariste ,),
6tait, en effet, aux antipodes de son esprit. Selon lui,
il suffit de savoir qu'il y a de la contingence dans le
monde pour n'avoir pas le droit de rejeter, au nom
.d'un a priori, un fait bien 6tabli : ii n'y a que Dieu,
disait-il, qui puisse faire de la science a priori, parce
que sa pensee, mais non pas la n6tre, est la mesure
des choses. Vouloir expliquer scientifiquement le
miracle, c'est le nier, c'est supprimer le seul pont qui
existe entre le ciel et la terre, et alors il restera &
expliquer comment de cette illusionde douze bateliers
galilbens est sorti le catholicisme. rc De la maniere
dont M. Loisy 1'explique, disait un jour a M. Pouget
un jeune moderniite, l'id6e que se faisait J6sus de
sa'mission est plus naturelle. - Elle 1'est trop, Monsieur n, r6pondit M. Pougetsur un ton qui n'admettait
pas de r6plique. Son audace a lui itait d'une tout
autre sorte: elle 6tait cette audace que 16gitime prkcid'une pensee qui kcarte
s6ment l'inebranlable solidit;
tout symbolisme, toute convention, tout opportunisme,
bref tout ce qui peut etre sujet au doute et objet
d'arbitraire construction humaine, pour placer l'esprit
en face du rdel, et le contraindre, a partir d'un minimum que la raison ne pent nier sans se massacrer, a
retrouver la virit6 intbgrale, comme la conclusion de
deux premisses, dont l'une est formie par l'esprit on
la mentalite, et I'autre par les faits. La foi n'a pas a
les regenter, puisque, au contraire, elle s'appuie sur
eux. cNous sommes des r6alistes n, r6p6tait maintes
fois M. Pouget. Et, pour lui, la r6alit 6 essentielle,
celle que la raison, en se fondant sur les faits, peut
parfaitement demontrer, quoiqu'elle n'ait pas 6t6
capable peut-4tre de la dhcouvrir, c'est l'action de
Dieu dans le Cosmos, qui prochde tout entier de lui;

-

492 -

c'est, plus particulierement encore, I'action de Dieu
dans l'humanit6, cette providence sp&ciale qui se
manifeste dans le christianisme, dans I'Ancien Testament ou il est enracin6, dans le Christ, qui est venu
accomplir les proph6ties, qui a donn6 au monde une
poussie sans limites, et qui demeure le Nom au-dessus
de tout nom.
A mesure qu'il approchait de la vie 6ternelle, sa
pensee se concentrait sur l'unique essentiel, sur Dieu,
sur le Christ, sur cette societe vivante qu'est l'gglise,
dont le Christ est le chef. Pendant vingt-cinq ans, il
avait &tC passionna de physique math6matique: une
int6grale le mettait en joie; il avait pass6 bien des
semaines d'avide recherche a la demonstration du
thioreme de Fermat; il s'6tait entretenu avec des
savants illustres. Au bord du tombeau, toutes les
sciences humaines lui apparaissaient comme des
enfantillages : c'est cela, ce pourrait etre autre chose;
l'univers est un systeme ferm6 : qui salt s'il n'y en a
pas plusieurs, dont chacun. volue comme il peut? Et
s'il s'interessait encore aux r6centes d6couvertes de
la physique, parce qu'elles nous fournissent des
lumieres sur la nature du Cosmos, sur les propri6ets
myst6rieuses de la matiere, sur l'origine de l'energie,
et nous font remonter a l'Vnergie supreme d'ou tout
prochde, ilestimait, comme Pascal, dont il aimait a
citer le mot, que la geometrie, qui est le plus beau
m6tier du monde, n'est qu'un m6tier, et qu'elle ne
vaut pas qu'on fasse deux pas pour elle. 11 avait
mieux a faire: le royaume de Dieu est une autre
r6alit6!
C'est dans le royaume de Dieu qu'il nous introduisait, avec une patience, une lenteur, une minutie, des
detours et des retours qui 6tonnaient certains, mais
qui ne faisaient que traduire son amour riverenciel de
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l'ceuvre de Dieu. II n'etait pas facile a suivre: beaucoup lui reprochaient le disordre de ses exposes et
ses digressions. Mais la vraie methode se moque de la
m6thode et ne consiste qu'en la digression sur
chaque point, qu'on rapporte a la fin pour la montrer toujours: ce mot de Pascal ne pourrait s'appliquer mieux qu'au P. Pouget. C'6tait merveille de voir
se crier, devant ses auditeurs, une pensee qui luttait
et revenait constamment sur elle-m&me, pour ramener
chaque fois un nouvel aspect, une nouvelle circonstance du fait, une petite virite nouvelle, simple et
prodigieuse, jaillissant en termes familiers et en
rudes raccourcis. On ne pouvait r6duire ses exposes
en trois points; mais ils faisaient comprendre, pressentir et voir quelque chose de la verit6 elle-meme,
avec une puissance a laquelle les ames simples
n'etaient pas moins sensibles - et parfois I'etaient
plus - que les intellectuels et les savants. Je me rappellerai toujours et j'ai note pr&cieusement certaines
meditations de lui que je laissai se derouler dans sa
chambre assombrie: m6ditations sur la marche de
l'univers, sur,la force colossale qui r6git le Cosmos et
fait de lui ce que notre doigt fait d'un f6tu de paille
et beaucoup plus, tnergie sup6rieure, absolument
transcendante, intelligente, car elle agit d'apres des
lois, venerable aussi, car elle m'a lance dans l'Vtre
avec des tendances qui me portent terriblement haut,
qui ne sauraient etre prises de la nature, qui ont df
etre cr66es de rien, selon un type que je dois r6aliser,
et dont le Dieu qui m'a crei commande et garantit
la r6alisation en cette vie et en l'autre. II y avait en
tout cela une puissance, un fr6missement int6rieur,
une nudit6 de pensee, qui s'6galaient aux plus admirables m6ditations de Pascal, et qui traitaient, et parfois melaient, avec la meme infaillible saret6, les
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hardiesses les plus vertigineuses et les details du realisme le plus aigu. La plus belle de toutes fut sans
doute la meditation johannique qu'il me fit un soir,
de son lit de l'infirmerie, quelques semaines avant sa
mort, sur la Trinit6 et I'amour reciproque et 6gal des
Trois Personnes: miditation que, soudainement
gu6ri, il reprit le surlendemain pour se critiquer:
a Cela ne me d6plait pas, me dit-il, mais c'est une
thiorie. Ce n'est pas prouvi. Dieu est ineffable. Dieu
est mystire. Nous sommes d'autant plus pres de lui
que nous le distinguons mieux de nous. n II se corrigeait sans cesse, il apprenait sans arrtt, et ne pouvait

souffrir ces jeunes esprits impatients qui croient
avoir fait en une fois le tour d'une question. t Je
suis bien aise de me corriger, ajoutait-il. C'est la
preuve que mes connaissances progressent. »
Son esprit, de fait, ne cessait de gagner en profondeur et en lucidit6, tandis que l'activit6 physique
commenqait a lui faire d6faut; et son ame se haussait
an niveau sublime de cette religion da Christ, dont
M..Pouget disait qu'elle doit &tre port6e haut, justifiant ainsi au seuil de la mort la parole magnifique
qu'il prononqait L un discours d'ivreux: a Tandis
que par l'esprit nous ne voyons Dieu ici-bas qu'en

6nigme, dans un miroir, par le coeur nous pouvons
nous attacher a lui d'un amour qui n'acquerra-d'autre
perfection qu'une immuable stabilit6 dans la gloire. ,
En ses derniers jours de vie terrestre, il nous disait,
tout en promenant ses doigts sur le divin crucifi :
c Lui seul me reste, mais lui seul compte. Seul
importe l'iternel, et le divin au contact. Tout ce
qu'on pourrait me donner, je m'en moque. Il y a dans
l'Evangile une parole que j'aime bien; c'est la oi il
est dit: a Qui me confessera devant les hommes, je le
a confesserai devant Dieu , (Mat., x, 3r). Et aussi
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cette parole de la recommandation des morts: Etsi
peccaverit, lamen Pattem et Filium et Spiritum
Sanctum non negavit. ) Chaque soir, il se conflait a la
Vierge, en lui demandant de le confier au ChristHomme, et, par lui, au Christ-Dieu et a l'auguste Tri-

nitY.

a Un saint o : tel est le mot qui revenait et revient
toujours sur les levres de tous ceux qui ont vu de
pros, allies A une telle science, une simplicit6, une
humilit6, un esprit de pauvret6 qui atteignaient chez
lui a l'hiroicit6. Il ne faisait pas de sermons; mais
tel mot de lui, dit en passant, a tel moment, faisait
une impression ineffaaable. Lorsque a sa classe de chimie il s'btait tach6 les doigts avec des acides, il s'essuyait soigneusement, en disant: (C'est a cause de la
sainte Messe, pour demain. II faut avoir do respect
pour le Saint Sacrement. ) Pendant les vacances, les
novices allaient une fois la semaine a Gentilly;
M. Pouget s'y rendait toujours a pied, et il revenait
en courant aprbs le dejeuner, pour faire sa classe.
a Pourquoi, lui disait-on, ne pas prendre l'omnibus ?
- C'est que, voyez-vous, c'est trois sous. Et trois sous,
cela repr6sente beaucoup de pain pour un pauvre. II
y a tant de pauvres qui meurent de faim! » Et il
donnait les trois sous A un pauvre. Rien n'itait plus
etonnant que ses r6p6titions d'oraison; on avait envie
de lui dire quand il s'arretait: c Mais continuez
donc!
ac La pauvret6, disait-il, c'est cela, vous
voyez... Eh bien ! , et il h6sitait, ajustant ses doigts,
c je me demande souvent, eh oui I je me demande si
je n'use pas trop mes chaussons. Et puis, souvent
aussi: j'ai envie d'acheter un livre. Je pourrais m'en
III n'eft pas voulu 6tre plus riche que son
passer...
divin Maitre, le Fils de I'homme, qui n'avait pas oi
reposer sa tete. Sous une 6corce un peu rude, il avait
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une sensibilit6 profonde et une delicatesse infinie.
Lorsqu'il sentit que sa fin itait proche, il dit a I'un
de ses confreres: ( I1 m'est doux de m'en aller vers It
Christ, et ce m'est dur, dur parce qu'on laisse ici-bas
des etres que l'on a aim6s. )) Apres qu'il eut fait sa
confession genarale a M. Souvay et qu'il eut requ
les derniers sacrements, il appela aupres de son lit
tous ceux qui etaient li, avec le frere qui 1'avait si
bien soign6, et il s'accusa d'avoir omis un pech :
< J'ai reussi, avec la grace de Dieu, a passablement
de choses dans ma vie, j'en ai eu quelques fumbes de
vanit6, quelques mouvements d'orgueil. Je m'en
accuse. II faut tout rapporter i Dieu. n
Douze jours avant sa mort, le 12 fivrier, il avait
encore tenu a sortir de son lit de mort pour assister a
la remise de ma croix de la L6gion d'honneur par
M. Bergson. La rencontre de ces deux grands esprits,
la legon sublime que fit le P. Pouget au Maitre, sur
les premiers chapitres de la Genese, la cr6ation, la
morale du Christ et l'au-dela, atteignirent a une
grandeur qui passe toute parole : u On avait, dit l'un de
de nos amis pr6sents, l'impression d'assister a un
6evnement historique. n M. Pouget ne devait plus se
relever que pour dire une fois encore la sainte messe.
I1 montra devant les souffrances et devant la mort un
tranquille courage, une douceur et une sernite qui
ne se d6mentirent pas un instant. « J'ai pr&ch6 toute
ma vie la confiance en Dieu. C'est le moment de la
mettre en pratique. » Le vendredi 24, a six heures
quarante du soir, il s'endormit en souriant dans ia
paix et la charit6 du Christ.
Lorsqu'il apprit cette mort, M. Bergson m'ecrivit:
a Laissez-moi vous dire la douleur profonde que m'a
caus6e la mort du Pbre Pouget. II nous a 6t6 donn6 de
connaitre cet homme admirable qui rayonnait autour
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de lui chaleur et lumiere; mais nous ne l'aurons
connu, helas! que pour mesurer l'etendue de la perte
que nous venons de faire en le perdant. , Et l'un de
ceux qui l'ont le mieux connu-et aimi ecrivait de son
c6te: ( Ainsi, M. Pouget est mort Quelque chose me
manque dans le monde. Mais il laissera un souvenir
durable. Et je me dis surtout qu'il doit briller extraordinairement parmi les ilus et jouir intens6ment de
cette lumiere qu'll a tant cherch6 a approcher pendant
sa vie. En voilU un qu'on pourra invoquer comme un
saint... )
Assur6ment. Et dans les heures oi son absence se

fait le plus cruellement sentir, nous .devons nous
dire ce qu'il me disait lorsqu'il me fit ses adieux le
15 f6vrier, et qu'il appela sur lui et sur moi la b6nediction du Christ: ic Nous ne serons pas separes.
Dans le Christ, l'union est bonne. ,
Jacques CHEVALIER,
Correspondant de l'Institut,
Doyen de la Facultd des Lettres de Grenoble.
Cirilly, Pdques 1933.

LILLE
M. MARCEL COURDENT

Quelle 6motion, faite de surprise et de regrets, a du
serrer le cceur des fiddles et des pretres du Nord et
du Pas-de-Calais, lorsqu'ils apprirent par la Croix
du Nord, le lundi matin, 6 fevrier, que le P. Marcel
Courdent, missionnaire lazariste de la Maison de Loos
(Nord), etait mort, en plein travail apostolique, a Verviers (Belgique), frapp, par une grippe sournoise au
cours de laquelle survint I'embolie meurtriere, le vendredi soir, 4 fevrier 1933!
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Le P. Courdent avait cl6tur6, le dimanche pric4dent, la mission de Bonnieres (Pas-de-Calais). Dijl,
la Croix du Nord avait annonc6 pour le 12 f6vrier soivant sa prochaine mission a Camphin-en-Carembault.
Dans l'intervalle, l'infatigable missionnaire, malgrk
la grippe dont il commengait a souffrir, 6tait parti
pour Verviers, ou il devait precher une retraite. II la
commenqa avec son entrain coutumier. 1 ne l'acheva
pas... Apres avoir pr&ch6 ( sur la mort ,, le mercredi,
il s'alita, finvreux, et ne se releva plus... que devant
Dieu, son juge.
Les obseques solennelles furent c6lebries en l'glise
Saint-Remacle, a Verviers, le mardi 7 fevrier, et linhumation eut lieu, le meme jour, dans le caveau des
Lazaristes, A Ans, pres de Li6ge.
La haute et fine silhouette du missionnaire ne se
detachera plus, asc6tique et souriante, dans la chaire
de nos 6glises ou de nos chapelles. Sa voix profonde
n'6veillera plus les 6chos sonores des vastes nefs. Le
charme pieux qui 6manait de sa personne ne s'exercera plus sur les foules avides de l'entendre, de le
voir, de l'6couter encore, meme quand il s'6tait tu. II
est couch6, muet dans sa tombe, le grand missionnaire
du bon Dieu... Mais on a peine a croire qu'il n'est
plus et qu'il ne va pas reparaitre dans quelque chaire...
pour nous 6mouvoir encore.
En tout cas, d6funt, il pr&che toujours par le seul
souvenir de sa bonhomie seduisante, de sa pi&t6
communicative, de son ztle inlassable.
Marcel Courdent est n6 k Bailleul en 1872. C'est
dans le college de cette ville qu'il fit ses 6tudes secondaires. Ses condisciples survivants laissent entendre
que, d6ji, il promettait d'etre on entraineur d'hommes
et, si Dieu le voulait, un preneur d'imes.
En fait, a dix-huit ans, en 18go, il sollicite son
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admission chez les Lazaristes, poursuit chez eux toutes
sesetudes th6ologiques et est ordonn6 pr&tre en 1897.
On l'envoie alors a la residence des Missionnaires de
Loos. C'6tait sa place.
II trouve lI des saints et aussi des professionnels de

la parole apostolique inegales; il suffit de citer les
Dehaene, les Duez, les Duthoit, les Fockemberghe...
Oi ces hommes ont donni des missions, on est sur
d'entendre leur louange sur les lMvres des anciens.
A l'6cole austere de ces rudes ouvriers apostoliques
et de ces organisateurs avises qui, de leur 4poque,
n'ignoraient ni les lacunes ni les ressources au point
de vue religieux, le P. Courdent, providentiellement
taill pour la noble besogne des redressements spirituels, ne resta pas longtemps simple imitateur plus
ou moins servile on habile... II fut lui, ii fut meme
vite un maitre. Avec sa voix splendidement 6toff6e, sa
maniere directe de parler au peuple, son divouement
inlassable,sa sante de fer, sa volont6 souple et tenace,
il fit bien partout et partout aussi il fit du bien.
Dans quelle paroisse du Nord et du Pas-de-Calais
n'a-t-il pas prechi quelque mission pendant les trentecinq ans de son apostolat missionnaire! Dans quelle
region de la France n'a-t-il pas paru, pour y donner
quelque retraite! Jamais banal, jamais a court de
souffle ni d'inspiration, il excellait, quel que fut l'auditoire : enfants, jeunes flles, jeunes gens, religieuses,
pretres, il excellait a retenir I'attention et a entrainer
les volont6s du c6t6 du bien et de la vertu.
En 19o3, le P. Courdent prit avec ses confreres
de Loos le chemin de l'exil. En r6sidence a Rongy
d'abord, puis & Liege, il connut une etonnante popularit6 dans la r6gion de Verviers. I1 6tait si pieux, si
jeune et si mir A la fois !
La grande guerre le surprit, heureusement, pr&chant
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r6form6, il employa ses loisirs a pr&cher un peu partout, plus particulierement a Paris et dans la r6gion

de Dunkerque.
Lorsque les missionnaires, en 1919, revinrent i
Lille, dans une maison de louage, le P. Courdent
6tait incontestablement le chef de l'6quipe vaillante
qui allait, en 1928, rentrer & Loos et faire revivre
l'ancienne residence restaur6e et rajeunie.
Depuis lors,. l'activite du P. Courdent devient
invraisemblable et s'exerce dans tous les domaines.
Les Soeurs de Charit6 ne sauraient oublier les services
qu'il leur a rendus; les pretres se souviennent encore,
A Bordeaux, a Tarbes, a Paris, a Tulle, a Strasbourg,
a Soissons, a Lille, a Arras, des retraites qu'il leur
a pr&chees avec tant d'esprit pratique et de sens
religieux.
Oil qu'on allit, on entendait parler en termes excellents du bon P. Courdent. Son tact, son fin sourire,
son d6vouement, sa bonne simplicite aussi creaient,
autour de sa personne, comme une atmosphere de
sympathie et d'admiration.
Les missionnaires de Loos savent le parti qu'ils out
pu tirer de son esprit d'organisation, de sa. m&thode
d'enseignement, de son art tris moderne d'adapter
des traditions reconnues efficaces a la mentalit6 et
aux gouts des auditoires actuels.
Mais ce qu'on ne dira jamais assez, c'est la candeur
et le serieux de sa piiti sacerdotale, son esprit de
detachement et loubli total de sa personne. C'6tait
un pretre!
C'etait aussi un missionnaire de la meilleure trempe,
au physique comme au moral. II se repose enfin!
Que Dieu le r&compense dans la mesure du travail
fourni! En un siecle ou le seul travail, par lui-me6e,
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a &t6 donn6 aux courageuses populations du Nord et
de l'Artois comme le type du travailleur,qui rehausse
encore sa valeur par l'offrande qu'il sait faire de sa
tache a Dieu, le grand animateur de tout ce qui vit.
(La Croix du Nord, to fevrier 1933.)

LES GAUTHERETS
Leture de Saeur BASINSKA, Fille de la Chariit,
i M. CAZOT, Vicaire gineral
Les Gautherets, io avril 1933.
MON TRts RESPECTABLE PtRE DIRECTEUR!

Votre binidiction, s'il vous platt!
A I'approche des f&tes de PAques, je viens vous
offrir les vceux les plus sinceres de la petite famille
des Gautherets. Nous unissons nos pauvres prinres A
celles de nos-deux chores families, afin d'obtenir la
puissante protection de nos saints Fondateurs.
VoilA huit ans que notre dispensaire et notre goutte
de lait existent. Depuis le commencement de ces
ceuvres, j'ai constat6 jusqu'a ce jour que la population
francaise de la cit6 est abandonnae. Les Gautherets
sont divises en deux paroisses; de plus, un pretre italien vient, chaque dimanche, dire la messe sans
sermon. Quant an pr&tre polonais qui r6side ici, ii ne
s'occupe que des Polonais, car Messieurs les cur6s ne
lui permettent pas d'en faire plus. Voyant done
l'abandon de certaines ames de bonne volont6, j'ai
priM et souffert sept ans. Enfin, cette ann6e, j'ai bcrit
un mot a M. le cure de Sanvignes et k celui de SaintVallier, leur demandant l'autorisation de former un
ouvroir pour les dames et femmes francaises des
Gautherets. Quelques jours aprbs, je recus, non seule-
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ment la permission, mais deux benedictions! Le 6 janvier, neuf dames ont repondu A mon appel et nous
avons d6cide que,tous les premiers mardis du mois,
elles se r6uniraient chez les Sceurs, afin d'y travailler
pendant deux heures pour les pauvres, fournissant
,chacune ce qu'il faut pour confectionner au moins un
vetement par an. Elles donnent une cotisation mensuelle de un franc. Comme obligation principale, c'est
l'assistance r6guliere a la messe du dimanche. Nous
avons 6lu une presidente, une secretaire, une tr6soribre, une conseillre, une lectrice, car nous faisons
une demi-heure de lecture 6difiante chaque fois. La
Bienheureuse MBre a &t6 choisie comme patronne.
Comme, parmi les dames, plusieurs ne peuvent assister
aux reunions, nous avons ajout6 des auxiliaires, qui
ont les m6mes obligations, hors les reunions.
Etant en regle avec MM. les cures, j'ai demand6
la b6endiction de Monseigneur, avec la faveur d'une
benediction du Tris Saint Sacrement pour le 15 mars.
Nous 6tions trente-cinq a cette c6r6monie, qui a mis la
joie dans des cceurs qui se croyaient d6laiss6s! C'est
avec joie que chacune se presse pour venir couter les
enseignements de la petite lecture du mardi. Dieu
daigne nous aider a persevrer ! Mon tres Respectable
Pere, veuillez, s'il vous plait, benir notre ouvroir
Louise de Marillac et il sera plus nombreux encore et
ilpourra faire plus d'apostolat. Je dois agir prudemanent pour ne pas giter les autres ceuvres. Bien qu'en
France, nous sommes comme en mission, car, ici, les
Francais sont peu nombreux.
En terminant, je vous prie d'agr6er les humbles et
respectueux hommages avec lesquels j'ai l'honneur
d'etre, mon tres Respectable Pere Directeur, votre
humble servante.
Sceur A. BASINSKA,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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ITALIE
M. JOSEPH ALLOATTI

Le 27 mars dernier, mourait a Chieri,pros de Turin,
ou 1'rge et les infirmitis l'avaient oblige de se retirer,
M. Joseph Alloatti, bon et saint missionnaire qui
avait consacr6 sa vie tout entiere A l'ivangilisation des
Bulgares catholiques et orthodoxes de la Mac6doine.
M. Joseph Alloatti est n6 & Turin en 1857; il est
entri dans la Congr6gation en 1877. Ordonn6 pretre
en 1882, il vint aussitot A Salonique pour se consacrer
a la Mission bulgare qui avait tous ses attraits. Le
sup6rieur de Salonique 6taitalorsM. Bonetti,qui devait
devenir Monseigneur Bonetti et delegu6 apostolique
& Constantinople.
Ce qu'il y eut de remarquable en M. Alloatti, ce fut
le don total de lui-meme a la Mission bulgare, qu'il
aimait par-dessus tout et a laquelle il a consacr6 sa vie
entiere.
Dans une lettre au P. Fiat, en I885, il pouvait dire
en toute v6rit4 : ( En fait de sacrifices, je crois n'avoir
rien 6pargn6 pour le salut de mes chers Bulgares. Religieusement et mat6riellement, je me suis fait Bulgare
et je le suis en v6rit6 jusqu'au bout des ongles; et
Notre-Seigneur m'a fait cette grice de me familiariser,
pour ainsi dire, avec les incommodites, petites et
grandes, d'un genre de vie si nouveau pour moi.
11 s'adonna tout d'abord a l'itude de la langue bulgare et il I'apprit a fond, et on peut dire que cette
langue lui 6tait devenue comme une seconde- langue
maternelle. Afin de la mieux apprendre, il 6tait all&
s'installer chez un pope, dans un village o6 il lui etait.
impossible de parler une autre langue avec qui que ce
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ftt; aussi, il la connaissait avec toutes les particularitis mac6doniennes.
Bient6t, il voulut aller plus loin dans le don total de
lui-meme a la Mission de Mac6doine. Afin d'etre mieux
A mme d'exercer une plus grande influence aupres
des populations qu'il devait evang6liser, il prit le rite
slave. Le pretre latin passant aupres de ces populations d'un autre rite, leur inspire toujours unecertaine
defiance. C'est pour cela que M. Alloatti, voulant,
comme saint Paul, les gagner tous a J6sus-Christ, s'est
fait tout a tous. II a appris la langue liturgique slave,
il a revetu le costume des prktres orientaux et a laiss6
la messe latine pour prendre la messe slave. Et je ne
sais pas s'il est un sacrifice comparable a celui-la. Et
ce rite slave, il l'a gard6 jusqu'i sa mort.
L'ceuvre essentielle de l'apostolat de M. Alloatti en
Mac6doine a &t6 la fondation de la Communaut6 des
Sceurs Eucharistines.
Ce qu'il y avait le plus a d6plorer dans les campagnes de la Macedoine, c'6tait 1'ignorance religieuse,
surtout parmi les femmes, et une des choses qui s'imposaient le plus, c'6tait la fondation de nombreuses
6coles. Les premiers missionnaires qui s'6taient occup6s de la Macedoine 1'avaient compris; ils avaient travaill a former des maitres d'ecole et a ouvrir des
6coles. Mais c'6taient des coles de garqons et on
n'avait rien fait, ou presque rien, pour les filles, qui
6taient abandonn6es. Aussi, M. Alloatti songea a fonder une Communaute de religieuses qui auraient un
double but : propager le culte de la sainte Eucharistie
dans ces pays, oi elle est si mal trait&e ; puis, donner
des makresses d'6cole pour les filles.
C'6tait une entreprise h6roique : on n'avait pas
d'argent et on n'avait personne pour mettre i la t&te
de la Communaut&. Qu'a cela ne tienne : M. Alloatti
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fera venir sa seur pour en faire la fondatrice de la
Communaut6, et il mettra dans cette fondation son
patrimoine et celui de sa sceur, et il en achetera le
village de Paliortsi, dans l'interieur de la Mac6doine,
pour assurer l'existence de la Communaut6 naissante;
et c'est l1 que la Communaut6, d'abord 6tablie a Salonique, se transporta.
Cette Communaut6, avec le double but qu'elle s'6tait
propose, 6tait une chose excellente. Sceur Christine
de Jesus 6tait une personne d'une intelligence sup6rieure, d'une vertu tres haute, d'une abnegation
h6roique, et nous sommes heureux de lui payer en
passant le tribut de notre profonde admiration. Elle a
r6ussi l fonder sa Communaute des Sceurs Eucharistines, et, si elle n'a pu lui donner les developpements
qu'elle et son frere avaient rev6s, c'est que le pays
6tait tres pauvre, c'est qu'en se transportant a Paliortsi,
on perdit contact avec la ville, oi les religieuses
auraient pu etre mieux formees Lleur mission de maitresses d'6cole; puis, parce qu'elles possedaient tout
un village, qui d'ailleurs ne rapportait presque rien,
elles furent enviees, volbes, exploit6es de toutemanirre.
I1 est possible que le transfert de la Communaute de
Salonique & Paliortsi lui ait 6t6 fatal et ait entrav6 ses
developpements.
Les dernirres guerres balkaniques furent fatales
aussi A cette Communaut6, comme, d'ailleurs, A toute
la Mission de Macedoine. Les religieuses se transporthrent en Bulgarie, et soeur Alloatti, malade, revint
mourir en Italie.
M. Alloatti avait fait son ceuvre de cette fondation

et on peut dire que ce fut le grand souci de sa vie et
qu'il s'y donna avec tout son coeur, tout son zele et
tout son d6vouement, parcourant, tous les quinzejours,
les'illages ou la Communaute 6tait etablie pour con-
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fesser les religieuses, les encourager, se rendre compte
de la situation; et comme il 6tait a peu pros seul pour
tout conduire, et comme tous ces voyages devaient se
faire a cheval, on comprend le grand travail que ce
fut pour lui.
C'6tait un rude missionnaire que M. Alloatti. Pendant de longues ann6es, pour travailler a l'Avang6lisation de la Mac6doine, il s'est livr6 h l'apostolat le plus
p6nible qui se puisse imaginer. Pour le comprendre,
il faudrait se faire une id6e de la pauvret6 extreme
de ces villages de la Macedoine; il ne s'y rencontrait
pas de lit et il fallait coucher par terre sur une natte;
il n'y avait pas de chaises; il fallait s'asseoir par
terre sur un coussin quelconque et manger de meme;
car la table n'6tait autre qu'un plateau de bois rond,
autour duquel le missionnaire et toute la famille
s'asseyaient. Et la nourriture 6tait tout ce qu'il y avait
de plus primitif : du pain tel quel, un plat de l1games,
des haricots surtout, et c'6tait tout.
Or, c'est pendant de longues annees que M. Alloatti
a mene la vie de ces villages, r6sidant uncertain temps
dans chacun d'eux pour y prcher, confesser, faire le
catechisme, former le pope a une meilleure compr6bension de son ministbre, lui apprendre h administrer
les sacrements, parfois residant chez le pope, d'autres
fois allant de maison en maison. Le plus souvent, il
n'avait pas de chambre pour s'y retirer; il dormaitsur
une natte dans la meme salle que toute la faraille, y
compris l'ine et le baeuf; il mangeait au meme plat
que toute la famille et vivait de la meme vie pauvre
et miserable.

Plus tard, quand nous eCmes fond6 des residences
oi le missionnaire logeait avec un des jeunes pr&tres
que nous avions formts, la vie devint plus facile; le
missionnaire pouvait plus ais6ment regagner la r/si-
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dence, son travail. termine. Mais, pendant plus de
quinze ans, M. Alloatti vecut de la vie de ces villages
macedoniens, et il faut avoir connu cette vie pour
savoir ce que cela repr6sente de souffrance et d'abn6gation. Je ne sais pas s'il y eut de vie de missionnaire
plus heroique que la sienne.
D'ailleurs, on peut l'affirmer, il 6tait d'une mortification extraordinaire; pour lui, le corps n'existait
pas. II avait, il est vrai, une bonne sant6, quoique moins
bonne dais les derniers temps de son s6jour en Macedoine; car il en avait vraiment abuse. Mais il ne s'occupait pas de sa sant6, et je nesais s'il a jamais consult&
un m6decin; quand il avait la fibvre palud6enne, qui
6tait la grande maladie habituelle du pays, il prenait
de la quinine, et c'6tait tout. Jamais il n'a su la diff-rence qu'il y avait entre un bon et un mauvais repas.
En sortant de table, il aurait &t6 bien en peine de dire
ce qu'il avait mang6 :il n'y pretait aucune attention.
Je ne me souviens pas de lui avoir va prendre un bain,
chose pourtant si salutaire dans ces pays chauds.
D'ailleurs, comment aurait-il pu le faire durant les nombreuses ann6es qu'il a passees dans les villages mac&doniens? Dans les pays de rite oriental, les nombreux
caremes de chaque ann6e ont gard6 leur rigueur primitive. I1 faut compter de cent quatre-vingts a deux
cents jours d'abstinence, et d'une abstinence auprbs
de laquelle la n6tre n'est rien, car, non seulement la
viande y est interdite, mais encore les ceufs, le beurre,
le fromage et les laitages, et meme le poisson an
grand cartme qui precede la fete de P&ques. Or, il a
toujours 6te d'une fidblit6 extraordinaire A garder tous
ces nombreux car&mes. Ce n'est guire que dans les
derniers temps, alors qu'il ne le pouvait plus, qu'on apu obtenir de lui un peu de reliche sur ce point.
Sa pi6t6 6galait sa'mortification. C'6tait un mission-
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naire vraiment pieux, faisant ses exercices spirituels
dans la solitude des villages, comme s'il avait etk en
communaut6, gemissant seulement de ne pouvoir
mener la vie commune. a Combien n'est-il pas difficile,
pour ne pas dire impossible, d'observer les regles en
dehors de la vie commune!
&icrivait-il,en 1885, au
P. Fiat. Oui, c'6tait un homme de priere autant que
de mortification, et ce n'est pas peu dire. II n'etait

jamais embarrasse des loisirs que lui faisaient parfois
ses sbjours prolong6s dans les villages, avec des gens
dont le temps tout entier 6tait consacrb au travail. La
priere et 1'Ntude remplissaient ses journees. Cependant, vers le soir, pendant la veillee, il aimait a riunir un petit cercle autour de lui et A parler de religion
et de piet&, et il parlait souvent a ces gens simples de
leur Mere du ciel pour laquelle il avait une devotion
toute speciale. C'etait un pretre d'une vie intbrieure
tres profonde et tres verse dans la vie asc6tique.
ZWle apostolique, austerit6 de la vie, pi&6t vive et
tendre, voili les trois grandes vertus dont il ne s'est
jamais d6parti de toute sa vie.
Malgr6 ces vertus plutat
austeres, M. Joseph
Alloatti resta toujours un confrere bon et aimable;
bon caractere, il 6tait tres gai en r&creation, aimant
la plaisanterie, les jeux d'esprit, disons le mot, les
calembours. I1 6tait heureux de savoir la langue francaise, parce que, disait-il, elle se pr&te mieux que
1'italienne a ces jeux de l'esprit.
En r6sum6, M. Joseph Alloatti a donn6 toute sa
mesure, et il a rendu au Tres-Haut grice pour grace.
II a rempli sa carriere d'une maniere admirable et,
quand il est arrive devant l'iternel, le Souverain Juge
n'aura pu que lui dire: " Euge, serve bone et fidelis,
intra in gaudium Domini tui; LUve-toi, bon et fiddle

serviteur, et entre dans la gloire de ton Seigneur. ,
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H6las! de la Mission de Macedoine, il ne reste que
des ruines; les guerres balkaniques de 1912 et 1913
ont 6tC, pour elle, d6sastreuses. Les Bulgares catholiques ont di quitter.en grand nombre la Mac6doine
pour se transporter en Bulgarie. Comme le chantaient
les Lamentations de Jer6mie au Jeudi saint, i Juda
a dfi migrer i cause de son affliction et du poids de
la captivit4. )
Du moins, sous la conduite de pretres sortis du
s6minaire de Zeitenlik, les catholiques mac6doniens
qui ont -migrb en Bulgarie sont rest6s fiddles Aleur
religion et on peut esperer que, dans ce pays, ils
seront comme le levain qui fait fermenter toute la pate.
GrAces en soient rendues a ceux qui ont evangelisi la
Mac6doine et tout particulibrement & M. Joseph
Alloatti.
E. CAZOT.

HONGRIE
GEORGES TUTZ
Nous itions pr6par6s, depuis deux ans, i lamort
prochaine de notre cher Directeur et Pare spirituel; son d6part a 6t- n6anmoins bien douloureux pour
chacun de nous. Au son du glas, la nouvelle se
r6pand en quelques secondes: le missionnaire de
sainte renommre, le bon P. Tutz, est mort. Les passants se d6couvrent, r6citent pour lui une courte
pri&re; on voit prier meme ceux qui, d'ordinaire, ne
se soucient guere de religion. D'oi viennent done
cette v6n6ration, cette sympathie ginerale? Nous le
comprendrons en etudiant un peu sa vie si simple, si
pure, si sainte. Nous essayerons done de la caracte- '
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riser en quelques traits. A notre grand regret,on salt
tres peu de chose sur sa jeunesse; nous n'avons a
notre disposition ni notes ni 6crits d'aucune sorte
sur les 6vinements de sa vie. Ou il n'a rien 6crit sur
lui-meme, ou bien il I'a d6truit avant sa mort. Tout
ce que nous avons trouv6, ce sont quelques notes sur
ses m6ditations 1l'6poque de son siminaire.
Son enfance nous est inconnue de meme; seules,
quelques lettres de sa correspondance avec sa mere
et ses freres nous en r6velent de petits details. Georges
6tait le dernier d'une famille de cinq enfants. 1
naquit le 23 avril r88o, a N6metprona. Ses parents
etaient commercants, tons deux vrais types de bourgeois profond6ment pieux. A peine ag6 de dix ans,
Georges perdit son pare; sa mbre eut la joie de voir
son fils l6ev6 au sacerdoce et mourut en 1909.
C'est a son excellente mere qu'il faut attribuer la
plus heureuse influence sur le caractere, la maniere
de penser, la profonde pidti de 1'adolescent, comme
ses lettres nous l'attestent; m&me pour le style littiraire, il prend sa mere pour module. On rencontre, a.
et lý, dans les lettres de la mere des passages, des
expressions dont se servait volontiers et souvent notre
v6n6rC directeur. Quel tr6sor incomparable pour
toute vie humaine d'avoir eu une excellente mere!
C'est notre mire qui nous apprend a prier, qui, la
premiere, nous fait connaitre le bon Dieu et dont les
enseignements donnent A notre vie la direction
voulue.
C'6tait une vie de famille modele. Une charit6 sincere et profonde en unissait tons les membres. A
l'occasion de la mort de Jean, Joseph, dans une de
ses lettres, se plaint ambrement a son frire Georges,
alors novice des PKres missionnaires, de la grande
6preuve que Dieu vient de leur infliger, en les privant

-

511 -

d'un tel frere. ( Je n'ai jamais eu la moinrre dispute
avec lui, 6crit-il, et, depuis qu'il 6tait mari6, son
4pouse etait, pour nous, comme une autre sceur. Malgr6 sa douleur profonde, elle ne cesse de ripeter,
parmi les priires et les larmes : u C'est vous, mon
-(Dieu, qui l'avez ainsi voulu; que votre sainte volont6
t se fasse! Que cette pieuse soumission soit aussi ta
4 consolation, cher Georges. Nous vivons dans la
« ferme esperance de revoir un jour notre cher d6funt
< tout pros du bon Dieu. u Ces lignes ne nous
r6velent-elles pas une foi profonde et, malgre I'affection toute fraternelle, une gen&reuse acceptation des
d6crets divins? )>
Georges fit ses 6tudes d'abord a 1'Institut des Peres
Piaristes de Privigye, puis au lyc6e archibpiscopal
de Nagyszombat. Dans cette derniere ville, il eut le
privilege d'etre log6 &l'orphelinat des Sceurs de Charite. 11 n'avait qu'un talent mediocre et ne pouvait
atteindre au premier rang parmi les 6tudiants; il ne
regut n6anmoins jamais de mauvaises notes. Un de
ses compagnons d'6tudes, suivant sa vocation religieuse, entra chez les Missionnaires Lazaristes; ce
qui ne manqua pas d'impressionner notre Georges.
A son tour, il sentit s'6veiller en lui la vocation religieuse, qui se developpa pen &pen et devint forte et
genereuse; il ne tarda pas & en informer sa mire. Le
cieur de cette excellente femme d6borda de joie a
cette nouvelle. L'id6e de pouvoir offrir son fils a Dieu
comme missionnaire-pr6tre parut & la pieuse mbre
une supreme satisfaction. Elle ne consid6rait guire
les grands sacrifices ins6parables d'une telle decision.
Son ame g6enreuse ne pensait qu'au but glorieux de
cette belle vocation. Elle remerciait Dieu de tout
coeur d'avoir bien voulu appeler son fils au culte divin
et n'avait pour elle-m6me aucune pens6e 6goiste.
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C'est le grand-oncle, cure de Tuzsina, qui fit quelques observations: c Pourquoi ne pas te faire pr&tre
s6culier ? ) lui disait-il. Un autre oncle, frere de sa
mere, pensait, heureusement, tout diff&remment. Luimeme, pr&tre fervent, cure de Marianostra, - qui,
plus tard, pendant la Commune de 1919, dut, en vrai
martyr, payer de sa vie son in6branlable courage
sacerdotal, - etait plein d'enthousiasme pour la decision de son neveu. a Quoi ! lui dit-il, tu veux te faire
Lazariste? Mais en es-tu digne? ), Int6rieurement, ii
en 6tait charmi.
Georges prit donc l'habit de saint Vincent le
2 octobre 1898 et, deux ans plus tard, le 3 ootobre i9oo,
il fit les vceux de sa Congregation. Pendant le temps
de son noviciat, sa conduite fut exemplaire. Sa gen6rosit6- excuser les fautes d'autrui, son caractere.
docile et doux, toujours dispose A rendre service aux
autres, lui gagnait tous les coeurs. II employait son
temps a se preparer avec grand soin au sacerdoce, se
distinguait par une devotion particulibre an SaintEsprit. Sa mere parait I'avoir influenc6 meme a cet
6gard, car on trouve souvent dans ses lettres la recommandation d'invoquer et de vendrer surtout la troisieme personne divine. Elle composa meme, pour son
fils, une priere en preparation au sacerdoce. Le fervent clerc etait, du reste, entour6 des plus tendres
sollicitudes de la part de ses superieurs, et lui-mame
fut d'une docilit6 touchante et plein de confiance pour
ses directeurs spirituels. Aussi, avait-il besoin d'un
guide sfr et 6nergique, car les epreuves ne lui furent
point 6pargn6es. I1 cut a souffrir de malentendus
avec ses maitres et avec ses condisciples, de luttes et
tendbres interieures. II avait aussi des difficultks pour
les etudes au point de presque desesp6rer du succes
indispensable a sa vocation. Ses bons maitres l'encou-
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rageaient, 1'aidaient a dompter toute langueur.
Quelle bonne &cole de courage ce fut, pour plus tard,
quand, apres la guerre, son Ordre dut passer par beaucoup d'6preuves! Sa mere, vraiment Ame apostolique,
ne cessait de l'exhorter a la confiance en Dieu, qu'elle
nomme dans ses lettres

(

notre bon Pere des cieux ,.

La priere fut pour notre jeune missionnaire source
de force et de lumiere; I'oraison devint, pour ainsi
dire, son occupation pr6f6r6e; ii passait tout son
temps libre devant le tabernacle. Plus tard, comme
directeur, ii fut encore si assidu a la priere que des

confreres et des il6ves I'avertissaient souvent de ne
pas rester trop longtemps a l'eglise, pendant I'hiver,
car un refroidissement pourrait devenir funeste a sa
sante d6licate. II souriait alors, disant:: Vous trouvez
que c'est trop? , Quant a la ferveur de son oraison,
les notes spirituelles du temps de son noviciat nous
en donnent une preuve incontestable. Nous ne citerons que ce passage, 6crit le 6 dicembre 1902 : II y
a bien des luttes et des difficuits, mon Dieu! Mais
c'est de vous qu'elles m'arrivent; aussi, je les accepte
Vous voulez que je les fasse valoir au bien de beaucoup d'&mes et de la mienne. Que votre sainte volont6
se fasse! Je vous offre tout mon etre, que toute ma
personne soit a vous ! Ma vie desormais n'a qu'un seul
but; faites, Seigneur, que, pour le temps et pour
I'kterniti, je ne d6sire, ne cherche et ne possede que
vous seul ! , De pareilles aspirations d'un ardent
amour pour Dieu se trouvent sur chaque page de ses
notes; ses d6sirs de perfection augmentent d'annee en
annie. Quel dommage qu'il ne nous reste qu'un seul
cahier de notes ! II parait que, par humilit6, il d6truisit
les autres avant sa mort. En possession de tous ses
souvenirs, nous connaitrions presque le complet de ses
aspirations et prieres. Du reste, cette charit6 pro-
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fonde, ce recueillement tout intime en Dieu, avaient
laiss6 des traces sur son extkrieur. On remarquait une
extraordinaire bont6, une attirante douceur dans
1'expression de son visage. II itait un de ces personnages dont le contact, le caractere, les paroles,
I'exemple rendent meilleurs. C'est ainsi qu'il se pr6parait au sacerdoce.
Enfin, arriva le grand jour, la fete supreme, oi il
reCut l'ordination sacerdotale, le 23 juin 9go5. Pour
ce jour, le plus beau de sa vie, il avait ardemment
d6sir6 la presence de sa mere. Cette joie, cependant,
ne lui fut point accord6e, car elle venait de tomber
malade. I se r6jouit, en revanche, de pouvoir offrir k
Dieu, dans ce moment solennel, un si grand sacrifice.
Bient6t, il put revoir sa m&re et son frere A N6metprona.
II passe le premier temps de son sacerdoce comme
cat6chiste a Graz, plus tard a Vienne. Ses 6leves lui
sont extremement attaches et il reste en contact avec
eux longtemps apres son depart. Ce bon maitre veille
sur ses chers enfants avec une vraie sollicitude paternelle, et bien souvent les aide de ses conseils dans les
difficultes de leur vie. Quelques-uns de ses premiers
6leves, venus d'Autriche pour son enterrement, y pleuraient de tout coeur la perte d'un si bon phre. Son
r61e de cat6chiste ne dura cependant que deux ou
trois ans. Ses sup6rieurs le rappellent bient6t & Graz
pour le charger de la sous-direction du s6minaire. A
cette epoque, il commence h precher des retraites, A
aller en mission, surtout en Hongrie. C'est encore lui
qui, avec deux autres Peres Lazaristes 5g-s, entreprend
une mission dans sa ville natale et aux environs. Ces
travaux lui valurent une s&rieuse maladie, qui le tourmenta pendant vingt ans. Pendant une mission, oi il
faisait grand froid, il dut confesser dans une temp6-
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rature au-dessous de z6ro; ce qui lui causa une grave
maladie intestinale, dont ii ne pouvait plus se defaire.
Ses superieurs l'envoybrent & Volosca, pros de I'Adriatique; ce qui lui rendit assez de forces pour pouvoir
reprendre ses travaux, mais ne le gubrit guire. L'ancien
mal le reprit de nouveau et produisit une anemic
chronique, cause de sa mort pr6maturee. Pen de jours
avant sa fin, il s'estimait heureux d'etre malade d'une
maladie qui ne provenait ni de lighret6s ni de
debauches, mais de i'accomplissement du devoir.
En 1913, ses sup6rieurs lui confent la direction du
seminaire. Cette charge devait manifester ses qualit6s
personnelles de zele ardent et de grande charite. Il
savait gagner l'affectueuse veneration et la confiance
absolue de ses novices. II quittait la maison aussi peu
que possible pour etre constamment a la disposition
de ceux dont il 6tait charg6. Sa chambre leur etait
ouverte nuit et jour et ses el6ves venaieht a lui avec
une naivete enfantine, meme pour les petits details de
leur vie journalibre. II n'etait pas rare que, pendant
une demi-heure, dix personnes vinssent le trouver
pour les plus differents besoins, et lui, le bon Pdre,
ne perdait jamais patience. Que de fois lui fit-on
observer qu'un empressement aussi charitable pouvait
6tre exager6 et le fatiguer! 11 r6pondait avec douceur: 4Je ne fais que mon devoir de directeur! a
Quoique d'une grande bont6 et d'une sage indulgence, il savait etre s6vere an besoin. II ne pouvait
souffrir iucun abus; mais sa siv6rite ne manquait
jamais d'un food de charite. Comme il avait & cceur
I'avenir spirituel de ses elves et le bon esprit de sa
Congregation, son zele fut eminent pour tout ce qui
touchait 1'education a la vie spirituelle, a la vie parfaite, s'6tant appropri6 l'avis de saint Vincent: a Trois
missionnaires vraiment pieux, possedant l'esprit de
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priere, valent plus que dix autres qui ne sont que
savants et irudits, sans esprit d'oraison. ) Aussi, est-

ce a la priere, la meditation, qu'il attachait le plus
d'importance.
II enseignait la vie spirituelle, non seulement en
paroles, mais suitout par son exemple. Nous ne saurions nommer aucune vertu sacerdotale ou religieuse
qu'il n'ait pratiquie a un haut degre; il excella en
obeissance et en humilit6. L'ordre des superieurs lui
6tait sacre, il n'y connut aucune resistance; dans ses
doutes et difficultes, il demandait humblement leurs
conseils. C'est surtout pendant les dernieres ann6es
de sa vie qu'il donna un touchant exemple d'obbissance. Sa maladie l'ayant force de renoncer a sa
charge de directeur, ses fonctions furent confies a
un jeune missionnaire, jadis son 6lve. Que de fois
ce nouveau sup6rieur fut 6difi6 de voir le ven6r6
M. Tutz lui "demander humblement ses permissions,
m&me pour les plus insignifiantes choses! II avait une
correspondance itendue, mais ne se permettait jamais
d'ouvrir une lettre a lui adressie sans la permission
ou le contr6le de son sup6rieur.
Tout aussi exquise 6tait son humilit6. S'il croyait
avoir r6primand6 un de ses 6tlves un peu durement,
il demandait publiquement pardon du mauvais exemple
qu'il pouvait avoir donn6 en s'oubliant. Le nouveau
siminaire des Lazaristes fut fondU, en 1918, a Budapest d'abord, A Piliscsaba ensuite. C'est alors que le
bon Pere s'apercut de l'essentielle diff6rence entre le
caractbre de la jeunesse hongroise et autrichienne.
Accoutum6 a la direction des adolescents de l'Autriche,
il voulut user du meme systhme dans sa patrie, mais
comprit bient6t qu'il n'aurait pas le m&me succes. II
fallait 6tudier les nouvelles circonstances et s'adapter
au nouveau milieu. C'6tait une ttche lourde et pesante.
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Du reste, la politique confuse de ce temps, les ann6es
revolutionnaires avaient impressionni la jeunesse; il
fallait prendre parfois des mesures energiques. Or,
1'excellent Pere consid6rait, dans son zele, chaque
devoir comme une nouvelle occasion d'humiliation.
Qui pourrait mesurer tout le bien qu'il fit et toute la
noble influence qu'il exerca sur ces jeunes ames par sa
patience et son humble douceur !
Faut-il encore mentionner une petite faiblesse de
son ame ? Si quelqu'un dans son entourage commettait
une faute, - nulle part la jeunesse n'est parfaite, il s'en accusait lui-m&me, s'en estimait responsable et
passait bien des nuits d'insomnie a cause de pareils
soucis. II souffrait beaucoup aussi des faiblesses
morales commises dans d'autres ordres ou dans le
clerge s6culier et ressentait toute la portie de ces
scandales, le grand mal qui s'ensuivait. II en souffrait
vivement; ces penibles impressions affaiblirent sa
sante et hiterent sa mort. II priait et faisait prier ses
6leves et les fidbles pour le clerge, surtout aux quatretemps.
Sa vie sacerdotale exemplaire lui valut beaucoup
d'amis dans le clerg6. Un grand nombre de pretres
le choisirent pour leur confesseur et directeur spirituel; on venait chercher ses conseils. Il fut demand6
pour pr&cher et diriger des retraites. Aussi, la nouvelle de sa mort causa un deuil g6enral et les membres
du clerg6 vinrent nombreux a ses obseques.
Une telle somme de travail, de souffrances, de
soucis, devait agir peu a pen sur la constitution
maladive du bon Pere. Sa maladie intestinale progressa; il s'affaiblit de plus en plus et, au mois de
novembre x93o, I'anemie s'aggrava. On le transporta
a l'h6pital; les mbdecins constaterent son triste 6tat
et une maladie de coeur. Ces lourdes croix ne purent

-

518 -

troubler la douce s6r6niti de son Ame. Si quelqu'un
venait lui dire des paroles de regret ou de consolation, il 1'6diiait par cette belle r6ponse: c Nous
sommes dans la main de Dieu et c'est ce qu'il y a de
meilleur!
Son ame sacerdotale, si intbrieure, ne se
manifesta jamais d'une faoon aussi noble que dans ses
dernieres souffrances. Son exemple 6difiant attirait
tout le monde. Ses m6decins l'aimaient, le v6niraient.
On les entendait dire: ctQuel dommage pour lui! Un
tel homme, un tel pretre, ne se trouve presque plus! ,
Ils aimaient meme A se confesser a lui. Pendant les
deux dernieres ann6es de sa vie, il se retablit plusieurs fois, au point de pouvoir quitter I'h6pital;
mais le mieux n'avait, h6las! que peu de durte. Les
bons Peres Lazaristes, les Soeurs de Charit, les m6decins faisaient leur possible, employaient tous les
remides pour sauver sa vie. On lui fit six fois des
transfusions de sang et il etait bien touchant de voir
comment ses confreres, les m6decins m&me, s'offraient
pour lui donner leur sang, afn de sauver sa vie. Mais
Dieu en avait dispose autrement et on dut se resigner aux d6crets divins.
La patience ne lui fit jamais d6faut. En aoit dernier, il cut une forte rechute, qui ne laissa aucun
espoir A son entourage; cependant, en septembre, il
se trouva mieux. 11 rentra dans sa chore maison, confiant en une gu6rison prochaine, disant m&me qu'il
serait bien capable de pr&cher. II reprit sa messe
quotidienne et, le jour des Morts, fut assez fort pour
en dire trois. Vers la mi-d6cembre, un affaiblissement subit se produisit; le malade perdit I'appetit; il
tanguit a vue d'cil. C'est alors qu'il d6clara: a II
parait que Dieu a d'autres desseins sur moi! » En
attendant, il continuait de dire chaque jour la messe,
mais au prix de p6nibles efforts, et meme de reciter

-

519 -

le briviaire. On le pria de cesser l'un et l'autre, de
crainte de quelque accident. II suppliait d'une manibre
touchante: a De grice, ne me privez pas de mon
unique joie en cc monde ! a
Le jour de I'an, il dit encore la sainte messe. Puis,
vers neuf heures, une faiblesse extr6me le force i se
coucher, bhlas! pour ne plus se relever. II sent sa fin
prochaine; ses confrres voient aussi l'imminence du
danger. Chacun s'efforce de lui adoucir les derniers
jours par quelque attention ou service dl6icat; on
veille pros. de lui la nuit, on lui fait des visites de
charite. Toute la ville s'interesse a sa sante. Le 2 jauvier, vers le soir, le malade recoit l'Extreme-Onction.
La petite Communaut6 se rassemble dans sa chambre
pour cette douloureuse c6r6monie et chacun est touch6
jusqu'aux larmes lorsque le saint pretre demande
humblement pardon a ceux qu'il aurait pu blesser ou
scandaliser. Ceux qui etaient pr6sents ne purent contenir leurs larmes; c'6tait vraiment la mort du saint.
Le 3 janvier, il demanda et requt la sainte communion
apres minuit. Le 4, M. le Visiteur vint le voir. Le
malade ne respirait que faiblement. ic Que Dieu vous
binisse pour votre charit6! lui dit le mourant. Son
pouls et sa respiration s'affaiblissant de plus en plus,
on commenca les prieres des agonisants; il r6pondit a
voix basse i toutes les invocations. Vers dix heures,
il demanda l'absolution pour la derniere fois et dit a
son entourage : « Ne me laissez pas longtemps en
purgatoire ,; ce fut la derniere parole que I'on put
comprendre. A deux heures, sa belle Ame quittait la
terre pour I'iternite.
Ses fun6railles furent une v6ritable marche triomphale. Tout le clerg6 des environs-, ses confreres au
nombre de 60, 200 Sceurs de Charite, qui pleuraient en
lui leur v6nerb confesseur, une grande partie des
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habitants de Piliscsaba et des environs, lui faisaient
cortege.

Son souvenir vivra longtemps dans la m6moire des
siens. I1a 6lev6 la jeunesse de trois provinces lazaristes, dont l'affection et la reconnaissance sincere ne
lui feront jamais defaut. Son saint exemple animera
toujours la jeunesse missionnaire. Nous croyons avoir
gagn6 en lui un puissant mediateur de plus aupres
de Dieu.
Michel JANISCH.

GRECE
Lettre de M. DE JONCKHEYD, prltre de la Mission,
a M. LEVECQUE
Salonique, 29 octobre 1932.
MONSIEUR LE VISITEUR,

La gadce de Notre-Seigneur soit avec nous & jamais!

Vous serez sans doute heureux d'avoir un petit
rapport sur les terribles 6 v6nements que nous avons
vecus et qui continuent encore a nous inspirer des

inqui6tudes, car la terre est toujours agitee. Que
sommes-nous devenus pendant ces terribles tremblements de terre qui viennent de secouer Salonique?
II est vrai qu'en Chalcidique, c'est-a-dire en la petite
presqu'ile au sud de Salonique, plus de deux mille
personnes sont mortes et de tris nombreuses maisons,
d'ailleurs tres mal construites, se sont kcroul6es. J'ai
pri6 pour les morts, et les Grecs t&chent de trouver
partout des ressources pour reconstruire plus belles
toutes ces huttes en ruines. A Salonique, aucune
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maison n'a 6te d6molie, personne n'a 6t6 tue ni
blesse. Est-ce a dire que cela n'a pas 6et terrible?
Oh! non; plut6t ipouvantable! II semble que toute
la terre crie et gemit et que les maisons dansent d'une
fa<on sinistre. Voici ce que j'ai iprouv6 moi-m4me.
Lundi soir (26 septembre), a neuf heures et demie, je
lisais mon saint br6viaire en notre petit oratoire.
Tout a coup, j'entends au-dessus de ma tate un grand
bruit, qui, je le croyais du moins, provenait des
chambres ou logent des Arm6niens, peut-etre encore
occup6s a leurs m6tiers. J'6tais un peu agac6 de ce
qu'ils travaillaient si bruyamment au debut de la nuit.
Puis, les lettres de mon breviaire se troublent; toute
la maison bondit; je me l1ve, comprenant enfin que
c'6tait un affreux tremblement de terre, et je me place
devant la porte de l'oratoire, attendant la fin du tintamarre, on la catastrophe finale. Cette fin n'arriva
qu'apres une minute d'anxi6te. Se rend-on compte de
la longueur effrayante d'une pareille minute! Tous les
r6fugies, d6ji debout et descendus, criaient de
frayeur. Ensemble, nous allons faire de bien belles
prieres dans la chapelle des sceurs, qui tremblaient
encore toutes d'effroi, mais qui 6taient heureuses de
me voir venir si vite pour les consoler. Un peu avant
minuit, deuxieme forte secousse, mais pas si longue
que la pr&c6dente. Les Arm6niens qui occupent le
second 6tage de la maison, oii l'on ressent plus fort"
les secousses, descendent leurs matelas et dorment
dbs lors en plein air. D'ailleurs, il fait, depuis ce jour14, une chaleur absolument exceptionnelle et, le lendemain, chacun tAche de s'installer d6finitivement A
la belle Ctoile. Je travaille toute la journee avec les
enfants, afin-de pr6parer une .bonne place pour nos
sceurs, derriere la statue de la sainte Vierge, vers le
jardin. Une palissade les s6parera des enfants, qui,
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la premiere nuit, avaient dormi sur les banes de la
cour. Mardi, deuxieme journ6e : petits tremblements,
mais nombreux. Le soir, a sept heures, je vais arranger
la sonnerie de notre grande horloge, qui etait d6traqu6e; a peine ai-je commenc6 qu'un violent tremblement se fait sentir. Je croyais a chaque instant qu'avec
la machine a laquelle je me tenais accroche, j'allais
etre pr6cipit6 dans le jardin. Enfn! Dieu soit b6ni!
il nous a encore bien gardes. Je n'ose pas dormir en
chambre; je me tiens sur la terrasse. Nuit calme. Mercredi, a cinq heures et demie, plusieurs personnes
vinrent assister a la sainte messe et communier. J'avais
distribue le (cPain des Forts, a une dizaine de personnes quand, tout a coup, le plus terrible tremblement de toute la s6rie se produit; deux enfants qui
viennent de communier se sauvent de toute la vitesse
de leurs jambes; d'autres vont suivre; je leur dis de
rester : la courageuse sceur Joseph, qui veillait 1 la
sacristie, ou 6tait install6e la pauvre soeur Vincent,
plus infirme que jamais, vient rassurer les enfants,
qui se d6cident, plus morts que vifs, a demeurer en

place. Durant tout ce temps, je tenais, d'une main, le
saint ciboire, et, de I'autre, la rampe de la table de
communion; je confiaisle sort de la maison et de ses
habitants, ainsi que ma propre vie, a la puissance de
mon Jesus. Le calme revint enfin et je distribuai
encore cinq ou six communions. Soeur Vincent, a la
sacristie, d6sirait 6galement communier; tandis que
je faisais les quelques pas qui me separaient d'elle,
voici un nouveau tremblement qui se produit, violent
encore, mais pas long; je m'appuie quelques instants
contre la porte de la sacristie et je puis enfin achever
dans un calme relatif les saintes c6remonies. Mais
tandis que, chez nous, tout a'etait pass6 dans un
calme edifiant, k la paroisse de Salonique, au con-
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traire, ce fut un sauve-qui-peut gen&ral, d'autant plus
qu'un morceau de plitre s'6tait ditachA du plafond et
6tait venu se briser sur un banc au fond de l'eglise
avec un sourd fracas. Pour qu'il ne nous survienne plus
des t6vnements si graves durant la c6l6bration de la
sainte messe, j'installe, ce jour-li meme, un autel dans
la cour des enfants, devant ]a chapelle, mais pourtant suffisamment loin des murailles. Le soir de ce
jour de terreur, soeur Gabrielle, du dispensaire de
Salonique, amine a Zeitenlik la bonne nonag6naire
sceur Augustine et, un peu plus tard, arrivent encore
toutesles filles de nos sceurs de la ville, accompagn6es
des sceurs Louise et Odile. Toutes essayent de dormir
dans la cour, mais les langues avaiert tellement de
choses a raconter que les yeux resterent ouverts la
plus grande partie de la nuit. Toutes assistbrent aussi
a la messe en plein air, durant laquelle j'eus la joie
de distribuer de nombreuses communions. Comme la
journ6e se passa dans le calme, avec seulement de
legeres secousses, elles ne revinrent pas le soir, pour
ne pas imposer trop de derangements. Et, depuis
lors, tout le monde a regagn6 les chambres, d'abord
les moins peureux, puis ceux qui craignaient de contracter quelque pneumonie, puis les autres, de peur
d'etre accuses d'une trop grande couardise. Les
tremblements assez forts continuent, tres irr6gulibremuent et done d'une faqon 6nervante. Avocats et
docteurs furent les premiers a quitter presque tous
leur bonne ville de Salonique, se rendant au plus t6t,
par train, ou bateau, ou avion, A Athnnes et surtout &
Naoussa, beaucoup plus rapproch6, et oiu aucune
secousse ne se fit sentir. Et maintenant, les journaux
nous exhortent a la patience et nous disent que nul ne
pcut prevoir combien de temps dureront encore ces
seismes : des jours, des semaines, ou des mois et pent-

-

524 -

etre des annees. Nous craignons fort qu'ils aient
r6ellement un pen raison. Voici d6ji un mois passe
depuis les grandes secousses de fin septembre et

presque tous les jours de nouveaux tremblements,
souvent meme assez forts, se produisent. Dimanche
dernier, deux, dont un a la fin de la grand'messe a la
paroisse, a m&me failli produire une panique; il etait
fort heureusement trbs court. Mardi, de nouveau deux;
le second fort aussi, quoique effrayant. Hier soir et
cette nuit, encore deux; il semble qu'ils se produisent
par series. Comme, dans toutes ces circonstances, on
sent sa petitesse et la n6cessit6 de se tenir toujours
bien pros du bon Dieu ! Qu'il soit notre seul Maitre et
Souverain, et qu'il nous protige en tout-puissant
Seigneur! Que nous-memes surtout -

n'est-ce pas? -

nous n'apportions jamais d'obstacle a ce que son
regne s'6tablisse bien fortement en nous!
Je demeure, dans les saints Coeurs de Jesus et de
Marie Immacul6e, votre tout d6vou6 et bien obbissant
confrere.
F. V. de JONCKHEYD,
i. p. C. M.

TURQUIE
SOUVENIRS ANECDOTIQUES
DU

COLLtGE

SAINT-BENOIT

D'UN ANCIEN
DE

ELEVE

CONSTANTINOPLE

(1888-1896)

Depuis toujours, je d6sirais prouver ma reconnaissance aux Lazaristes qui m'ont elev6, et acquitter un
peu de la dette &norme que j'ai contract6e envers eux.
A cet effet, l'ann6e derniere, j'ai 6crit un article sur
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le college Saint-Benoit de Constantinople, oi j'ai
fait toutes mes etudes. Cet article, quoique sans pretentions litteraires, a et6 jug6 digne de paraitre dans
les Annales de la Congrigatioxde la Mission, tome 97,
n" 3, de 1932. Et qui plus est, ii m'a valu des felicitations de Lazaristes et de Filles de la Charit] un peu
de tous c6tes.
Or, comme a succes oblige n, j'ai creus6 le fin fond
de ma m6moire pour y trouver quelques souvenirs anecdotiques in6dits sur ce cher Saint-Benoit que je ne
puis oublier. Depuis trente-sept ans que je suis professeur, je garde fidelement des m6moires... Ah! si
je l'avais fait 6tant dleve i Mais j'ai confiance.en cette
memoire que mes bons maitres ont si merveilleusement
d6veloppbe. Puissent ces quelques notes, qui n'ont pour
elles que ces deux seuls m6rites: 1'exactitude et la
sincirit6, trouver aupres de ceux qui me feront l'honneur de les lire, le mEme accueil bienveillant que
mon article de l'ann&e derniere!
J'ai commence par la huitiime avec la bonne soeur
Agathe, deji bien Ag6e a cette 6poque (1888). Nous
etions assez nombreux. Deux de mes camarades me
sont restes inoubliables: I'un, parce qu'il 6tait d6ja
depuis cinq annees en huitieme lorsque je l'y trouvai;
le deuxijme, parce qu'il etait dissip6 au possible. II
inventait toutes sortes de betises pour nous faire rire.
Lorsqu'il s'absentait de la classe, il savait, pour rentrer, imiter la maniere de frapper de notre Directeur, ce qui nous faisait nous lever tous, pour voir
apparaitre N. O. Dieu ait son ime, car il est mort a
Ia fleur de l'age, apr&s avoir pris froid au sortir
d'un bal !
Mais seur Agathe savait punir; les mots a sans
dessert-~ pleuvaient pour le moindre 6cart a la discipline.
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Les lemons avaient lieu de 8 heures A midi et de
i h. 1,2 i 4 h. 1/2. A 8 heures, c'itait la priere da

matin, trbs longue, avec, i la fin, le patron sp6cial du
jour de la semaine, avec chant. Sceur Agathe entonnait de sa voix chevrotante, et nous... poussions des
cris, sans doute pour la couvrir. Elle prenait le ton
si haut I
A chaque heure, - la grande horloge qui surmonte
notre magnifique bitiment sonnait les heures, les
quarts, les demies et les trois quarts, - interruption
de quelques minutes de notre travail pour honorer
quelque trait de la Passion de Notre Seigneur. A
9 heures sonnant, debout: , A 9 heures, Notre-Seigneur fut couronn6 d'ipines ». On se rasseyait. A

o1 heures, recr6ation; rien pour Notre-Seigneur. A
S1 heures, debout: t A 11 heures, Notre-Seigneur fut

charg6 de la Croix ! » A midi, l'Angelus primait. A
2 heures, rien. A 3 heures, i genoux: c A 3 heures,
Notre-Seigneur mourut sur la Croix ,, et r6citation

psalmodi&e de O Crux ave. O Jesus ! ce latin estropi1
par des bambins de neuf a onze ans! Les quatre vers
incomprehensibles et incompris. A 4 heures, debout:
( A 4 heures, Notre-Seigneur eut le c6t6 perce d'une
lance et il en sortit du sang et de l'eau!i Ce qui nous
faisait impression, c'6tait Ia liaison da g en k, du sank
et de 1'eau. Nous n'6tions guere forts en franqais !
A 4 h. I/4, un quart d'heure avant la fin de la

classe, note de la conduite pour la journbe. La bonne
sceur avait un carnet, et, a chaque m6fait, s'armait
d'un immense crayon qu'elle enfonqait jusqu'au fond
de sa gorge, et marquait un point a c6t6 de notre
nom. Chaque point donnait une note de moins. Lecture des noms par ordre alphab6tique ; si le deuxieme
avait la meme note que le precedent, elle ne la disait
pas, mais se contentait de dire: Idem. Nous, alors,
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d'une commune voix,comme si nous nous etions donn6
le mot, de crier en scandant: a Ma Soeur, qu'est-ce
que cela veut dire idem? - La meme chose n, r6pondait-elle d'un air furieux et invariablement, car cela
se faisait tous les jours, et se rep6tait maintes fois.
Chbre sceur! Non, je ne vous oublie pas. Tout le
mois de f6vrier, oti c'6tait votre f&te, le 5, je prie
pour vous, quoique vous soyez certainement au ciel.
Et de plus, je demande votre intercession pour moi
et les miens. Et bien souvent, quand I'heure sonne, je
repete ce que vous nous aviez appris a dire, il y a quarante-six ans.
De temps en temps, M. Lacambre, celui qui m'a
initi6 au latin, lorsque je passai en septieme, a Noel,
venait nous apprendre a chanter. II y avait dans notre
classe un bel harmonium avec une belle plaque en
cuivre: ccDon du R. P. Fiat, pour le petit College. ,
C'etait nous,le petit college. Plus tard,cet harmonium
fut transport6 A notre 6glise, et souvent j'eus I'honneur d'y accompagner mes camarades aux offices.
A c6t6 de notre classe, il y avait la neuvieme, siparie
par un mur mitoyen. Soeur Gabrielle la dirigeait. Elle
venait remplacer chaque jour seur Agathe pendant
une demi-heure. Cette absence nous a toujours intriguds. Plus tard, nous apprimes qu'elle allait d6jeuner
vis-a-vis, a la Providence. Nous en profitions pour
demander 6 soeur Gabrielle u des histoires ». Et alors,
elle nous expliquait l'Histoire sainte, dont les scenes
6taient represent6es sur les tableaux qui tapissaient
nos-murs.
Et, pour finir avec Les soeurs, que j'ai cues seulement
trois mois, beaucoup plus tard, une sceur s'est
occupee de notre lingerie, la bonne soeur Emilie, qui,
comme maitresse, avait laisse A Smyrne d'excellents
souvenirs.
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Voila la huitieme finie; au nouvel an 1889, j'etais
en septieme avec M. Maurice, qui est resti tris peu a
Saint-Benoit. Nous n'avons jamais cherch6 a apprendre oh il 6tait apres nous avoir quitt6s. Je me trouvais
m6l1 en septieme a des camarades beaucoup plus Ag6s
que moi. Je dus lutter ferme. Un souvenir: j'avais
deux camarades isra6lites, deux freres, tous les deux
dans la meme classe. Or, le premier samedi, M. Maurice interroge l'aine en classe. a Monsieur, je ne sais
pas. - Pourquoi ? - Je n'ai pas etudie. - Et pourquoi? - Parce que c'est le sabbat, et on ne travaille
pas le sabbat. » Ce furent les seuls isra6lites orthodoxes. Les autres n'y firent jamais attention.
En septieme, j'eus la rougeole et, comme tous les
h6pitaux 6taient pleins, on m'exp6dia a (( la Paix ,

avec un autre de mes condisciples. Soign6 comme
vous le pensez bien, quand il y a des Filles de la Cha-

rit6! Un bon vieillard, M. Cassagnes, faisait la navette
entre Saint-Benoit et P'h6pital de la Paix.
Des annees apres, lorsque nous retournions a pied
de notre campagne de Bebek, nous nous arr&tions h

cla Paix , boire de l'eau; puis le tramway nous ramenait chez nous.
L'ann6e scolaire 1889-1890 me trouva en sixieme

avec M. Thoillier. Je ne r6p6terai ici rien de ce que
j'ai mentionn6 dans mon premier article en 1932.
M. Thoillier fut tres s6evre; tant mieux ! Cependant,
vers la fin de la classe, quand nous avions 6t6 bien

sages, il nous lisait de jolis livres, dont avec anxi&t6
nous attendions la suite.

Puis vint la cinquieme, avec M. Cazot, aujourd'hui
Vicaire general de la Congregation, le seul avec lequel
je suis en correspondance r6guliere depuis trentesept ans que nous nous sommes quittis. Son poste
eminent ne l'empeche pas de r6pondre aussit6t aux
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lettres de son petit Charles, son eleve pr6fere. J'ai
eu le boaheur de le revoir plusieurs fois, la derniere
A.Athenes, ou il 6tait venu, il y a quelque vingt ans,
precher le careme, car, de Igoo A 1911, comme !e dit
tres bien mon ancien et trbs cher 61eve, Wladimir
d'Ormesson, ils du ministre de France & Athhnes,
dans son dernier ouvrage publiC a Paris: Eyfances
diplomatiques, (c chaque printemps, un pr6dicateur
francais venait precher le careme & Athenes. C'6tait
une tradition A laquelle mon plre tenait beaucoup,
car elle mettait en honneur la spiritualite et la langue
francaises -. M. Cazot y vint deux fois et les deux
fois il y fut tres gofti. Les sermons avaient lieu tous
les vendredis,apres le Chemin de la Croix, et tous les
dimanches a la messe de dix heures. De plus, le sermon du Vendredi saint a l'office du matin, apres la
Passion. Natutellement, j'&tais tout a sa disposition
pour lui faire voir Athenes, et c'est moi qui l'ai reconduit a bord, au Pir6e, apres son sermon da Vendredi
saint. Depuis lors, je ne vous ai plus revu, mon cher
et vbn6rb maitre; seules vos lettres viennent me
rappeler r6gulibrement que vous m'aimez toujours
comme je vous aime. Et a ce propos, je ne puis que
regretter que cette tradition ait cessh bien vite, et
h6las ! sous un archeveque francais, le seul que nous
ayons en parmi les six qui ont occup6 ou occupent le
siege de saint Denys 1'Arbopagite... Qu'on m'excuse
si, en dehors de mon sujet, je mentionne le passage
de M. Bremond, depuis lors academicien...
M. Cazot nous avait partagis en deux camps. J'6tais
A la tete de l'un d'eux. Une 6mulation terrible regnait
parmi nous. Le mercredi soir, addition des notes de
chaque camp; celui. qui l'emportait itait libre de
devoirs le lendemain. Or, 1'impartialit6 m'oblige A
avouer que nous 1'emportions tres souvent pour un
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point ou un demi-point sur le total! Mon imule etait
aussi tres cali; nous nous disputions les prix avec
acharnement. Nous 6tions tous des condisciples de la
septieme et de la sixieme, sauf-un nouveau, qui nous
arriva subitement en cinquieme et qui, a sa premiere
version latine, eut 9 sur 1o. Grand branle-bas! Est-ce
qu'il alait nous donner du fil k retordre ? Heureusement pour nous, ce fut sa seule bonne note; il ne resta
que deux ans. M. Cazot nous faisait tout: francais,
latin, grec ancien, meme les math-matiques, pour
lesquelles, cependant, on lui donna, dans le courant de
l'annee, M. M6rolla comme aide. II avait m&me
appris le grec moderne tris bien. J'ai lu de ses sermons en cette langue. D'ailleurs, il avait le don des
langues. N'a-t-il pas appris le bulgare a Zeitenlik,
prbs Salonique?
Et me voil& en quatrieme avec M. Guwy, qui m'a
suivi en troisieme. c Le bon Dien ne veut pas nous
s6parer -, me disait-il. Et moi : a C'est 6crit ! m
J'ai deja mentionni sa siverit6. En classe, d6fense
d'avoir ouverts les livres des leqons. Quel homme
m6ticuleux! Un jour, en grammaire latine, tons les
6lves, sauf celui qui icrit ces lignes, ont eu une mauvaise note, parce que chacun, a tour de r6le, repitait
la meme phrase sans savoir oii il pwchait : c Nous
avons comment fait-on. , Moi, sans me vanter, je dois
dire que j'avais compris ses goats et sa maniere dis le
debut. Chaque jour, vingt vers latins a reciter par
coeur. Si l'on h6sitait une seconde, alors cet arret du
jugement dernier : c Asseyez-vous! n, tant il faisait
sonner les s. M. Guwy tenait a un brouillon de notre
part. Malheur si un seul mot n'etait pas pareil t la
copie !

Deux ans apres, lorsque je montai en seconde, nous
trouvimes les cours. Disormais, chacun de ces mes-
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sieurs cut un cours : M. Guwy, le latin; M. Cazot, le
fran<ais; M. Gu&rovich, les math6matiques et les
sciences. Pour moi, en seconde et en rh6torique, rien
de particulier. Priire de s'en rapporter A mon article
des Annales de l'an pass6.
On peut dire que M. Guerovich porta les sciences au
point qu'elles le meritaient. 11 succ6da au bon Phre
R6gnier, dontj'ai vu celebrer la cinquantaine A SaintBenoit. Cabinet de chimie; manipulations hors ligne;
une petite dynamo pour faire de I'6lectiicit6, malgr&
le veto de S. M. Abdul Hamid, qui voyait de la dynamite partout oh il y avait le pr6fixe dynamo; m6me
une machine A fabriquer de la glace, qui nous rafraichissait en juin. ,
M. MWrolla cria notre beau mus6e ornithologique,
anatomique, mineralogique et botanique. Je suis ier
d'avoir &t6 son aide. Il m'a appris A empailler. C'est
vraiment un monument pen banal d'initiative privee,
unique en son genre.
11 fut precieux pour le theatre; peintre 6m6rite, il
nous fit un d6cor. J'ai en le plaisir de l'accompagner,
en juillet, A Santorin, ohil precha la retraite aux Filles
de la Charit6. Quel compagnon de voyage admirable!
Quelque verve inppuisable! Que d'anecdotes! *Et en
ce temps-l, le voyage durait toute une semaine !
Nos professeurs de sciences nous offraient des feux
d'artifice A certaines solennit6s. /
M. Romon ne m'a laiss6 Ie souvenir quede son enseignement d'instruction religieuse. J'etais en quatrieme,
mais il y avait les quatre classes r6unies : de la quatrieme A la premiere. Nous ricitions les mrmes leqons,
sans benificier do privilege qui, au catichisme, donnait le droit de sauter les questions dificiles aux
jeunes quatriemes. De plus, recitation de l'lvangile
par cceur chaque dimanche.
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M. Vachette, notre procureur, m'a montre une telle
confiance que je l'ai aide pour les fournitures classiques.
Ces messieurs, A tour de r6le, chaque dimanche, a
la grand'messe de neuf heures, pr&chaient aprbs
l'6vangile. Quand c'etait un de nos professeurs, ubus
6tions pleins d'admiration. Tous pr&chaient tres bien;
leurs sermons 6taient de vraies lemons de style.
A la rentree de septembre, il y avait trois jours de
retraite. Dans les hautes classes, nous 6tions tenus de
raconter les deux sermons quotidiens. J'avais, grice &
Dieu, une telle m6moire que je les ai precieusement
gard6s; et, si le bon Dieu m'avait fait 1'honneur de
m'appeler au sacerdoce, je n'aurais eu qu'a les dire tels
quels. Je garde surtout I'ann6e de M. Droitecourt et de
M. Planson; car mon illustre compatriote, M. Murat,
parlait si simplement que nous ne le gofltions pas,
nous, litt6rateurs. Le premier soir, a l'ouverture, c'6tait
le Unum est necessarium! Et ainsi de suite.

Nos maitres d'6tudes. Jusqu'A I'arriv6e des Freres
Maristes, de 1888 1 1892, j'en ai eu de toutes sortes
qui, h6las ! n'arrivaient pas a nous tenir. Ils n'avaient
pas la discipline de nos maitres, surtout les pr&tres
seculiers d'un peu partout. II fallait avoir recours A
nos professeurs, qui venaient nous tenir la bride.
Je ne saurais terminer sans un mot sur nos professeurs laiques. J'enai eu deux pour le turc : M. Manussion et M. Ceraci. Je ne puis oublierM. Roberts pour
l'anglais, un vrai gentleman. Quant & l'allemand, je
ne l'ai pas suivi; mais mes camarades me racontaient
ses propos. ,Faisons lacorrecturedu devoir ),disait-il.

On avait beau lui dire que c'etait correctiox, il s'ea
fichait. a Pourquoi dites-vous entr'ouvrir et non entrefermer n, disait-il. , Vous autres, Francais, vous avez
un dr6le de langage. ) Ainsi de suite. Et M. Keus-
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seyan, qui a succ6di au bon M. Lacombe pour le solfege ! Premier prix du Conservatoire, tres fort en
musique, mais pen en discipline. Un gendarme l'assistait toujours : pardon! lisez un de ces messieurs.
C'6tait un ancien 61ive de Saint-Benoit, membre de
l'Union amicale des anciens ~l6ves des Collges de
Saint-Benoit et de Bibek, laquelle nous donnait une
s6ance amusante par an, et le prix de discours francais
en rhetorique, que j'ai eu 1'honneur d'avoir, grace aux
excellentes lemons de M. Cazot. Si le gendarme n'6tait
pas l1, le soir, a la lecture spirituelle, M. Planson
disait son refrain : a On n'a pas &t sage a la lecon
de musique! n
Au r6fectoire, midi et soir, lecture. M. Planson donnait souvent le Deo gratiasdans la semaine. J'en avais
la direction pour ainsi dire. Le matin, au petit d6jeuner, se formaient les futurs lecteurs. Mais les autres
aussi nous en racontaient! Je me souviens de celui
qui nous a lu a midi un guet-apinss (apens), et, un
autre jour, dans un voyage en Chine, qu'il s'est pr6sentr
&une mandarine! Le pr6fet de discipline donnait un demi-verre de vin, que je remplissais d'eau et
que je portais an lecteur.
Avant la lecture, quelques versets de l'vangile. A
la fin, le Martyrologe a midi et l'Imitation le soir. Ah !
ce martyrologe ! il y avait des jours oiaCa ne finissait
pas, et l'on en sautait des saints! Une fois, quelqu'un
a 6te attrape, parce qu'il avait saut6 le principal saint,
pour aller plus vite. Coup de sonnette! reprise de la
lecture. Moi, j'avais trouv6 un truc, que j'ai garde pour
moi : je sautais la description detaillee du martyre et
disais : c Apres plusieurs tourments, eut la t&te tranch6e. ,
Quand Mgr Bonetti pr6sidait notre table, j'itais
lecteur d'office et, m'inclinant profond6ment, je disais :
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lube, Revereudissime Pater, bexedicere. J'avais aussi
la charge de r6citer la priere du matin et celle du soir,
pendant plusieurs annees, avec la lecture de la vie do
saint du jour.
Et mes camarades? 11 serait trop long d'en parler.
Je mentionne G. D., promoteur des dissipations.
M. Planson a failli le renvoyer. Une autre fois, il
l'avait puni de huit jours de piquet et au pain sec
pour un manquement a la discipline. Et il avait l'oreille
dure. Un jour, il va chez M. Vachette. 11 frappe une
fois: <<Entrez.
nUne deuxieme: « Entrez. ) II
n'entendit pas. Une troisieme, alors M. Vachette luiineme vient ouvrir. c Mon enfant, vous etes sourd! Non, Monsieur, je n'entends pas. , Classique. Une
annie, A la Paque grecque, une balle de revolver tomba
dans la cour et, par ricochet, le blessa a la jambe. On
le transporta a l'h6pital francais. Heureusement, ce
n'6tait rien. Cette habitude sauvage existe encore de
tirer le jour de Paques.
Nous avions aussi des souffre-douleur, N. E. entre
autres. PAte excellente, mais, hilas ! je me repens toujours de l'avoir assailli a table, un jour de Deo gracias,
A coups de latin. II prisidait notre table. J'6tais au
bout pour etre pros de la chaire du lecteur. Je ne sais
comment, en le taquinant, je laissai 6chapper un mot
latin. Et lui qui ne suivait pas le latin : i Vous aussi,
parce que vous savez an mot de latin!
Moi, un mot
de latin! j'6tais en philo, avec M. Cazot comme professeur et directeur. Mal lui en prit, car me voila r6citant tout le latin, ou presque, que je savais. Et il y ea
avait! Petit a petit, je m'ichauffai; tout le refectoire
fit silence; je ne m'en apergus pas et mon eloquence
d4mosth6nienne s'en donnait! Le bon M. Cazot me
contemplait... Et j'avais une voix formidable. Lorsque
j'etais de lecture, on fermait la porte du r6fectoire de
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ces messieurs, car ma voix couvrait celle de leur
lecteur.
Encore un mot pour dimontrer aux generations
presentes notre discipline d'alors. C'6tait au cours de
chimie. M. Guerovich punit un 6leve, un Franqais, dont
le prre 6tait a Salonique. a Un quart d'heure de
Je ne le ferai pas! Cela regarde le prepiquet. -

fet de discipline. » C'Ctait M. Cazot qui cumulaitcette
foncticn avec son professorat. A quatre heures et
demie, i la r6cr6ation, M. Cazot I'annonce. c Je ne
le ferai pas ! Cela regarde M. le Directeur. » On avise
M. Planson, devant qui il r6pite le Non serviam. Sans.
se troubler, M. Planson sonne le frire Murat, qui faisait les courses en ville. a Prenez cet 6leve et conduisez-le au Consulat de France; il ne peut coucher ici. >
Nous vimes alors l'elve tomber aux genoux de
M. Planson, sangloter, supplier; nous ne le revimes
plus.
Une annee, les J6suites de Constantinople cl66brerent un centenaire de saint Louis de Gonzague.
Nous fimes invites Aaller chez eux chanter les vepres
en faux-bourdon.M. Droitecourt fit le pan6gyrique.
Un peu plus tard, ils fermerent leur college. Tous
leurs 6elves vinrent chez nous. Je dois dire - excusez
mon impartialiti - que nous etions toujours avant eux
pour les notes et les compositions hebdomadaires. Et
c'est ainsi que Sainte-Pulchirie vint s'ajouter A SaintBenoit.
M. Planson, qui avait r6tabli 1'Association des
Enfants de Marie le 8 d6cembre 1893, une fois en
mai nous conduisait i Notre-Dame de Lourdes des
G6orgiens : messe avec chants et communion g6n6rale; puis, d6jeuner sous les arbres des Phres, parmi
lesquels je reconnaissais deux anciens.de Saint-Benoit
dans les hautes classes, quand moi je n'etais qu'en
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septieme. Je touchai leur magnifique harmonium.
J'ai toujours aim6 a servir la messe. Mais ce r6le, i
Saint-Benoit, 6tait r6serv6 aux seals s6minaristes.
Cependant, je profitais des vacances de Noel et de
Piques. Mon r6le auprbs de l'organiste pendant cinq
ans m'a toujours emptch6 de faire 1'enfant de chceur.
A mon dernier Noel, 895, j'ai servi neuf messes. Aprks
la messe de minuit et le chocolat traditionnel, quand
je me couchais vers-I h. ,12,M. Lacambre vint me
demander de lui servir la messe 5 h. 1/2; a 7 h. 1/2,
M. Vachette, indispose, dit les siennes dans la chapelle privee; a ioh. 1,2, M. Murat les siennes. Cela
fait bien neuf; et comme ces messieurs 6taient tres
longs, je puis dire que c'6tait bien dix-huit!
Et voili des souvenirs jetes sans pr6tention littbraire. Puissent les Lazaristes et les Filles de la Charit6 qui les lironty trouver 1'expression demon respect,
de mon affection, de ma reconnaissance envers ceu..
qui m'ont 61eve, grice a qui j'ai pu jouir d'une si
bonne renomm6e a Athenes! Que le bon Dieu fasse
tomjours prosp6rer leurs oeuvres comme les rameaux
de l'olivier, surtout en Orient!- C'est le voeu le plus
cher a mon coeur, qui leur appartient tout cntier.
Charles SPARTALI,
Professeur delangue et de litterature frangaises,
Officier de 1'Instruction publique.
Athenes, mars 1933.

ASIE
L'ORPHELINAT DE ZOUK MICHAEL AU LIBAN

Monsieur Barres, instruisez, imouvez les esprits ,,,
demandait-on en 1914 au visiteur passionn6 qui parcourait les pays du Levant; et le resultat de ces instances fut l'inoubliable « Enquete ,, oI le grand
amateur d'Imes montra, entre mille autres exemples,
ces Lazaristes promenant dans les sentiers des Bacchantes, aux sources de l'Adonis, t la plus haute
pens6e de l'Occident n, ou ces fils de M. Vincent
reussissant ce magistral problime de fabriquer des
Franco-Arabes.
Que ces prestigieuses evocations ne rejettent pas
dans l'ombre la tache plus aodeste qu'accomplissent
aux memes places des missions presque ignorees.
II en est une installie sur les pentes du Liban,
dans un site sublime, parmi les souvenirs de plusieurs
civilisations, et ou, sans se soucier de tant de grandeurs, I'on ne connait et pratique que deux sentiments : la charit6 et I'amour de la France. C'est
l'humble orphelinat de Zouk Michael, oi les relil66vent cent quagieuses de Saint-Vincent-de-Paul
rante-cinq enfants trouv6s; c'est 1U qu'une fillette
vivant dans la plus pure atmosphere de bont6 et de
douceur sut un jour trouver pour le general Weygand
ce seul et touchant souhait de bienvenue: a Quand on
est bon comme vous, on ne devrait jamais mourir. »
L'oeuvre date de 1870; anbantie pendant la guerre,
elle fut reprise en 1918; le haut-commissariat de
'
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France lui confia alors quatre-vingt-treize enfants,
orphelins et abandonnas, et assura leur ravitaillement
et leur habillement jusqu'en 1924. Depuis cette date,
elle a vicu grace A des subventions, malheureusement
precaires.
Or, ellessont aujourd'hui cent quarante-cinq orphelines ou abandonnees de tout age - dont quinze
absolument infirmes - a qui l'on avait assure jusqu'a
present le pain quotidien, des ligumes et un pen de
viande une fois par quinzaine. Elles ont 6t6 apportees Ia tant6t A trois jours, tant6t A cinq ans, la noit
le plus souvent; Jeanne Duporche fut d6posie A 1entree de la chapelle; Marguerite Dutertre sur le bord
du chemin; Claire Olivier avait tc6 suspendue a une
branche d'olivier; Jeanne Buand fut recueillie dans
la buanderie, et Marie Apinglbe 6tait accompagnic
d'nne petite note demandant qu'elle reqit le bapteme
catholique. Maintenant, sous ces noms naifs, elles
ne font plus qu'une famille, oi l'on parle, sent et
comprend comme en France. Mais toutes ces enfants
au sombre regard, au teint mat, aux cheveux noirs,
aux gestes prompts et souples, ont faim, reellement,
brutalement faim.
Et puis les bonnes soeurs auraient manque A toutes
les traditions si, avec leur belle confiance en la Providence, elles n'avaient entrepris bien d'autres besognes: elles ont r6solu de secourir, par la creation
d'un ouvroir externe, les femmes et les flles pauvres
du village de Zouk; elles se sont mises a faire la
classe gratuitement (125 6lves des deux sexes); elies
ont installi un petit dispensaire, une pharmacie. Et
pour cela il a fallu reparer et am6nager des locaux.
Aussi, s'est-on terriblement endett6. Il,reste A payer
5oooo francs, et il reste d'abord A vivre pendant des
mois qui s'annoncent sp6cialement difficiles.
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Songeons, en face de telles menaces, aux angoisses,
aux fievres de ces criatrices d'oeuvres lointaines,
songeons au genie d'organisation, de volonte, de courage qu'elles prodiguent.
Ren6 GISCARD D'ESTAING.
(Journal des Dibats, 29 mars 1933.)

UN GRAND EDUCATEUR DE LA JEUNESSE LIBANAISE

M. ERNEST DIAB

A l'aube de l'ann6e 1933, - I " janvier exactement,.
- les Phres Lazaristes de la province de Syrie ont
eu la douleur de perdre leur doyen tres aimo
et tres.
v6ner6, le R. P. Ernest Diab.
C'etait un des derniers survivants d'une belle pl6iade
de missionnaires lazaristes indigenes, presque tous
anciens 6elves du college d'Antoura, que dirigent au
Liban les Lazaristes. Successivement, les ann6es pr6c6dentes ont vu disparaitre M. CUsar Koury, archevequenomme de Tyr, qui renvoya ses Bulles a Leon X[II,
pour ne pas etre sacr6 et rester fiddle a sa vocation;.
le P. Ackaoui, qui, durant de longues ann6es, missionna dans les montagnes du Liban; le P. Joseph
Koury, le c Saint de Damas ,; le P. Ouannus, qui, au.
cours de la grande guerre, de Tripoli, aida les Francais de 'ile de Rouad a faire parvenir aux Maronitesaffam6s les secours de la France.
Le P. Diab 6tait n &ABeyrouth, en 1847, de pire
maronite et de mere francaise. S'il est vrai, comme ledit le poete, que t tout homme a deux pays, le sien
et puis la France n, le P. Diab put le dire au sensreel du mot. Sa belle carriere de missionnaire l'appela.
A servir tour a tour ses deux patries, qu'il aimait d'un
profond amour.
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Vers l'age de dix ans, il entre au college d'Antoura,
cache, a proximiti de Beyrouth, dans un vallon que
forment les derniers contreforts du Liban, a l'abri
des vents aussi bien que des troubles politiques et
religieux qui, periodiquement, ensanglantaient la
montagne du Liban. Les Peres Lazaristes, a la demande de Rome et de la France, avaient fond6 ce college en 1834 pour permettre a la population chrbtienne
de sortir de l'ignorance dans laquelle elle croupissait
alors et, du fait meme, relever son niveau moral et sa
situation sociale. Au cours de brillantes 6tudes seconJaires, le jeune Diab entend l'appel de Dieu au
sacerdoce. II ne concoit la vie sacerdotale que sons
la forme de ses maitres, les Peres Lazaristes. En 1864,
tres jeune, il part pour Paris, oQ il est admis a la
Maison-Mire des Peres Lazaristes. La guerre de 1870
ne lui laisse pas le temps d'y etre ordonn6 pratre. Ses
sup&rieurs le renvoient dans son pays, a Damas, ou,
en attendant le sacerdoce, il est applique a 1'enseignement et exerce les fonctions d'6conome. L'annie
suivante, il a I'insigne bonheur de recevoir la pr&trise,
a J&rusalem, au Saint-S6pulcre meme, des mains du
patriarche latin de J&rusalem.
En 1872, ses sup6rieurs l'envoient professer dans
la maison de sa jeunesse, an college d'Antoura. II
avait comme coll•gue le vaillant vicaire apostolique
actuel de Madagascar-Sud, Mgr Crouzet, ( l'hotnme
qui ne meurt pas », au dire des Malgaches. En 1878,
nous le retrouvons h Alexandrie comme professeur de
rh4torique au collige qu'y dirigeaient alors les Peres
Lazaristes. Ce college devait etre brll6 quelques
ann6es plus tard, au cours de la r6volte d'Arabi pacha,
et ne plus se relever de ses cendres.
La premiire activit6 de la carriere de missionnaire
du P. Diab avait &t6 consacrbe a sa patrie d'origine.
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Une partie de celle de son age mir sera donnee a la
France.
D'Alexandrie, ses superieurs l'appellent en France,
oi il devient directeur et procureur du grand S6minaire de Marseille. La formation du clerg6 de Marseille 6tait confi6e alors aux Lazaristes.
De Marseille, il se rendit plusieurs fois a Nimes, oi
il a eu 'honneur de connaitre le P. d'Alzon et ses collaborateurs au college de I'Assomption. Nous 1'avons
entendu maintes fois dire : ( C'6taient des hommes de
Dieu, de grands serviteurs de I'Eglise et du Pape. Je
ne puis oublier les PP. Picard, Pernet, Bailly et son
frre, le P. Emmanuel. Je les ai bien connus et beaucoup admires. J'ai meme 6t6 en pelerinage au calvaire
de Saint-Gervasy. Dans ce village, j'ai et6 voir les
parents du P. Picard, qui m'ont laissi l'impression de
fervents chretiens, intimement convaincus de la mission providentielle de M. d'Alzon, a un grand saint
entre les saints. o
De la formation du clerg6, le P. Diab est appel6 &
6vangliser les contr6es du Midi, avec, comme port
d'attache, la maison de mission de Prime-Combe, dans
le Gard. II allait de paroisse en paroisse, apportant
au peuple de la campagne la bonne parole.
Mais les superieurs de la Mission de Syrie voyaient
de mauvais ceil un de leurs confreres, originaire du
pays, sachant la langue arabe, exercer en France un
ministere que d'autres pouvaient remplir. Ils finirent
par obtenir son retour en Syrie. A Beyrouth et &Tripoli, il exerca successivement le ministare spirituel
aupres des Filles de la Charit6 et de la nombreuse
enfance qui s'abrite sous leurs cornettes, puis dans
les Missions A travers la montagne du Liban, aupres
du peuple maronite.
Le P. Diab, pridicateur, alliait a la siret6 de doc-
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trine du professeur de grand S6minaire l'el6gance de
la forme et la culture de l'homme de lettres qui avait
enseigne a Damas, A Antoura, a Alexandrie. Aussi
apte A pr&cher devant d'humbles auditoires que devant
des milieux intellectuels, ses phrases bien frappies
rappellent le professeur de rhetorique; la composition est rigoureuse. Les Maronites n'etaient pas pea
fiers de savoir qu'un des leurs avait fait entendre sa
voix au peuple de France.

En 1894, le P. Diab revint a Antoura, qu'il ne quitsa maison de
st4
tera plus desormais. Antoura aura
predilection, la maison, d'ailleurs, oiu il aura donnt
toute sa mesure. Excellent missionnaire en France et
ailleurs, il sera excellent 6ducateur. II cumulera les
fonctions de pr6fet de discipline et de professeur de
rh6torique. En Mission, on ne pent pas se payer le
luxe de multiplier les titulaires de postes. Le prifet
de discipline fut ferme et 6nergique. Le bon ordre,
sous sa houlette, fut observ6 an collkge d'Antoura.
Pr&tre, la seule crainte ne fut pas son unique ressource. II savait, au besoin, donner le conseil qti
relkve, qui oriente. Beaucoup d'anciens l66ves lui
doivent, d'ailleurs, le conseil qui decida de l'orientation d6finitive de leur vie, et s'en sont bien trouvis.
Le professeur de rh6torique, d'une vaste culture
littdraire, form ia Marseille A la discipline du haut
enseignement eccl6siastique, itait tres appr6ci 6 de ses
61eves, dont un grand nombre occuperont dans le
gouvernement libanais, l'administration et la magistrature des fonctions 6minentes.
En 1914, malgr6 la d6claration de la guerre, le
college d'Antoura, sur la demande du consul de
France, rouvrit ses portes avec un personnel diminu6
par la mobilisation. Il fallut bient6t le fermer, quand
la Turquie se fut mise du c6t6 des Empires centraux.
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Les missionnaires francais partis, c'itait au P. Diab,
assistant du sup6rieur, qu'incombait la responsabilit6
de sa communauti. Tant qu'il put, il lutta pour la
garder au collge d'Antoura dont on voulait l'expulser. Finalement, il dut ceder devant le plus fort, et
les Turcs frent d'Antoura un orphelinat d'Arminiens
islamisis dont ils avaient tui les parents. Le P. Diab
se retira, avec sa communaut6, dans un couvent maronite de la montagne, gracieusement mis a leur disposition par la famille Khazen. Quand les Frangais
entrerent en Syrie, nul ne fut plus content que lui.
Le collge d'Antoura, sous la sage et ferme direction
du P. Sarloutte, reprit un nouvel essor et rivalise
actuellement avec les 6tablissements d'6ducation chr6tiens de Syrie et du Liban.
Sur la fin de ses jours, le P. Diab avait du abandonner l'enseignement. II emploiera d6sormais son
activit6 au service des Ames, dans le ministare spirituel. Durant de longues annres, il fut 1'aumonier de
I'orphelinat des Filles de la Charit6 de Zouk, situh
prbs d'Antoura. A ces fonctions, il ajoutait celles de
Pere spirituel du college d'Antoura. Jusqu'i sa mort, il
lui 6tait r6serve de pr6parer les enfants a la premiere
Communion, a la Confirmation. Sa pift6, d'ailleurs, en
fit, toute sa vie, un directeur spirituel trhs recherche.
D'une vieillesse 6tonnamment verte, qui ne connut
pas d'infirmit6, - tel un des c&dres de son pays, - il
se tenait constamment an courant des 6venements et
des idies de son temps. II lisait r6gulierement la
Croix et les autres publications de la Bonne Presse,
surtout les revues et les ouvrages traitant de la Syrie,
de la Palestine et du Liban. C'6tait, non seulement un
homme de lettres, mais un savant, un historien au
courant de routes les grandes questions des tglises
orientales.
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C'est une belle figure de missionnaire qui disparait.
Le gouvernement libanais, reconnaissant ses m6rites et les services eminents rendus an Liban dans
la formation de ses enfants, lui a accord6 la seule
d&coration dont il dispose : le Merite libanais. Mais
Notre-Seigneur, dont il repandit le regne dans les
ames, lui a reserve, sans nul doute, la meilleure des
recompenses, celle de son royaume celeste.
Damien RAMIA.
(La Croix, 26 avril 1933.)

CHINE
MONSEIGNEUR JARLIN

I. -

L'apdire

Ce n'est que quand le chine est par terre qu'on voit
combien il etait grand; cette pensee nous revenait a la
memoire en meditant sur la mort de Mgr Stanislas
Jarlin, vicaire apostolique de Pikin, d6cori de l'ipi
d'or, officier de la Legion d'honneur, decede pieusement et debout, dans sa chore maison du Petang, le
vendredi 27 janvier, vers trois heures de I'apris-midi.
Malgr6 les instances respectueuses et devoukes qui
lui furent faites, il n'avait pas voulu, jusqu'au dernier
moment, quitter le Petang, oi ses predecesseurs
etaient morts, et qui lui rappelait tant de souvenirs,
les uns doux, les autres tragiques.
Mgr Stanislas Jarlin 6tait ne6 Sate, dans l'Herault,
le 2o janvier 1856. Meridional par sa naissance, il
l'etait aussi par son temperament et ne dedaignait pas
les aimables plaisanteries, I'humour, les saillies spirituelles et joyeuses qu'on dit 6tre particuliirement en
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honneur dans le midi de la France. II commenca,
raconte-t-on, une carriere laique dans le commerce;
mais bient6t l'appel de Dieu, plus fort que celui du
monde, le conduisait a la Maison-Mere des Lazaristes,
95, rue de Sevres, a Paris, oi il entra le 7 mai 1884. I1
fit les saints voeux le 8 mai 1886. Pen de temps apres,
il s'embarquait pour la Chine, oh il arriva le 17 novembre 1886. Nous qui voyons la Chine et le P&kin
de 1933, avec les chemins de fer, les automobiles et les
pousses, nous avons peine a nous figurer la situation'
de ce pays en 1886, particulibrement pour les voyages.
Ils sont pen nombreux les missionnaires qui peuvent
encore parler par exp6rience du voyage de Tientsin a
Pekin et de la physionomie de Pekin a cette date
lointaine.
A son arriv6e a P6kin, le P. Jarlin dit d'abord
achever ses 6tudes eccl6siastiques; il le fit sous la
direction d'une future victime des Boxeurs, le v6ndrable M. d'Addosio, cure de Nan-t'ang. II fut ordonne
pr&tre le 20 janvier 1889, au 33" anniversaire de sa
naissance. II fut ensuite envoye comme missionnaire
dans le district de Paotingfou, ou il fut d'abord vicaire,
puis directeur, en r6sidence au Peikouan.
C'est dans son ministare de vicaire de Paotingfou
qu'il s'exerca d'abord, et prit rapidement le goft,
j'allais dire la passion, de faire des cat6chumenes.
C'est peu de temps auparavant, en i883, le 18 octobre, sons le pape LUon XIII, qu'une Instruction tres
importante et trbs remarquable de la Sacr6e Congregation de la Propagande, adress6e aux vicaires apostoliques de Chine, avait rappel6 cette 6l6mentaire et
capitale consigne de I'apostolat catholique : a Puisque
la conversion des paiens a Notre-Seigneur J6susChrist, dans la connaissaace duquel consiste la vie
6ternelle pour tous les hommes, est la fin principale
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des Missions, il faut que tons les VicairesApostoliques
s'y appliquent de toute leur ame. » Le P. Jarlin, jeune
missionnaire, prit au pied de la lettre cette pressante
recommandation; c'est sur ce devoir et sur cette obligation qu'il mit l'accent, et il ne cessa pas, durant
tour son ministbre en Chine, d'en faire la principale
idle, presque l'unique preoccupation, do moins la
grande ceuvre de sa vie; celle par laquelle il a surtout
marque et tenu une place si grande dans le d6veloppement des Missions do nord de la Chine.
A Tonglu, il avait assemble, en one fois, de ce gros
village et du voisinage, plas de 600 catechumbnes; et
lU, pendant plusieurs mois, par des maitres et par luimime, il enseignait soigneusement, toto animo, de
toute son Ame, comme dit le document romain, de
tout son coeur et de toutes ses forces. II payait alors
beaucoup de sa personne et avait conquis, parmi ce
monde de nouveaux chretiens, devenus maintenant de
vieux chr6tiens, sirieux et fervents, une grande popularite. M. Tr6morin, actuellement curz de. Tonglu,
icrivait, dans le Bulletix catholique de Pikin, en 1928 :
a De 1889 & 1895, Sa Grandeur Mgr Jarlin, alors jeune
missionnaire (et vicaire an Peikonan, Paotingfou),
passa A Tonglu la plus grande partie de l'annie et,
dans toute la region, son nom est toujours en grande
veneration. Ason arrivee a Tonglu, il trouva 200 chr6tiens: A son depart, ii en laissa 6oo. n II avait en
mime temps fait de nouveaux chr6tiens et implanti
la religion catholique dans un grand nombre de villages de toute la region. II aimait a rappeler ses souvenirs de mission, qui ont eu une influence decisive
sur l'orientation de toute sa vie en Chine. Qui ne l'a
entenda raconter, se plaisantant lui-meme, comment,
A chaque instant gene, pour la conyersion des pauvres
gens de la campagne et 1'rtablissement des catechu-
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minats, il lui arriva d'avoir la tentation de demander,
sans succes d'ailleurs, qu'une brique qu'il avait devant
lui se changeat en or? I1 etait meridional et le resta
toujours.

On a raconti, en pleine Acad6mie francaise, k la
r6ception d'un autre Miridional, Henri de Bornier,
que ses quasi-compatriotes de Lunel, selon la l6gende,
entreprirent autrefois de pecher a la lune, on plut6t
la lune, qu'ils voyaient resplendir dans lear jolie
riviere. Mgr Jarlin fut toujours poursuivi, lni aussi,
par un mirage, sous le charme duquel il ne cessa pas
de travailler tres efficacement et tres courageusement
& la conversion des paiens. I1 etait obs6d1 par la
parole du Maitre-Pecheur : a Je vous ferai pecheurs
d'hommes », et il exprima IL-dessus la pens6e de son
cocur vraiment apostolique et missionnaire dans cette
parole ivang6lique : a Duc ix altum, poussez au large
votre barque ,, inscrite an sommet de son blason, sur
une banderolle attache i la croix. La reponse fournie
par tout 1'6piscopat de Mgr Jarlin est inscrite aussi
sur une voile attach6e au mit d'une barque, dans ses
armes parlantes : In verbo tuo laxabo rete; sur votre
parole, je lancerai mes filets; et il a fait one pache
tres abondante.
Le moment n'est pas venu encore de juger, dans
toute son ampleur et dans toutes ses circonstances, ce

grand mouvement qui a eu une influence si consid6rable sur le d6veloppement et les progres de la religion catholique en Chine, et particulibrement dans la
Chine du Nord. II faudra, pour appr6cier exactement
et equitablement ce mouvement, comparer la situation
de l'lgglise dans le nord de la Chine, au moment oiu it
disparait, avec la situation oi elle 6tait au commencement de son 6piscopat.
Le zale et l'action apostolique du P. Jarlin avaient

attire I'attention sur lui. En 1895, il fut nomm6 directeur du district de Paotingfou, a la place de M. Ponzi,
nomme directeur du Si-t'ang, a PMkin. Des ce moment,
il y avait 1oooo chr6tiens dans le district. En 1897,
Mgr Favier, nommi coadjuteur de Mgr Sarthou, le
choisit comme vicaire general, et ii fut remplac6,
comme directeur de Paotingfou, par Mgr Dumond.
Pea apres, il fat nomm6 visiteur des Lazaristes et
directeur des Filles de la CharitA de la province de
Chine, en meme temps que procureur des Lazaristes a
Shanghai. II itait a peine entre dans ces nouvelles
fonctions, il n'avait pas encore eu le temps de se rendre
a Shanghai, quand, le 28 decembre 1899, il fut nomm6
evqque de Pharboetus et coadjuteur de Mgr Favier.
II fut sacr6 au Petang le 29 avril 19oo. Mais deji le
mouvement des Boxeurs avait commence et s'etendait
rapidement; et l'on commencait a voir arriver k Pekin
des chr&tiens du Paotingfou, tout emus et effraybs des
cruaut6s et des ravages accomplis sous leurs yeux par
les Boxeurs.
Viennent bient6t, dans toute leur intensite, les
troubles et la persecution des Boxeurs. Le siege du
Petang commenga le 13 juin. Le r6le de Mgr Jarlin,
en ces circonstances tragiques, fut de premiere importance. A c6t6 de Mgr Favier, d6ej vieilli, il eut sa
grande part-et donna toute sa mesure dans l'organisation de cette defense memorable et historique du
P6tang, oui une poign6e de marins frangais et italiens
protegrent et sauverent de la mort les missionnaires,
les Filles de la Charit6 et plusieurs milliers de chr6tiens, hommes, femmes et enfants.
En ces circonstances, Mgr Jarlin, aux c6t6s de
I'h&roique et pieux Paul Henry, vrai chevalier chr6tien,
fut I'animateur de la d6fense. Ce fut lai qui aida Paul
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Henry a tirer des chritiens chinois tout le parti possible pour la d6fense du P6tang; qui contribua efficacement a assurer I'ordre et la discipline devant la
masse menacante et hurlante des Boxeurs.
Une balle lui arafla la tete; mais la Providence le
preserva jusqu'au bout pour la protection commune; et
apres la mort de Paul Henry, la d6fense se continua,
ordonn6e et heroique, jusqu'i la delivrance par les
troupes de secours, le 16 aoft Igoo, delivrance arriv6e
juste au moment ou les vivres, soigneusement compt6s
et pes6s, allaient manquer.
Mgr Favier mourut le 4 avril 19o5. Quand Mgr Jarlin, coadjuteur avec future succession, fut devenu
vicaire apostolique en titre, il donna libre carriere a
la grande is6e de sa vie, la conversion des infidles,
euvre k laquelle il s'Atait exerc6 d6ji avec grand zele
dans son ministare de Paotingfou, comme vicaire et
comme directeur du district.
Ce que fut cette oeuvre, dont nous ne dirons pas les
d6tails et les inivitables d6chets, les r6sultats 6vidents
et tangibles le disent plus Rloquemment que toutes les
considerations et tous les 6loges. Une statistique, soigneusement ktablie en 1925, a l'occasion du jubil6
6piscopal de Mgr Jarlin, qui lui valut une lettre tres
-laudative de Son tm. le cardinal Van Rossum, pr6fet
de la Propagande, et une autre du Saint-Pere, fournit
les renseignements suivants :
En 19oo, lors de l'l6ection de Mgr Jarlin comme
coadjuteur de Mgr Favier, le vicariat apostolique de
Pekin, r6cemment demembri par I'irection du vicariat
de Young-ping-fou, comptait 40000 chr6tiens. La
meme annee, 6000 furent mis I mort par les Boxeurs.
Restaient 34000 en 1901.
En 19o5, quand Mgr Jarlin devint vicaire apostolique, le nombre des chr6tiens s'hlevait 73 920.
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En 191o, il fut cede an Tchely central, maintenant
vicariat de Paotingfou, 73ooo chr6tiens.
En 1912, nouvelle cession au Tchely maritime,
maintenant Tientsin, de 34000 chr6tiens.
En 1925, fin des comptes de 1924, le vicariat de
Pekin comptait encore 288 575 chr6tiens. L'accroissement total du vicariat de Pekin 6tait done, an jubilI
6piscopal de Mgr Jarlin, de 362000 chrktiens.
On concoit bien qu'& cette occasion le Souverain
Pontife Pie XI lui 6crivit : Nous n'ignorons pas
avec quelle apostolique ardeur de foi, durant tant
d'annies, vous avez travaill6 la-bas au salut 6ternel
des Ames. )i Et Mgr Jarlin, qui connaissait A fond son
tres aim6 et tres noble metier de p&cheur d'hommes,
ne se lassait pas de livrer son secret, A c6t6 de la
b6nadiction de Dieu et de la f6condith du sang des
chretiens verse par les Boxeurs, en rappelant qu'il est
utile, dans la p&che des hommes, comme dans celle
des poissons, de joindre une amorce attrayante A la
raideur de l'hamecon.
Au mois de juin 1932, Mgr Montaigne, coadjuteur
de P6kin, se trouvait a Rome. Au cours d'une audience que lui accorda le Souverain Pontife, Sa Saintete lui demanda de lui exposer en detail l'oeure des
cat6chumines de Mgr Jarlin. Mgr Montaigne, longuement, exactement et completement, repondit aux
demandes du Saint-PNre. Quand ce fat fini, le Pape,
apres avoir lou6 surtout l'id6e de s'adresser et de
s'attaquer resolument A la masse, apris avoir paru
r6fl6chir un instant : " Vous direz, conclut-il, A
Mgr Jarlin qu'il a eu mille fois raison de faire ce
qu'il a fait. n
En bref, 18 oil il n'y avait, en 19oo, que le. seui
6v6que de P6kin et 4o000 chr6tiens, i y a maintenant

cinq vicaires apostoliques : A P6kin, A Paotingfou, A
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Tientsin, a Ankouo, A Suen-hoa-fou, et un chef de
mission A Yihsien; au lieu de 40000 chr6tiens, il y en
a maintenant pros de 400000ooooo.
Mgr Jarlin a consacr6 six 6veques, et il a ordonn6
plus de x20 pretres chinois. Aussi, nous croyons que,
s'il y a eu dans son ceuvre quelques imperfections,
ins6parables de toutes les entreprises humaines, cet
imposant cortege de pretres indighnes et d'infid&les
baptises par son initiative lui aura valu un jugement
favorable de la part de Celui qui donna le grand message, a la realisation duquel it a si cordialemept et si
efficacement travaill6 : a Allez, enseignez toutes les
nations, baptisez-les au nom du PNre, du Fils et du
Saint-Esprit.
C'6tait une id&e aim6e et fr6quemment ripitie,
qu'il faut d'abord batir la maison et 6tablir dans le
peuple la base de la chr6tient6, que c'6tait a la Providence et aux successeurs de mettre, dans la suite, le
couronnement et le toit.
La Providence semble avoir rkalise les vues du
grand 6veque en disposant I'Ftablissement, A P6kin,
<'une florissante Universit6 catholique qui contribuera, sans nul doute, A Clever encore la chretientqu'il a laborieusement 6tablie et 6tendue durant son
long 6piscopat.
Dans la chambre occupie par Mgr Jarlin en ses
dernieres ann6es, ii y avait un ancien tableau de saint
Francois Xavier, trouv6 dans une boutique de
curiosites a P6kin et offert par un protestant danois.
Mgr Jarlin aimait beaucoup saint Francois Xavier,
l'incomparable missionnaire qui, comme lui, aima
beaucoup la Chine et travailla de toutes ses forces a
la conversion des infidiles.
En 1917, la Revue hebdomadaire, rendant compte de
la Vie de saint Franfois Xavier par Andr6 Bellessort,
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6crivait : a S'il eft gouverni sagement son vicariat de
Goa, il eft moins inqui6te saint Ignace; mais il ne
fit pas devenu saint Francois. »
Nous pouvons bien dire aussi : a Si Mgr Jarlin eit
gouvern6 bien sagement son vicariat de PNkin, a pas
lents, comptis et hisitants, il se f t &pargni bien des
soucis et quelques critiques; mais il n'y aurait pas en
Chine cinq vicariats apostoliques et 36oooo chritiens
de plus. n Tel qu'il fut, Mgr Jarlin a et6 un grand
missionnaire et un grand 6veque.
Le Maitre a dit : c Duc ix altum : Poussez votre
barque au large. , Mgr Jarlin a r6pondu : a In verbo
tuo laxabo rete; sur votre parole, je lancerai mes
filets. »
Et toute sa vie a kt6 consacr6e A cette grande
oeuvre.
Ph. CLEMENT.
2. -

La xfaladie

Le 5 decembre dernier, Mgr Jarlin avait, de lui-

mime, demand6 l'Extreme-Onction, qu'il recut en
presence du personnel du Petang avec une foi vive et
une parfaite resignation a la volonte de Dieu. Depuis
lors, malgr6 nos ferventes prieres pour obtenir la gu6rison de notre ven6rr Pasteur, la sante de Sa Grandeur s'affaiblissait de jour en jour et, pendant les
quarante derniers jours precedant sa mort, Mgr Jarlin
ne prenait plus pour toute nourriture qu'un peu de
lait, que faisait parvenir regulibrement, chaque
matin, la charitable soeur Raymond, supirieure de l'orphelinat du Jentseutang.
Pendant sa derniere maladie, tous ceux qui approchaient Mgr Jarlin ont pu constater a quel eminent
degr6 Sa Grandeur pratiquait la douceur, la prudence,
la pikt6, la modestie et un zeie ardent pour le salut
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des Ames et surtout la conversion des paiens pauvres,
qui tous se confiaient A lui, demandant soulagement
et conseils dans leurs maux; ce qui l'avait fait surnommer l'Avique des pauvres.
Son grand amour pour la pratique de la belle vertu
le poussait parfois aux extremes; A tel point qu'il n'a
jamais consenti volontairement a se faire ausculter,
et que, de m&me, pendant les trois derniers mois de
sa maladie, Monseigneur n'a pas consenti a se laisser
d6shabiller.
Itait
I1
homme de grande pi6te et se plaisait A dire
le chapelet on A faire quelque lecture de piete.
Lies quatre derniers mois, ne pouvant plus c6l6brer
la messe, il la faisait dire dans une chapelle priv6e
attenante A sa chambre et, au plus fort de sa maladie,
it ne manquait pas defaire la communion quotidienne;
il a communib meme le jour de sa mort, sans vouloir
que le garde-malade le soutienne.
Chaque fois qu'un missionnaire, de retour des missions, faisait visite a Monseigneur, Sa Grandeur le
questionnait, en nommant de m6moire village par
village, sur le nombre de baptemes d'adultes administris et le nombre des catechumenes recus dans les
chr6tient6s oil il avait fait mission dans le courant de
1'ann-e.
Le 27 janvier, jour de sa pricieuse mort, vers les
onze heures, Mgr Jarlin 6tait au plus mal. Neanmoins,
il avait encore assez de force pour annoncer A ses visiteurs la mort de M. Verdier.
Comme on lui demandait s'il souffrait beaucoup,
a oui n, r6pondit-il, montrant le ventre. c Monseigneur,
ajouta celui qui lui parlait, offrez vos souffrances au
bon Dieu pour la conversion des pauvres paiens de
Chine et en particulier pour ceux de votre vicariat. n
II acquiesca : a Oui, c'est cela, c'est bien cela. n
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Vers les deux heures et demie, le garde-malade,
voyant que Mgr Jarlin souffrait beaucoup, lui suggera
quelques pieuses pensies, entre autres de mettre toute
sa confiance en la Mere de Dieu : a Sainte Mere de
Dieu, ayez piti6 de moi. n Et le malade r6p•ta tres
distinctement avec confiance et grande pi6te. Ce furent
ses dernieres paroles; il s'affaissa sans effort, sans
secousse; Monseigneur venait de rendre sa belle ame
; Dieu. II est hors de dotite que Mgr Jarlin, sous la
protection de la divine Mere de Dieu, est alle chanter
I'Hosanna dans les confortables salons du Pere de
famille avec les meIobres si nombreux de ja double
famille de saint Vincent, dont il etait le fils hienaime.
La triste nouvelle de sa mort se r6pandit an loin
comme un coup de foudre, surtout parmi la population catholique qui entoure la catbhdrale de P6kin.
Pendant trois jours consecutifs, des milliers de chr&tiens et de n6ophytes se succederent pres des restes
mortels de leur v6enir Pasteur, expose sur un lit de
parade. Cette foule respectueuse et recueillie priait,
le cour brisk de douleur, en poussant parfois des
sanglots, impuissante qu'elle etait a refouler ses
larmes. Beaucoup faisaient toucher A son corps des
chapelets, crucifix, medailles ou statuettes, qu'ils
emportaient comme de pr6cieux souvenirs. D'autres,
plus fervents, couperent des meches de ses cheveux
on de sa barbe, qu'ils conserveront religiensement,
dans 1'espoir que, dans un certain nombre d'annies,
ils auront le bonheur et la joie de pouvoir les v~6nrer
comme d'authentiques reliques.
Frere A. MAES.
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555 Les funerailles

Le 3o, a quatre heures du soir, eut lieu la levee du
corps. Les funerailles furent cilbrees solennellement

le lendemain.
A neuf heures pr6cises, aux accents de la marche
funebre de Chopin, Mgr Paul Montaigne fait son
entree A la cath6drale du P6tang et se rend au chceur,
ou sont install6s deji Leurs Excellences les prklats et
&veques : Nos Seigneurs Antoniutti, representant
Mgr Costantini, dil6gu6 apostolique; de Vienne,
iv&que deTientsin; Schraven, veque deChengtingfou;
Lebouille,coadjuteurde Yungpingfou; Souen, eveque
de Ankouo; Chow, 6veque de Paotingfou, et le clerg6
de la Mission catholique au complet, la Commission
synodale, les Peres Benedictins, les Peres belges de
Scheut, les RR. PP. J6suites de Tientsin, representes
par les PP. Charvet, Licent et.Bernard, les Freres
Maristes.
Aussitbt commence la grand'messe solennelle de
Requiem en plain-ehant, chantie par la chorale du
grand S6minaire de Chala, que dirige M. Flament,
professeur au meme s6minaire; elle est soutenue par
le grand orgue, que touche M. Castel, missionnaire
au Petang.
Apres la messe et les cinq absoutes rituelles, le cortege s'6branle lentement, ayant a sa tete la musique
paroissiale.
Suivent les diverses 6ecr-I de garcons, les diffirentes associations catholiques.
Les 6coles de filles, les Enfants de Marie, les
ouvroirs des Sceurs de la Charit6.
Les eleves du petit et do grand S6minaire.
Le clerge de la Mission.
Le grand catafalque, contenant la d6pouille ven6-
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rable do defunt, est drap6 de soie rouge, rehauss6 de
broderies chinoises d'un tres bel effet. II est port6 par
soixante-quatre hommes.
Les membres des six maisons des Filles de la Charit6, les Meres Franciscaines Missionnaires de Marie,
les Meres Ben6dictines, les Filles de Saint-Joseph
suivent le catafalque.
Tous, clerg6 et fiddles, communient aux mnmes
pens6es, aux m&mes sentiments: reconnaissance au
grand 6veque, leur pare, leur sauveur, leur protecteur,
leur bienfaiteur, qui les a sauv6s miraculeusement
d'un an6antissement, humainement parlant inevitable,
en l'ann&e des Boxeurs, 1'inoubliable 19oo.
Tous adressent i Dieu, dont Mgr Jarlin fut l'infatigable ouvrier et ap6tre, leurs supplications, et de
leurs cceurs jaillissent des cris de douleur et de leurs
yeux des larmes.
Seigneur Dieu, donnez-lui la recompense et le repos
fternel!
A part les autorit6s diplomatiques, une d6l6gation
d'officiers, venue rendre hommage a l'officier de la
Legion d'hqnneur, et la colonie frangaise tout entiere,
autour du ministre de France en grand uniforme,
assistaient i la c6ermonie.
Allemagne : baron von Plessen.
Amerique : capitaine de vaisseau Mac Cauley,
colonel Gulick, lieutenant Vist.
Angleterre : Mgr Norris, docteur Aspland.
Br6sil : M. Berenguer.
Belgique : comte de Meeus, M. Pieters.
Italie : M. Anfuso, commandant Brengola, capitaine-m6decin Ursini, M. di Renzo.
Danemark : M. Eickhoff.
Portugal : M. de Freitas.
Japon : M. Nakagamma.
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Hollande : M. Bosch van Drakestein.
C6te chinois :
Le reprisentant de M. Liu G. Yuhu, chef du protocole du gouvernement municipal de Pei-ping.
Le repr6sentant de M. le ginfral Wang-Shuchang,
commandant de la garnison de la d6fense du district
de Peiping-Tientsin,
M. Tchang Fang-yen et M. Tcheng Sikiou, representants du marichal Ou-pei-fou.
Le prince Tsai-tao, M. Kodi-tchen, ancien mandarin; MM. Fou-long-fou et Kin-Kan-tsin, anciens
fonctionnaires.
Apres la grand'messe et les cinq absoutes rituelles,
donn6es par les 6veques pr6sents, eut lieu le transfert du corps au cimetiere de Chala.
Le cortege s'6talait sur des kilometres, et, sur tout
le parcours, les grandes avenues et les boulevards
6taient noirs de monde; sans exageration, on pourrait
affirmer que tout P6kin, tant chr6tiens que palens, se
pressait sur le passage du cortege pour rendre un
dernier hommage au grand, mais humble 6veque que
fut Mgr Jarlin.
Le signal du depart fut donn6 par la sonnerie des
cloches de la cath6drale, qui tintaient le glas funibre,
A dix heures quinze, pour arriver A deux heures trente
de l'apres-midi au cimetiere de Chala, oi eut lieu
I'inhumation.
A Chala, une partie seulement de la foule put etre
admise A suivre le cercueil jusqu'A la fosse. La c6rmonie religieuse et la mise en terre terminees, M. Wilden, ministre de France, se penchant vers la tombe,
prononca d'une voix forte, qui trahissait cependant
une vive 6motion, une br&ve allocution, qui 6mut tous
les assistants :
<<En des heures aussi graves, les paroles paraissent
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bien vaines et inutiles. Mais il est de mon devoir de
porter devant cette tombe qui va se fermer le supreme
bommage du gouvernement de la R6publique francaise. Car, si l'iglise perd, en la personne de Mgr Jarlin, un de ses iminents pr6lats, si la Chine perd un
de ses meilleurs amis, la France, elle, perd un fils qui
luiitait bien cher. Francais, Mgr Jarlin, resti profond6ment frangais, avait mis au service de I'admirable
cause a laquelle il a donn6 sa vie les plus belles et les
plus rares qualit6s de notre race.
a Notre affliction est grande. Mais nous, qui 1'avons
connu et aim6, savons bien qu'il voudrait lui-meme qu'il veut - que, dans cette affliction m&me, nous
cherchions et trouvions un reconfort : celui de savoir
que nous avons maintenant, la-haut, le meilleur des
avocats; qui que nous soyons, combien que nous
soyons, soyez sirs qu'en pensant i nous, il ne demandera qu'indulgence et pardon. Et il le fera avec une
telle gentillesse, un si joli sourire, ce sourire qui donnait A sa face une telle expression de bonheur et de
beaute, que rien ne lui sera refuse.
« Monseigneur, mon cher seigneur, au revoir. n
Mgr Jarlin n'est plus; il laisse la inmoire d'un
grand administrateur et d'un convertisseur de premier ordre, constamment a la recherche des Ames,
auxquelles il consacra sa vie entiere.
KIANGSI
JOURNAL DE M. BARBATO

Kiax, 26 novembre 1932. Quelques semaines
apres le d6ces de Mgr Ciceri,. n autre denil vient
nous frapper. C'est le P. Vincent Liou, du clerg6 skculier du vicariat, qui, apres une annie de maladie, s'est
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6teint tout doucement ce matin, i trois heures un
quart.
Kian, 28 novembre. - La nouvelle route pour automobiles entre Kian et Sankiot'ang 6tant terminbe, on
avait commence a l'utiliser; mais des Rouges des environs ont arrkt6 une auto, tui quatre gardes d'un

chef d'etat-major et emmeni celui-ci avec eux pour

lui extorquer de l'argent.
Le lendemain de cette aventure, le general d'armre,
qui devait prendre une auto pour aller k Nanchang,
ne voulut pas se hasarder; avec une soixantaine de
gardes armes, il descendit par vapeur. Et ces m'mes
g6nbraux ont I'audace de dire que les Rouges ont &et
an6antis, quand, en face meme de Kian, a peu de distance, ceux-ci prennent meme des families entizres!
Si l'on continue de ce train, on n'aura jamais la
tranquillit6, si ce n'est dans les villes occupees par
les soldats. Et ce qui nous peine le plus, c'est que
l'aeuvre de 1'6vang6lisation, pour laquelle nous avons
tout quitt6, nous est rendue impossible.
Cela soit dit en pensant humaxo modo; mais en
pensant divino modo, nous savons que le bon Dieu a
ses desseins et saura trouver moyen de faire sortir le
bien de ce mal. Djai plus d'une cinquantaine de r6fugiis, venus a l'h6pital, sont morts avec le bapteme;
ils n'auraient pas eu ce bonheur si les Rouges ne les
avaient pas chassis de cbez eux. Dans la Mission de
Yong-fong, il y a actuellement pres de cinq cents
refugies paiens qui se sont declares catechumnes.
Ils ont ainsi trouv6 la nourriture de 1'ame, i laquelle
ils ne songeaient guere, en cherchant un peu de riz
pour ne pas mourir de faim. Dernierement, un
general, qui 6tait allA i Yongfong, pour tenter d'occuper la Mission catholique, la trouva remplie de
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pauvres gens et n'eut pas le courage de les chasser.
Bien mieux, ayant constatb que plusieurs etaient
dinu6s de tout, il envoya imm6diatement un t6lgramme, a Kian, a son 6tat-major, pour faire venir
une trentaine de couvertures et des ballots d'6toffes.
Ici, a Kian, dans les quatre r6sidences non occupies
par les soldats, nous comptons pres de trois cents
refugi6s, qui, depuis cinq ou six ans, n'avaient pu etre
visitis par le missionnaire. Les 6v6nements les amanent ici; plusieurs dizaines d'enfants de chr6tiens ont
pu etre baptis6s, plusieurs vieux catechumbnes parfaire
leur 6tude de religion et recevoir le bapteme avant de
mourir. Dans le Taiho, Wanan, Longtsuen, on compte
pres de cinq cents catechumenes qui, sans les Rouges,
ne seraient pas sur la route qui mene au ciel.
On peut done dire que diligentibus Deum missionariis omnia cooperantur in bonum; le diable lui-meme
nous aide en nous envoyant les Rouges, car les cat 6 chumenes, forces de venir ici chercher le bol de riz, y
trouvent le bapteme; plusieurs lettr6s sont venus, par
la meme cause, demander d'6tudier la sainte doctrine;
et 1'on espere que, la paix venue, la moisson sera
telle que nos bras se fatigueront de baptiser.
Oh en sommes-nous avec les Rouges? Pas de changement; ils sont ou ils 6taient il y a deux ans, et les
soldats aussi. On dirait qu'ils se regardent. Si les
Rouges arrivent, les soldats se contentent de les
chasser plus loin, puis ils se retirent et, les Rouges
revenant, on recommence la meme tactique.
Pour ce qui regarde les prisonniers catholiques de
Taiho et de Longtsuen, il y a maintenant peine de
mort pour ceux qui tenteraient deporter de I'argent aux
Rouges pour les racheter. Mais il faut esp6rer dans le
bon Dieu qui, tout derniirement, delivra, par le moyen
des miliciens, une chr6tienne de Taiho, prise en juillet.
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Kian, 3 dicembre. - Ces derniers jours, les-communistes furent tres actifs. A Anfu, apres une lutte qui
a dur6 un jour entier et une partie de la nuit, la
52* division a vaincu trois mille Rouges, en tuant une
bonne quantit6; mais elle-m6me a eu beaucoup de
blesses. Plus pres de nous, une grosse bande de
Rouges a attaqui des Blancs qui s'6taient aventur6s
jusqu'a Yong Yang. Un officier, de retour avec
soixante-dix blesses, a dit que les Rouges sont tomb6s
par centaines:
Le gros de I'arm6e communiste est de nouveau
retourn6 vers le Kiangsi oriental. La bande rouge
devant laquelle les Peres Irlandais de Lichwang
durent s'enfuir il y a trois semaines, a continue A
roder de ce c6t6-la. Le 19 novembre, les premieres
rumeurs annonuaient l'approche des Rouges. Le missionnaire de Kinki vint se r6fugier a Fuchow; le 20,
un autre pretre y arrivait. Les deux pr&tres de Hiuwan
s'enfuirent aussi; apres une nuit passee en barque, ils
rentrerent en leur r6sidence pour empecher l'occupa_tion de la Mission par les soldats. Tous les Irlandais du
district de Kienchang se sont-r6fugies dans cette ville.
Les soldats de Kian font des routes pour automobiles. Une de ces routes doit passer par la maison
des Filles de la Charit6, en ville; une autre, par la
partie nord du jardin du Pitang. Avant de commencer
les travaux dans nos proprietes, ils ont eu la bontC de
nous en donner avis. D'accord avec M. le Provicaire,
j'allai examiner les lieux, avec le chef d'6tat-major.
Pour la maison des Filles de la Charite, impossible de
ne pas ceder, car il n'y a pas d'autre issue possible et
nous ne perdons que quelques m6tres de jardin.
L'autre route nous aurait enlev6 tout un c6t6 du
jardin sur une largeur de to metres et une longueur
de 200 A 3oo metres, y compris le jardin des
19
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Filles de Sainte-Anne. Je dis au chef d'6tat-major
que c'etait nous demander un trop grand sacrifice,
alors qu'il 6tait facile, au prix d'un leger detour, de
continuer la route de l'est a l'ouest, qui passe devant
le grand Siminaire et qui est deji faite. Ilme regarda,
sourit et m'assura qu'on prendrait en consideration la
proposition de la Mission.
Kian, 13 dtcembre. - Comme la paix relative continue A r6gner dans les villes et la persecution dans
les campagnes, je n'ai rien de nouveau a noter, sinon
que, dans les districts de Lingkiang et Changshu, les
missionnaires peuvent faire la visite annuelle des
chr6tiens. Le reste du vicariat est tris expose.
Kian, 16 dicembre. - J'ai passe la moiti6 de la
journ6e d'hier dans les bureaux de l'arm6e. Un courrier m'avait averti que les soldats avaient, par m6garde,
mis le feu a une colonne de la salle qui se trouve a
l'entr6e du grand Siminaire et ne permettaient pas
aux membres de la Mission d'aller constater les
degits. L'accident etait survenu dans la nuit du 1
au 12 d6cembre, et, sans les pompes de lapolice, l'incendie aurait pu etre consequent. Je me dirige done,
a trois heures de 1'apres-midi, vers le grand Seminaire, chang6 en caserne. On me refuse I'entr6e, sous
pretexte que les chefs n'y sont pas, et on me prie
d'attendre au. lendemain. Je r6ponds que je n'attindrai pas et que, si 1'on s'obstine a ne pasme recevoir,
j'aurai recours a l'6tat-major de l'armee. On r6siste.
Je mets ma menace a execution. Les officiers de l'itatmajor s'6tonnent de la r6ponse des chefs et t6lphonent au g6enral de la 59" division. J'entends :
a Vos soldats ont mis le feu et ne veulent pas permettre au missionnaire 6tranger l'entree, etc.; il ne
faut pas que cela se reproduise. ,
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Accompagn6 d'un soldat de 1'6tat-major, j'arrive au
grand Siminaire vers les six heures. Un officier m'attendait a la porte pour me recevoir; il me fit des
excuses et me montra les d6gkts du petit incendie,
qu'ils venaient de r6parer, vaille que vaille. Mais je
veux voir le colonel et lui demander pourquoi l'entrbe
m'a 6t6 refus6e. Cet officier me fait de grandes inclinations, m'offre des cigarettes, du the, etc., et me dit
qu'il ignorait la conduite de ses subalternes a mon

6gard. Je lui d6clarai que le grand Seminaire appartenait a la Mission catholique et que j'avais le droit d'en
faire la visite. I1 paraissait tout confus. Mais, pour
plus de sfiret6, je lui demandai un 6crit oh il serait
constat6 que tous ceux de la Mission catholique pouvaient entrer librement au Seminaire. Et il s'ex6cuta.
II 6tait sept heures quand je rentrai A la residence.
Ces soldats croient que les biens de la Mission catholique sont a eux; mais ils timoignent encore une certaine d6f6rence pour les missionnaires .trangers.
Si avec nous ils usent de pr6cautions, c'est different
avec les civils. Quand les soldats tracent une route,
les civils doivent eux-memes d6truire leurs maisons,
et souvent on les emp&che d'en emporter ailleurs les
tuiles. Et comme indemnit6, on leur promet quelques
piastres, qu'ils ne recoivent jamais.
Aujourd'hui, Kian possede des routes automobiles
qui la relient aux villes de Anfu, Taiho et meme &
Nanchang. La premiere automobile etait littaralement
assi6gee; on 6tait meme monte sur les roues pour examiner ce v6hicule qui marche sans feu, sans cheval,
sans homme qui le traine, et marche tres vite. Les
chiens eux-memes aboyaient. Quand elle se mit en
marche, un chien voulut a tout prix la mordre et l'empecher d'avancer; il fut la premiere victime, car
l'automobile lui passa sur le corps.
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Kian, 20 dicembre. - M. Tcheng arrive de Yongfong. 11 a pu profiter du passage d'une brigade de
soldats pour venir a Kian. On ne s'6tait pas vus depuis
plusieurs mois; il n'a pu prolonger son sejour, car la
fete de Noel approchait.
Cinq cents r6fugiis occupent les bAtiments de sa
residence; il en a baptise soixante ces derniers jours.
Les officiers de I'armee reguliire qui passent i Ybngfong appricient beaucoup l'ceuvre charitable de la
Mission catholique envers les pauvres Chinois persecut6s par les communistes. Quand le general de la
XVIII" arm6e passa, ii invita M. Tcheng a un the et
le placa a ses c6tes, avant ses principaux officiers.
Le courrier m'apporte diffirentes nouvelles.
A Wanan, le 9 decembre, un millier de Rouges
tentent de prendre la ville, vers onze heures du
matin. M. Russo faisait alors le cat6chisme A ses nombreux catichumenes. Voyant ses auditeurs preoccupes
et inquiets, il alla aux 6coutes et revint avec des nouvelles rassurantes: les miliciens avaient bien combattu
et les r6guliers les avaient aides de leurs fusils et
mitrailleuses. Le lendemain, il reprit son catichisme
comme si rien n'6tait advenu.
A Taiho, le 8 decembre, M. Lo eut la consolation
d'avoir une centaine de communions et quatorze baptemes d'adultes. I1 rapporte que les miliciens ont tente
an coup d'audace et riussi a surprendre les Rouges,
auxquels ils ont enleve soixante fusils, onze chevaux
et des milliers de dollars; plusieurs prisonniers furent
delivres par la meme occasion.
Les gros Rouges ont d6pouill l1'6glise de Kiutu, n'y
laissant qu'un grand tableau de saint Vincent, suspendu trop haut.
La 52' division a etC surprise, vers Yongsing, par
pres de ioooo Rouges. Une compagnie jouait la
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com6die quand les Rouges s'approcherent. Les civils
blancs privinrent les soldats, qui ne se d6rangerent
pas. Les Rouges encerclerent les Blancs, tuerent le
chef de bataillon et le capitaine et s'emparerent de
plusieurs centaines de soldats. Le reste s'enfuit. Les
fuyards occupirent l'eglise et r6sidence de Piiia pendant plusieurs heures, et vinrent se r6fugier A Kian.
On envoya d'urgence la 59" division, qui a meilleure
reputation.
Kian, 22 dcembre. -

Mgr Mignani arrive. 11 est

heureux de pouvoir revoir son cher Kian, qu'il avait
quitt6 le 14 octobre 1930 pour aller a Shanghai, avec

M. de Jenlis, chercher la somme du rachat,. En voyant
debout les oeuvres, le personnel et les batisses, son
coeur de pere se dilate; il en remercie le bon Dieu. Ce
fut une vraie fete pour les chr6tiens de Kian, qui
accoururent pour voir leur 6veque.
Kian, 23 dicembre. -

Deuximme anniversaire de la

dblivrance des cinq Filles de la Charit6 et des quatre
missionnaires qui purent s'enfuir des mains des
Rouges. Monseigeur intronise le Sacre-Coeur de Jesus
au salon du rez-de-chauss6e de sa residence 6piscopale pour le remercier de nous avoir delivrbs et lui
demander de continuer a proteger le vicariat, encore
tant persecut6.
Kian, 25 dicembre., -

Malgr6 le mauvais temps et

le danger, les quatre eglises et chapelles de Kian, non
occupies par les soldats, sont bond6es de chr6tiens;
plusieurs ont fait des cinquantaines de lis pour
venir se fortifier du pain des forts. En ce jour beni,
on a eu le bonheur de distribuer quatre cent soixantedeux communions; demain et apres-demain, nous en
aurons encore de deux a trois cents. C'est vraiment

-566consolant de voir comment nos pauvres chretiens pers6cut6s tiennent bon et se conservent dans la foi. La
plupart m'ont raconti comment ils doivent souvent
passer la nuit dehors, car les bandes rouges r6dent et
arr&tent sans mis&ricorde ; ils remercient le bon Dieu.

qui les a preserv6s et d6fendus jusqu'a present, et
font c6lebrer une messe d'actions de grices.
Une petite lettre de M. Russo vient nous dire les
consolations que lui a apportees la f&te de Noel. II a
pu entendre deux cent quatre-vingts confessions et a
en des centaines de communions. Des chr6tiens de la
zone rouge ont di ruser a la fois avec les Rouges et
les Blancs pour ayoir la consolation de passer la fete.
Quelques-uns n'avaient pu se confesser depuis plusieurs annees.
Mais le diable chercha sa revanche. A onze heures
du matin, alors que les chr6tiens r6citaient en commun le chapelet, plus de mille communistes, armes de
mitrailleuses et de petits canons, ouvrent Ie teu sur
Wanan.
Les chretiens continuent a dire leur chapelet et
chantent ensuite en chinois leur traditionnel cantique
de Noel. La bataille fait rage prbs de trois heures.
Enfin, les Rouges reculent. A la porte du Nord, une
mitrailleuse les prend d'enfilade et leur couche sur le
terrain pres de soixante-dix morts et de nombreux
bless6s. Les Blancs ont eu, de leur c6t6, quelques
morts et une vingtaine de blesses.
C'est l'engagement le plus s6rieux que M. Russo
ait vu, depuis des ann6es, a Wanan. Comme il complimentait sur cette victoire le colonel Tong, son
grand ami, celui-ci lui ripondit que les prieres des
chr6tiens la lui avaient obtenue.
A Hankow, les autorites militaires ont prie la Mission catholique de soigner les milliers de commu-
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nistes faits prisonniers par le g6neralissime Changkai shek. Les missionnaires ont accept6 et ont eu le
bonheur de baptiser, a l'article de la mort, trois cent
quatre-vingts de ces malheureux. C'est la vengeance des
missionnaires, qui rendent le bien pour le mal. Puisse,
parmi ces Rouges, surgir un autre Paul, fruit des
prieres de tant d'Etiennes I
E. BARBATO.
Lettre de M. MEIJER, pritre de la Mission,
4 un de ses confreres
Likiatuki, 17 janvier 1933.
MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Notre Seigneur soti avec nous pour jamais!

-

Au mois de novembre, une arm6e communiste,
sous Lo-ping fei, un des lieutenants de Tchutu,
qui 'tait dans le Fukien, a envahi le Kiangsi,
via Sincheng, Luki, Kaopi, jusqu'A Shuwan. Le
S6minaire entier a d5 fuir tout d'un coup, sans rien
pouvoir emporter, si cen'est une chemise de rechange.
MM. Tseng, Ou, Kwei et.cinquante s6minaristes sont
all6s a Fuchow, ou ils sont arrives le 21 novembre.
Un combat eut lieu prbs de Kiao-syan, a cinq lis de
Sitou; les troupes gouvernementales furent victorieuses.
Tous les Peres de Saint-Colomban 6taient reunis a
Kienchangfu, que d6fendait une forte garnison.
Quelques-uns, comme le Pare Moran, avaient eu tout
juste le temps de quitter leur residence a l'arrivie
des Rouges
Le 23 novembre, combat pres de Lanki, entre
Shuwan et Kinki. La 27* division s'etait mise devant
la 5*, qui, pensant avoir des toufei devant eux, engagea la lutte. La 2 7 " fut battue et se retira vers Fu-
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chow, oh elle arriva le 23 novembre, semant la panique

en cette ville, dont les deux tiers des habitants s'enfuirent a la campagne.
Comme la r6sidence de Fuchow se trouve hors les
murs et du c6te de Shuwan, Mgr Sheehan et quinze
pretres, la plupart rifugibs de Tsitou, Kinki, Shuwan,
Yangshan, etc., jugerent plus prudent d'aller chercher ailleurs un refuge plus assure. Bien qu'il fit
nuit et que le temps ffit affreux, ils partirent avcc
leurs cinquante seminaristes.

Les toufei n'allbrent pas, plus loin que Shuwan, a
- quarante lis de Fuchow. Vers Kinki et Luki, ils tenthrent de rentrer au Fukien, mais furent repousses
par la ige arm6e de Tsai-ting-kai et retrograderent
jusque vers Fuchow.
Un autre combat s'engagea pros de Shuwan, le 9 janvier. Tandis que Mgr Sheehan et ses pr&tres etaient
au r6fectoire, des coups de fusil se firent entendre a
cinq lis environ de la r6sidence. Aussit6t, sans perdre
de temps, ils s'enfuirent a la campagne. Seul, M. Jacques Fu resta. II a d6ji eu tant de relations avec les
Rouges qu'il ne les craint plus. On a su plus tard que
les toufei, cause de la panique, n'6taient qu'une
soixantaine de fusils.
M. Kwei et quinze seminaristes sont venus ici. On
a envoy6 tous les seminaristes de Tsitou en vacances,
en attendant des jours plus tranquilles. Mgr Sheehan
et M. Milner sont allis A Teng-kia, oil on veut 6riger
une nouvelle paroisse. II parait que M. Misner ern sera
Ie premier recteur.
MM. Theunissen et Murphy sont a Lao-ou-ki, avec
M. Ou Laurent. M. Fou Petrus s'est d'abord retire a
Shangtuntu; mais ce lieu n'offrant pas assez de garanties de securite, tous ceux qui s'y trouvaient ont- pr6f6r6 gagner Lou-Kia-ling.
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Les jours suivants, il fit affreusement froid; ce
n'etait que pluie, gr6sil, neige. Les bandes armies
resterent tranquilles ces huit derniers jours; mais les
toufei purent a leur aise ranconner les richards des
villages derriere le front.
Il y eut des paniques un peu partout. Ici meme, a
Likiatu, beaucoup d'habitants firent leurs preparatifs
de depart. Je louai moi-meme une barque, empaquetai
les livres et priai un chacun de se tenir pr&t. Evidemment, je dispensai les quinze s6minaristes de Tsitou,
actuellement ici, de I'examen, qui devait avoir lieu
cette semaine. On continue encore la repasse, mais
les tetes sont trop en l'air pour un examen sirieux.
Le gouverneur de Nanchang a fait avertir les Filles
de la Charit6 de I'h6pital de profiter des trains qui
marchent encore pour gagner Kiukiang. Je ne les

crois pas assez dociles pour obeir a ce haut magistrat.
Avec les renforts qui sont venus, il doit y avoir a
Fuchow cinquante ou soixante mille soldats, et les
toufei sont peut-etre vingt mille; mais je ne suis pas
all les compter. Chacun 6value leur nombre selonson
temp6rament; ce matin, quelqu'un me disait qu'ils
itaient cent vingt mille.
Les soldats de Fuchow n'ont pas encore attaqui.
Les Rouges sont a Liou-fang et en d'autres villages
iloignes de 20 lis de Fuchow.
Comme, a la campagne, les soldats commencent a
ranqonner les gens ou A les arr&ter comme coolies, il
y a moins de danger dans la ville. Voili pourquoi
MM. Theunissen, Wang, Hou, etc., sont rentr6s dans
la r6sidence. Aujourd'hui, Mgr Sheehan et M. Misner
ont aussi regagne Fuchow.
Hier, j'ai d6paquet6 mes livres; quand devrai-je
les r6emballer? Ce matin, toutes sortes de rumeurs
couraient de nouveau.

AFRIQUE
ALGER
L'ORPHELINAT DE MUSTAPHA-SUPERIEUR.

Lorsque ma sceur Catuhe arriva i I'orphelinat, elle
trouva une maison d6labr&e, tombant en ruines par
endroits et manquant totalement de ressources.
Sans se decourager, et apres avoir bied pri6, elle se
mit a la besogne.
l° Elle alla d'abord trouver le gouverneur, qui lui
promit son appui pour la restauration du bitiment.
Cet appui ne tarda pas A se manifester par des subventions et par des travaux entrepris pour les r6parations les plus urgentes;
2* Elle s'adressa a Mme Guiauchain, femme de
l'architecte du gouvernement g6neral. Celle-ci entreprit la formation d'un Comit6 destine A assurer des
ressources a l'orphelinat.
Ce Comit6 devait donner chaque annie une fete au
profit de la maison; de plus, Mme Guiauchain ellemime donna largement de quoi fournir aux besoins
les plus urgents.
Sous cette double protection, bient6t les travaux
commencerent et furent menes a bonne fin.
Bdtiment. - La maison fut r6par6e, les toitures
refaites, les murs reblanchis, au moins dans les parties les plus importantes.
Hygiene. Eau. - Elle manquait a peu pros partout, et I'on etait oblig6 de la monter a la force des

S57I bras dans les'dortoirs pour laver trois cents enfants!
Disormais, elle est amenee largement, de tous c6tes,
par des travaux de canalisation et dans tous les dortoirs, qui furent pourvus de lavabos vastes et commodes; quarante cabinets a chasse, avec le tout-a1'6gout, furent install6s, remplatant les W.-C. primitifs et assurant ainsi 1'hygiine de la maison.
Deux 6tablissements de bains et de douches furent
amenag6s, l'un du c6t6 des garcons, I'autre du c6te
des filles. Chacun comprenait: salle de bains, avec
baignoires et robinets d'eau chaude et d'eau froide;
cabines de douches et cabines de deshabillage. Chacun d'eux fut alimente par une installation avec chaufferie permettant d'avoir l'eau chaude a volont6. Cette
installation permit de doucher a chaud, tous les jeudis, les enfants des classes, filles et garcons, et, le
samedi, travailleurs et travailleuses.
L'eau des bains et de tous les W.-C. de la maison
6tait fournie par un tres grand r6servoir que ma
soeur Catuhe fit placer.
Dortoirs. - Is furent plafonn6s, repeints entiirement a la chaux et plusieurs recarrel6s. Les lits furent peints en blanc pour la plupart. Chaque dortoir
fat pourvu de vastes armoires a coulisses, tenant tout
un pannean et formant vestiaire.
Chez les grandes filles, le baraquement en bois,
formant dortoir, fut remplac6 par un bAtiment en
briques, plafonnt et carrel6.
Au pavilion des tout petits, de minuscules cabinets
a chasse, appropries a la taille des poupons, furent
install6s. Deux baignoires avec eau chaude et eau
froide furent plac6es a c6t6 du dortoir, pour permettre
de donner largement les soins de propret6.
Rifectoires. -

Ma sceur Catuhe fit reconstruire le
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rifectoire des garcons et arranger celui des filles. Des
tables en ciment marbre furent acheties pour ce
dernier.
Jardin. - La propriete avait iti jusque-li bechee
a la main, ce qui 6tait tres dur. Ma sceur Catuhe
acheta une charrue et obtint de l'administration militaire que le labourage serait fait par les soldats.
En 1932, la ville d6cida la creation d'un boulevard
traversant le jardin et en enlevant la majeure partie;

I'adjudication pour les travaux 6tait deji fixie, mais
ma sceur Catuhe fit tant par ses prieres et par ses demarches qu'elle en obtint le retrait.
Electricite. -

L'installation klectrique, qui avait kt6

faite par morceaux au cours des differentes annees,
fut complitie d'abord (les veilleuses 6lectriques
remplachrent les lampes pigeon dans les dortoirs';
puis, en 1932, elle fut refaite entierement et dans
tout le batiment. Les fils furent places sons tube pour
ivitcr le danger d'accident.
Ma soeur Catuhe prit i sa charge l'installation i la
chapelle, oi rien ne fut n6glig6.
Tiliphone. -

Le t6lephone fut install6, reliant l'or-

phelinat a l'hbpital et, par la, a toute la ville, assurant
non seulement les relations administratives, mais
encore la facilite et la rapiditE de toutes les communications.
Employis. -

Les salaires furent augmentiset port6s

de 45 a 135 francs.
Eniants. Grands offices. Ouvroir. -

Les enfants

furent mises a leurs pieces. Cela leur permit non seulement d'apprendre A travailler, mais encore de se
preparer, pour leur majoriti, un petit pecule avec leur
trousseau.
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Buanderie. Ma sceur Catuhe se procura des
machines a tricoter pour faire un atelier de bonnetterie. Les enfants dilicates, incapables de gros travaux, y furent particulibrement employees. La aussi,
elles furent mises a leurs pieces, ce qui leur procura
les m&mes avantages qu'! celles de l'ouvroir.
Elle fit installer pour la lessive une machine a laver,
un cuvier i vapeur et une essoreuse, qui diminuerent
le travail et la main-d'oeuvre.
Cuisine. -

La aussi, des machines furent placies:

i° Machine
20 Machine
3" Machine
Diminution

a &plucherles legumes;
a moudre le cafe;
A couper le pain et la viande.
de travail et de personnel.

Alimentation. - Le r6gime fut am6lior6 et un legume
chaud remplaca la salade a midi.
Avant la guerre, la propri6t6 possedait quelques
vaches, qui avaient disparu depuis. Ma sceur Catuhe
en acheta une d'abord,et bient6t quatre fournirent du
lait a toute la maison.
Uniforme. - Le petit bonnet blanc, qui donnait aux
enfants une allure un peu triste d'orphelines, fut supprime. Avec l'aide de Mme Guiauchain, un uniforme
simple, mais seyant et meme gai, fut achet6.
t6 : robes blanches ray6es de bleu, chapeau de
paille blanche.
Hiver : robes bleu marine, chandail au tricot assorti
et beret basque blanc. Tout blanc pour les petits.
Inftrmerie. - Une infirmerie pour les enfants de
l'Assistance et ceux qui etaient & la charge de la
maison fut installe sur la vaste terrasse du palais.
Elle fut am6nag6e pour une douzaine de malades,
moiti6 filles, moiti6 garqons, bien s6parbs. On y adjoi-
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gnit une chambre d'isolement pour les plus malades
et une petite cuisine avec eau et gaz. Deux cabinets
modernes furent construits de chaque c6te.
Bureau de bienfaisance d'Alger. -

En janvier 1931,

le Bureau de bienfaisance commenca A voter une subvention annuelle de 20oooo francs destinee a l'entretien, A l'orphelinat, d'un certain nombre d'enfants
pauvres que les parents toutefois ne voulaient pas
abandonner A l'Assistance. En 1932, le nombre de ces
enfants fut fix6 a seize.
La fete annuelle du Comit6 et les'secours accordis
de tous c6tes A la grande charit6 de ma soeur Catuhe
et A son ardent amour pour les pauvres, permirent
l'entretien d'un certain nombre d'enfants A la charge
de la maison; elle maintint, malgr6 la vie chore, les
pensions A 9g francs, disant, avec raison, que plus elle
donnait aux pauvres, plus le bon Dieu le lui rendait en
ressources d'un autre c6te.
Bureau de bienfaisance d'Oran. -

Ma soeur Catuhe

ayant accept6 quelques enfants d'Oran, le directeur
du Bureau de bienfaisance de cette ville vint lui
demander (Oran 6tant depourvu d'orphelinat) de youloir bien accepter un certain nombre de petits Oranais dont le Bureau de bienfaisance payerait les frais
d'entretien, comme celui d'Alger. Apres acceptation
de ma sceur Catuhe et entente avec le prefet d'Oran,
l'accord fut conclu en juillet 1932, quelques jours avant
le depart de ma sceur Catuhe.
Classes. -

Les classes d6ja existantes furent conti-

nuees, une garderie y fut adjointe.
Mgr Dauzon, vicaire general, directeur du Comite
des &coles libres, accorda plusieurs fois a l'oeuvre
quelques subventions extraordinaires. Ma sceur Catuhe
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obtint, de plus, que quelques jeunes filles, institutrices
b6novoles, vinssent, une fois ou deux par semaine,
faire la classe aux enfants, garcons (arabes) et filles,
qui, ayant d6pass6 I'age de treize ans, s'employaient
aux travaux manuels.
Paroisse.-

En i93i, une seur fut mise A la paroisse

pour le patronage et la visite des parents.
Auto. - Le gouverneur g6neral, qui avait d6ja beaucoup fait pour l'orphelinat, y ajouta encore, en 1930,
en offrant une camionnette, destin6e a assurer le transport des provisions, et qui rendit, depuis, les plus
grands services Ala maison. Ma sceur Catuhe adressa
une demande aux grandes compagnies d'essence qui,
gracieusement, assurerent, depuis, le fonctionnement
de 1'auto par un certain nombre de litres d'essence
fournis chaque mois.
Centenaire de i93o. -

De grandes fetes furent orga-

nisees pour le 27 novembre; elles reunirent a l'orphelinat, non seulement toutes les communautes et tous

les pensionnats de la ville, mais encore un nombre
considerable de laiques de toutes sortes, d6sireux de
montrer leur attachement a la maison, tout en glorifiant la sainte Vierge. Une belle statue de l'Immacul6e fut 6rig6e dans la cour d'honneur, benite et
couronn6e par Mgr Leynaud. Des centaines de
medailles furent distribu6es a cette occasion.
Noalistes. -

Le Comit6 des Noelistes d6cida de

venir deux fois par mois offrir un goiter aux fillettes
de la maison et les r&cr6er une apres-midi. Cette pratique fut toujours observ6e depuis.
Croisadeeucharistique. la maison en 1932.

Elle fut 6tablie dans toute
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Communauti. - Apres avoir ripard les dortoirs et
en avoir refait entierement un qui menacait ruine, ma
sceur Catuhe songea a faire recarreler la chambre de
Communaut6 et le r6fectoire. Elle avait commence A
acheter les carreaux nicessaires ý la chambre, lorsque
lui arriva 1'ordre de partir.
TilHphone intirieur. - Elle avait pr6par6 le devis
d'un t6l6phone intirieur tendant a faciliter les all6es
et venues et les relations dans la vaste maison. Ma
soeur Delporte fit placer ce tilephone a son arrivee.
Marchi. - Elle obtint de la ville, apris la construction des Halles centrales, quc, chaque jour, des corbeilles de legumes un peu difraichis, restant apres la
vente, seraient donnees a l'orphelinat. Ce fut une precieuse ressource pour la maison, ces legumes 6tant,
la plupart du temps, tres bons et fort pen avaribs.
Lorsque ma seur Catuhe quitta l'orphelinat, le
26 juillet 1932, elle pouvait (ce que, du reste, son
humilit6 l'empechait de faire) se rendre le timoignage
que, malgr6 les difficultes de toutes sortes qu'elle
avait rencontrees en arrivant dans la maison et au
cours des cinq ann6es qu'elle y avait pass6es, l'oeuvre
pour laquelle on l'y avait envoy6e etait accomplie.

ABYSSINIE
M. CORNEILLE DE WIT

Avant d'&tre ordonn6 prEtre, M. de Wit exprima &
ses sup6rieurs, comme c'est I'habitude dans notre
Congregation, le disir d'etre envoy6 en Chine. II
demanda 6galement 1'Abyssinie; mais, comme il fai-
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sait sa demande dans un moment d'enthousiasme religieux, il sembla oublier plus tard qu'il s'etait propose
pour cette mission, et grand fut son ktonnement lorsque les supirieurs lui repondirent: pplac6 en Abyssinie ,.
Cette nouvelle (qui le croirait maintenant que nous
savons tout le bien qu'il a fait en ce pays, et tout
I'amour qu'il lui portait ?), cette nouvelle lui fut, au
premier moment, une surprise penible et une profonde
deception. Apres quelques heures de reflexion et de
priere, le sacrifice fat fait et il accepta de grand
cceur, mais nous ne saurons jamais combien de temps
dura la lutte entre la nature et la grice, et combien
cette lutte lui donna a souffrir.
11 partit done pour I'Abyssinie en 1911. Nous ne
dirons rien du travail qu'il y a fait, nous voulons seulement faire connaitre 1'&me du grand missionnaire
qu'il est devenu. Et sous ce rapport, rien ne le peiit
mieux que I'entretien que nous eimes avec lui, il y a
six ans, lorsque, dans un abandon tout intime, il nous
Sparla de la maladie dont il etait venu chercher la guerison dans la patrie. Cette maladie avait debute par
un malaise penible dans la region lombaire et par de
violents maux de tete. La faiblesse augmentait de
jour en jour et le mal de tete devenait insupportable.
Les Negres tinrent conseil aupres de son lit de souffrance; car, dans cette partie de l'Abyssinie, il n'y a
pas de docteur europ6en. Et ces bons Negres, comme
il les appelait, deciderent dans leur conseil qu'il
fallait une operation. Ils lui firent une blessure a la
tete, y introduisirent une come de vache, ouverte a la
pointe, et lui sucirent ainsi le sang des veines.
-

Cette operation procura, en effet, au malade un
soulagement momentane, mais ne le gubrit pas. Le
sup6rieur de la Mission insista pour le faire aller en

Europe, mais les hommes d'Alitiena s'y opposerent.
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Ils craignaient qu' , Abouna Cornelios ), comme ils
l'appelaient, ne revint pas. Leur amour filial 6tait
si grand qu'ils tenaient a garder leur pere, mort ou
vivant. Et sans eux,il n'y avait rien a faire, parce que
leurs fortes 6paules etaient le seul moyen de transport
d'Alitiena a la colonie italienne d'Irythrie.
En attendant, une nouvelle souffrance s'ajouta a la
premiere; un abces se forma a la partie superieure
de la jambe, il etait impossible an pauvre malade
de rester couch;. Nouveau conseil des Negres autour
du lit, nouvelle operation. 11 faut ouvrir I'abces. La
premiere entaille n'est pas suffisante, pas assez profonde probablement. Is recommencent 1'operation
jusqu'd trois fois et ils atteignent enfin le foyer purulent. Imaginez-vous ce que le cher malade eut a
souffrir, sans le soulagement des moyens anesth6siques, sous le couteau maniC par les Negres! Mais il

se laisse faire et garde le silence, et, reconnaissant, il
sourit avec bienveillance. Lorsque ia plaie profonde
eut 6tC faite et que le pus en eut kt6 enlev6, on se
demanda comment fermer la plaie. L'un d'eux trouva
la solution. Pourquoi n'emploieraient-ils pas le
remede dont ils se servent pour leurs vaches, en
mettant sur la blessure un melange d'herbe et de suie P
Tous acceptbrent cette proposition. Je les laissai
faire, disait plus tard le missionnaire, et Notre Seigneur permit que la blessure fit guerie.
Le vrai mal cependant empirait et le sup&rieur de
la Mission insista pour le depart en Europe. Abouna
Cornelios essaya lui-meme, par esprit d'obeissance,
de convaincre ses amis. Is ne devaient avoir aucune
crainte, il reviendrait en Abyssinie. Forts de cette
promesse, ils r6solurent de faire le sacrifice et
plusieurs jeunes gens solides se proposbrent de transporter le malade sur un lit fait de branches d'arbres.
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Le malade fut remis au premier h6pital venu de la
colonie italienne, afin de se reposer des fatigues et
prendre de nouvelles forces pour la suite du voyage.
Cependant, un nouvel abces se diclara a l'autre
cuisse et il fallut une nouvelle op6ration. Cette fois,
elle fut faite par un vrai medecin, un m6decin italien;
le traitement fut plus humain. Cependant, le missionnaire aimait A raconter plus tard, avec une certaine
malice, qui montrait bien son amour pour 1'Abyssinie,
que le medecin italien avait du, tout comme les
Nigres, tailler, couper trois fois avant d'arriver au
point voulu.
Interrompant le voyage chaque fois que c'itait
nicessaire pour r6tablir ses forces, il arriva enfin A la
Maison-Mere.
Dans sa sollicitude paternelle, M. le Superieur
geniral lai conseilla de profiter de son sejour a Paris
pour se faire examiner A fond. II fut done mis en observation A l'h6pital Saint-Joseph, tenu par les Filles de
la Charite. A la vue de si multiples cicatrices sur tout
le corps, le docteur lui dit: (cMais, mon Pare, vous
pourriez bien etre un mutile de la grande guerre! H6las! r6pondit M. de Wit, je ne suis qu'un ch6tif
missionnaire d'Abyssinie. »
La maladie semblait provenir des reins et la decision fut que, s'il desirait retourner en Abyssinie, il
fallait absolument enlever un des deux reins; faute
de quoi, il devait rester eq Europe, et toujours A la
disposition des m6decins. M. de Wit n'h6sita pas un
instant et il se soumit A l'opiration propos6e.
Lorsqu'il cut fini de me raconter tout cela, il
ajouta : (( Si j'6tais Sup6rieur general et si je savais,
comme je le sais par experience, ce que c'est que la
vie d'un missionnaire en Abyssinie et s'il fallait y
envoyer un missionnaire dans l'etat de faiblesse dans
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lequel je me trouve, je ne l'enverrais certainement
pas. n Sur quoi, je lui r6pondis immidiatement: < S'il
en est ainsi, vous etes oblig6 de Ie dire au Supirieur
general; vous n'avez pas le droit, en conscience, de
coop&rer a un acte qui, d'apres votre ferme conviction, ne doit pas etre pos6. , Comme ii refusait
d'accepter cette conclusion, j'ajoutai : < Eh bien!
c'est moi qui le ferai, je ferai en sorte que le Sup&rieur general le sache. , II montra alors qu'il
regrettait de m'avoir fait cette confidence et me
supplia de ne rien dire ou -crire. Plus d'une fois,
pendant ses visites, cette question fut entambe et la
lutte entre nous deux continua. J'y revins au moment
du d6part. Ce fut alors que, presque malgr6 lui, il me
fit part de sa r6solution presque hiroique et qu'il mit
i d6couvert sa belle ame de missionnaire : ccNous
sommes partis de l'Abyssinie a deux pour raison de
sante, M. Baeteman et moi, mais nous nous sommes
engages, 1'un envers I'autre, a retourner en Abyssinie, advienne que pourra. Nous appartenons a cette
Mission, nous sommes lis & elle; sans nous, la Mission resterait en friche pour de longues annies;
devant Dieu, devant notre conscience et devant les
ames, nous n'avons pas os6 prendre cette responsabilit. , Et il ajouta en souriant : « II faut bien tout de
meme que je gagne aussi mon ciel. , I1 y eut un
silence entre nous deux. Jamais je n'oublierai quelle
impression profonde ces paroles firent sur mon ame.
Ce que je soupqonnais, ce que je savais d6ja, mais
Scomme une veriti abstraite et lointaine, devint pour
moi une r6alit6 tangible. Devant moi se tenait, dans
toute sa simplicitk, un saint missionnaire, un coeur
noble, une ame genereuse, abandonnie tout entibre a
la grace de Dieu. Sa d6cision me parut clairement
une inspiration d'en haut. Que faire ? Que dire?

-

581 -

Admirer, me taire. Son exemple heroique a &tesouvent pour moi, surtout dans les moments difficiles, un
soutien efficace.
Il repartit done en Abyssinie. Pendant six ans, il a
continue son travail saintement fructueux, jusqu'd ce
que, vers le milieu d'octobre, Ie deuxieme rein eit
renonc6 a ses fonctions. Nouveau mal dans la region
lombaire; nouveau mal de tete, de plus en plus prolongi et douloureux. Le 14 octobre, il se mit au lit.
Le 20, M. Gruson, superieur de la Mission, arriva de
Gouali a Alitina. Le dimanche 23, le cher malade fit
sa derniere confession et recut 1'Extreme-Onction.
Lorsqu'on voulut le preparer au grand voyage du
temps a l'eternit6, il r6pondit tout simplement : a Je
n'ai aucune crainte. , Le lendemain matin, 24 octobre,
il recut le Saint Viatique.
Ce qui n'avait jamais eu lieu dans la Mission
d'Abyssinie, et ce qui montre quelle veneration on
avait pour M. de Wit dans tout le pays, le 25 octobre
arriva a Alitiena un docteur, envoy6 spicialement par
le gouverneur de la colonie italienne d'lrythr6e. I1
examina le malade avec soin, fit quelques ponctions et pripara des remides. Tout fut inutile. Le lendemain, 26 octobre, le cher et ven6r6 malade mourut
a une heure et demie de l'apres-midi. Les confreres
de Gouala et d'Aliti6na et le clerg6 indigene 6taient
presents a son lit de mort. La foule, au dehors, ne
cessait de prier pour sa gubrison. A la nouvelle de sa
mort, cette foule fut litteralement consternee. Que
ferons-nous sans Abouna Cornelios? Le corps, revetu
des ornements sacerdotaux, fut expos6 dans la
chambre et les pretres y passerent la nuit. Le lende-main, 27 octobre, il fut transport6 sous la v6randa de
l'6cole. Le peuple tout entier pleurait et contemplait
avec tristesse les traits de celui qui, pendant plus de
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vingt ans, avait travaill et s'6tait divoui pour eux.
A dix heures, eurent lieu les obsiques, en presence
de seize prktres, et ensuite 1'enterrement. La tombe a
t&6 creus6e dans la nef du milieu de 1'eglise d'Aliti6na, du c6te de l'Evangile, vers I'est. C'est ainsi
qu'apris une sainte vie, ce missionnaire a eu une
sainte mort.
M. Gimalac 6crivit a !a mere de M. Wit pour lui
raconter ce que furent les derniers moments du
regrett6 d6funt. Sa lettre se termine par ces mots :
a Je vous ai fait le recit des souffrances terrestres et
des tristesses occasionnies par cette mort. Mais nous
n'avons pas perdu de vue un seul instant I'autre c6te
du tableau, le vrai c6t6, celui que la foi nous montre:
la fin si sainte d'une vie non moins sainte, I'entrie
triomphale d'un pr&tre selon le cceur de Dieu dans la
beatitude 6ternelle. o
A c6t6 de la douleur que nous 6prouvons tous de
cette perte d'un grand missionnaire, cette derniere
parole est la seule vraie consolation. Et cette consolation durera aussi longtemps que durera le souvenir
du missionnaire inoubliable Corneille de Wit.
(Vincentius a Paulo, janvier 1933.)

MADAGASCAR
MONSEIGNEUR CROUZET (1849-1933)
L'ORT
A I'extreme pointe du golfe du Lion, I'6tang de
1'Ort marque la limite derniire que Ia mer mediterran6enne atteignit avant d'etre lentement refoulbe par
les terrassements du Rh6ne. Au sommet du triangle
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que forme dans les sables cet 6tang du soleil levant
(orlus), Lansargues dresse son clocher sur la plaine
unie. Plaine. basse, bord6e par la mer, qui semble
I'agrandir par son immensite, plaine sans ombre, 6ta16e au soleil du Midi entre les antiques et chaudes
murailles d'Aigues-Mortes et de Maguelonne, plaine
sans autre relief que les clochers de ses nombreux villages : Saint-Nazaire, Saint-Just, Lunel-Vieil, Candillargues, Lansargues, Valergues, Mudaison, Baillargues, Mauguio, PNrols... Plaine si uniforme qu'elle
semble solliciter l'ceil a scruter 1'horizon, a chercher
toujours plus loin, A s'en aller par dela la brume d'or
aux rivages oi dbbarquerent Lazare et les saintes
Maries, oi s'embarquerent les croisis de saint
Louis.
Apres Mauguio, qui s'honore d'avoir donn6 son
nom - le second - A 1'etang de I'Ort, Lansargues est
l'agglom6ration la plus vivante de tous ces villages,
que le vin a enrichis. La vigne, rien que la vigne, A
perte de vue. I1 semble que ces terres plates, engraiss6es par les alluvions millenaires, chauff6es sans repit
par le soleil, ne soient faites que pour nourrir la vigne
et milrir le raisin. Lansargues recolte annuellement,
dans l'exiguite de ses I 200 hectares, 12oooo ou
125ooo hectolitres de vin.
Unruisseau sorti des vallonnements de Saint-Genies,
laViredonne, a la gloire d'arroser Lansargues quand les
pluiesd'hiverlui donnent cours. Son voisin,le B6range,
n'est guere plus imp6tueux lorsque, apres 'orage,
regorgeant d'eau, il descend des collines de SaintDr6z6ry; mais il est plus connu des chasseurs de
macreuses. C'est Ason embouchure que les a barquets ,
de chasse stationnent. Barquets plats, humbles poussepied, somnolent dans les roseaux pendant 1'6t6; mais,
quand, avec novembre, s'abattent sur I'etang les ma-
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creuses par milliers, les barquets bondissent tout
fumants de poudre!
Sur I'un des bords du Berange, une cabane servait
et sert encore de pied-a-terre et de refuge contre les
grains et coups de vent A la soci6t6 de chasseurs du
gibier d'eau. Paisible cabane du Berange qui, impassible sous la fusillade, fr6missait au r&cit retentissant
de chasseurs de flamants, sarcelles et poules d'eau.
Etienne Crouzet, de Lansargues, membre de la societe
de chasse, avait, au Berange, son barquet a lui.
Dix-neuf cents Lansarguais se serrent autour de
l'6glise Saint-Martin. BAtie, dit-on, au douziime ou
treizieme si&cle, au temps des deux expeditions de

saint Louis, cette 6glise fut agrandie en 1740 et restaurie en 1888.
La famille Crouzet 6tait de celles qui croissaient a
l'abri du clocher de Saint-Martin, peut-etre depuis les
jours lointains des croisades.
En 1790, Jacques Crouzet, le grand-pere de Jacques
et son parrain, recevait le bapt&me dans l'6glise SaintMartin. Comme il 6tait ni en ces ann6es agities de la
Revolution, oh on proclamait jusqu'i Lansargues que
la a patrie ,, tait en danger, ses compatriotes, pour
le distinguer, plus tard, des autres Crouzet, donnerent
i Jacques le surnom de a patriote ). Cette appellation

flatteuse passa ~ son phls jeune h6ritier, Etienne, et
n'alla pas plus loin. Les ils de ce dernier, Jacques et
LUon, n'eurent que l'honneur d'etre appelts les 4 enfants du patriote ,. Proprietaires fonciers, les Crouzet
cultivaient leurs terres, mais, a la fin du dix-huitieme
siecle, parmi eux 6tait un marichal-ferrant qui, devenu
vieux, ceda son fonds A son neveu, le grand-pere de
Jacques. Celui-ci le legua, A son tour, A son fils, qui
continuait le metier et maintenait ainsi le nom et la
profession dans la famille.
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Quand, a Lansargues, on parlait du Patriote,c'6tait
du mar6chal qu'il s'agissait, et on en parlait souvent.
Chez nos aieux meridionaux, le forgeron du village
tenait, pendant l'hiver, avec le boulanger, la boutique
la plus achalandee. Durant les journies pluvieuses, la
forge ne disemplissait pas. Inactifs, laboureurs et vignerons venaient aux nouvelles. A peine le charbon rougeoyait-il que les frileux matinaux se serraient d6ji
autour du foyer, et, des que le marteau faisait sonner
l'enclume, tout le village entendait leur appel. On y
causait. histoires et parlait politique. Avec plus de feu
qu'au caf6, les chasseurs de gibier d'eau y redisaient
leurs exploits dans l'ktincellement des socs de charrue
que le marteau a aiguisait &igrands coups.
ELtienne avait le bras nerveux, et, comme on le chantait alors, a s'il ne forgeait du fer que pour l'humanit6 n, il le forgeait solidement et tapait dur.
Sec,-droit, haut, la manche retroussbe, ses muscles
6taient toujours prets A se raidir. Le courage 6galait
le bras et donnait sans cesse Ia main an devouement.
Le moindre accident survenait-il dans le village,
Etienne 6tait au premier rang des sauveteurs. Unjour,
la maison du notaire flambait. Les registres d6poses
au premier 6tage 6taient menaces : grave tvenement
pour le pays. Le- patriote n applique une 6chelle au
mur, enfonce la fenetre. Les flammes jaillissent audessus de sa t&e qu'il a baiss6e. II saute dans Ia
chambre, jette dans la rue les registres par brass6es
et descend aussi tranquillement que s'il quittait la
forge. « Ne suis-je pas habitu6 au feu? ,)disait-il en
s'ipongeant.
Mais 1'eau ne l'arretait pas non plus. Un autre jour,
comme il se rendait a Montpellier, en passant pres du
Lez, il entendit des cris : a SI n'go! II se noie! , Un
homme se noyait, entrain6 par le courant d'un bief
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menant l'eau au moulin proche. Bon nageur, Etienne
allait s'elancer, quand on le retint a temps pour lui
passer une corde autour de la taille; et ii ramena le
naufragi agripp6 a une racine d'arbre.
II pouvait se marier, car il ntait de taille a. nourrir sa
famille.
Ni en 1822, il avait vingt-six ans lorsque, en 1848,
il choisit et prit en mariage Marie Langlade, Agee de
vingt-trois ans. a Prends ta voisine : tu sais avec qui
tu vivras ,,disait le proverbe.
Comme les Crouzet, les Langlade comptaient parmi
les proprietaires terriens. Le grand-pere de Marie
avait t6 nomm6 consul sons la Revolution. Estimant
qu'il allait faire fortune rapidement avec les assignats,
il en avait achet6 jusqu'a 6puisement de sa bourse.
Revolution et assignats agoniserent bient6t: 1'argent
ne revint plus; les terres restaient. Le consul Langlade reprit, avec ses enfants, la charrue et la pioche,
outils moins maniables que les assignats, mais plus
strs, pour faire vivre leur homme.
Le i"' avril 1849, 1'heureux forgeron Etienne Crouzet soulevait dans ses mains frimissantes le premierne de sa jeune famille. C'etait un fils, que, le lendemain, le pasteur de la paroisse, l'excellent M. Montel,
qui fut cure de Lansargues durant vingt-cinq ans,
baptisa du nom de Jacques-Jean. Cet aine fut suivi de
trois autres enfants, dont l'un mourut en naissant;
I'autre, Pauline, vint au monde en juillet 1857; et
enfin, le troisieme, Leon, naquit a la meme date que
Jacques, le i" avril 1859, dix ans apris.
Etienne Crouzet avait deux freres, ses ain6s, Hippolyte et Antoine. Ce dernier, l'abb6 Antoine Crouzet, atait vicaire de Saint-Denis, a Montpellier, lorsque
son neveu Jacques-Jean vit le jour a Lansargues.
Apres sept ans de vicariat, il fut nomme cure de
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Notre-Dame-de-Londres, d'ou il fut transf6r6, un an
apris, a Saint-Jean-de-Bueges, qu'il administra durant quatorze ans.
C'est a Saint-Jean-de-Bueges que le jeune Jacques,
ag6 d'une dizaine d'ann6es, ira apprendre le cat6chisme et faire sa premiere communion. De ce premier contact avec la vie sacerdotale d'un pasteur
d'une paroisse rurale, Jacques devait garder une
impression de foi simple et de pit6i sincire, comme il
devait rester toujours attach6 a la simplicit6 dans.la
mise, a la nettet6 dans les manieres et a l'effort quotidien dans ses diverses fonctions, selon 1'exemple qu'il'
en avait recu journellement dans sa famille.
Travaillant, peinant, vivant au jour le jour, Etienne
Crouzet itait content de la vie teile que le bon Dieu
la lui donnait, s'il lui restait seulement vingt sous a la
fin de l'annie. Le bon Dieu ne lui avait-il pas accord6
une femme dont le caractere conciliant acceptait
toutes les vicissitudes? Ses enfants 6taient robustes et
obbissants. Quoi de plus? Puisque le travail ne manquait pas et que la forge ne ch6mait jamais, Etienne
et Marie estimaient qu'ils ne manquaient de rien. c Le
m6tier, disait un jour la mere a son fils ain6, le
metier de ton phre ne suffit pas a nous nourrir sans
les vignes, et les vignes ne suffiraient pas a nous
faire vivre sans le mitier! n De quoi vivait-on alors
pour etre content de si peu ? Non point de privations,
mais de frugalit6. On ne passait pas tous les matins
chez le boucher, il est vrai, mais on mangeait a sa
faim. Le forgeron vivait done libre, heureux, parce
qu'il n'avait pas un sou de dettes et qu'il pouvait
acheter, a Montpellier, le fer qui lui plaisait. Un jour
pourtant, il fut bien ennuy6, presque mortifiC. S'il
payait les factures de charbon et de fer des qu'on les
lui presentait, il ne pr6sentait les siennes qu'une fois
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par an, la Madeleine. Un jour done, il fallut payer
une facture inattendue. On avait bien une quarantaine
de sous i la maison et la Madeleine n'arriverait que
dans la huitaine. Que faire? tEtienne, soucieux,
consulta sa femme. La mere r6pondit, en regardant
les enfants: c C'est bien simple : a un tel, un tel et
un tel, qui sont riches, prCsente ton compte de
l'ann6e; ils payeront et tu acquitteras la facture.
- Non, nous ne sommes pas encore ala Madeleine.
-Nous

allons y etre, c'est la meme chose! -

Non,

il ne sera pas dit que j'ai fait payer avant terme. ,
'Et, a demi suffoqu6, il alla emprunter, pour la premitre fois, vingt francs aupris d'un ami, chez lequel
il revint a la course d&s que, a la Madeleine, il eut
recouvre la premiere facture.
Et quelles factures, en ce temps-li! Douze francs
d'abonnement par an pour ferrer un cheval! Sur le
livre de comptes on lisait : manardel, aissadou, reille,
pour pioche, pic, soc de charrue. L'orthographe &tait,
elle aussi, de m&me metal que la forge, elle sonnait
la langue d'oc!
Et quel travail! Le matin, d&s I'aube, avant d'aller
a la vigne, l'ouvrier journalier venait faire u aiguiser ,
son manardel. Le midi, entre deux labours, tandis que

les chevaux mangeaient I'avoine, il fallait aiguiser
encore une reille et fondre sur sa pointe un bout de
fonte pour la rendre plus dure.
Pour ne point manquer du n6cessaire, on 6conomisait; et par I'6conomie, d'ann&e en annee, on arrivait A acheter, au bout du village, une " remise " dans
laquelle sarments et fourrages trouvaient place. On
acqu6rait aussi quelques petits carr6s de vignes. La
miison familiale 6tait peu a peu remise a neuf et
meublee avec plus de confort et de gout. Un jour
vint ou Ettienne acheta meme un cheval. a Pourquoi

faire, ce cheval, lui disait sa femme, je te demande?
- Tu verras, Langlade, nous irons a Lunel quand il
nous plaira. ) Lunel la ville prochaine, la ville oi l'on
trouvait presque de tout, jusqu'a des brioches et des
berlingots pour les enfants! Un vieux cabriolet, peut6tre celui du Consul, 6tait lM dans la remise. En un
tournemain, le forgeron le retapa, et, un matin, on
attela le cheval tarbais. Jacques exultait; son pare
abssi, mais silencieusement. Sur la route de Lansargues a Lunel, - 7 kilomitres, - des boh6miens
avaient itabli leur campement; feux fumant sur les
bords de la route, linges s6chant au soleil, guenilles
bariol6es flottant au vent. Le cheval tarbais prit peur,
fit un icart et descendit, avec le cabriolet, dans le
fosse! Nos trois voyageurs descendirent eux aussi,
un peu trop vivement. On marcha au pas jusqu'a
Lunel; on en revint a la meme allure et, trois jours
apris, le cheval fut revendu 120 francs. Etienne 6tait
joyeux : en se s6parant de son tarbais de rencontre, il
faisait plaisir A sa femme et gagnait 20 francs sur la
bate. « Tu vois bien, Langlade, concluait le forgeron

satisfait, nous avons montr6 Lunel au petit et nous
n'y avons pas perdu! ,
Le petit croissait. Afin que la sagesse s'accrfit

a

l'6gal des forces, comme il convient aux jeunes chr6tiens, Jacques avait pris de bonne heure le chemin
qui mrne drojt a la vertu, celui de l'6glise. Sa mere

6tait ravie de le voir, en soutanelle rouge, servir la
messe au digne cure, et le mar6chal pouvait admirer
son jeune h&ritier, durant la grand'messe dominicale,
balancant I'encensoir avec autant d'attention qu'il en
mettait lui-meme a surveiller ses fers au feu.

Fetes et chants de cette paroisse rurale, oiu la voix
rude des hommes donnait la r6plique aux accents

adoucis des femmes,

rest&rent toujours dans la
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memoire de Jacques. Plus tard, sur les sentiers de la
brousse, il ira fredonnant, avec ce sourire qu'emeut le
souvenir : Adoremus in lenternum. u C'est comme qa

qu'autrefois nous chantions, nous les hommes, a
Lansargues. -

Trbs 6clatant ce lexternum !-

Surtout

retentissant; mais nous avions mieux : tous les ans, a
la messe de minuit, le sacristain, paysan aussi maigre
que sa voix etait chevrotante et grelottante, chantait
en son noel patois : ( Les bergers en hommage lii
offraient leurs fromages. » Ah! ces fromages, que
savouraient nos fraiches imaginations d'enfant, ont
parfum6 longtemps mes souvenirs! ,
La messe servie, la classe attendait l'enfant. Accueillants, paternels, les instituteurs d'alors, soucieux de
leurs devoirs d'educateurs, s'attachaient a preparer
l'oeuvre du pasteur. Ils savaient qu'on ne pouvait separer
I'instruction de I'education sans d6former, en l'hypertrophiant, celle-lA au prejudice de celle-ci. Aussi, les
6coliers de ce temps-l gardaient-ils, avec un respect
presque filial, le souvenir de leurs maitres d'6cole.
Pour eux, ils restaient leurs a maitres ) toute leur vie,
parce qu'ils les avaient fait participer, avec le pr&tre,
A l'autre vie, celle de l'esprit.
Jacques apprit done, A l'ecole du village, A d6velopper, au fi des jours, son savoir.
Vif, son temperament le poussait au jeu; volontaire, il le ramenait A 1'etude. Mais la .vivacit6 l'emportait souvent au gr6 de ses caprices.
Un matin, sa mere eut juste le temps de saisir un

r.teau pour retirer son is d'une fosse profonde dans
laquelle il s'6tait jet6 a la poursuite de quelque canard.
Sa seule frayeur -

et elle ne connaissait pas de

bornes - etait celle que lui causaient les Lansarguais
d6guis6s en negres aux soirs du carnaval. Aussi,
trente ans plus tard, lorsqu'il revint d'Abyssinie, sa
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mere aimait a lui r6epter, avec une joie malicieuse:
< Qui aurait dit que toi, qui avais une peur si vive des
masques, tu irais dans un pays ou tout le monde est
noirci! n
Premier au jeu, pret h courir oiu ses camarades
s'amusaient, il fracassa, en un seul hiver, onze paires
de sabots et une paire de galoches! < Plut6t que de te
chausser, il faudra que je te ferre, mon petit, 1'an prochain! ) concluait, jovial, le marechal, assez content
d'avoir un h6ritier qui promettait de faire du chemin.
Mais, I'ann&e d'apres, les petits sabots claquaient
sur les cailloux de Saint-Jean-de-Bueges; Jacques
itait aupres de l'oncle Antoine. Saint-Jean-de-Bueges
succ6dant a Lansargues! L'6tonnement icarquillait
les yeux de 1'enfant.
Sur le chemin qui l'avait conduit 5 Saint-Jean, les
eaux d6sertes de 1'Herault bruissaient entre bois et
rochers. Devant lui, barrant le ciel par son immense
muraille, la Sranne remplacait, dans la sirenit&de ses
Soo et 9oo metres, la fameuse ( mont6e de Valergues n,
haute de dix coudees. Les bouillonnements des gorges
de la Buiges 6touffaient la Viredonne croupie ou
dess6ch6e; l'impr6vu'de chaque detour du chemin sur
les collines effacait la ligne marecageuse de Mauguio;
le modeste village, accroch6 i tous ses cailloux, 6cartait par son silence le gros bourg de la plaine, fortune et bourdonnant. Mais l'oncle Antoine ressemblait
au cure Montel. Ainsi, cette continuit6 dans les lecons
et plus encore dans I'exemple de la vie religieuse
faqonnait l'ame de I'enfant. Jacques reprit l'6tude du
catichisme et commenca a decliner les noms latins.
C'est un saut dans les profondeurs du passe que
semble faire l'intelligence, quand, lentement, elle
decouvre le sens des deux antiques langues grecque et
latine. Et n'est-ce pas cette patiente investigation du
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sens de ces mots latins, dits morts mais jamais 6teints,
s'6panouissant dans nos langues romanes, qui donne la
supr6matie radicale du secondaire sur le primaire?
Au milieu des jeunes Bufgeois, a qui il offrait
l'exemple de l'assiduite dans le service de l'autel et
dans l'etude, Jacques fit enfin sa premiere communion. Nourrir son ame du Corps et du Sang de J6susChrist! Ce goft de Dieu, il le gardera jusqu'a son
dernier souifle. Son esprit limpide ne discutera pas
les affirmations du Fils de Dieu, il les confirmera de
toute la force de sa conviction et de son labeur. II
fera simplement et toujours, avec J6sus, les affaires de
Dieu. II avait pris a la lettre, semble-t-il, la recommandation de Marie, alors qu'elle provoquait le premier miracle de son Fils : a Faites tout ce qu'il vous
dira. ,
Marie accaparera, apres Jesus, toute sa d6votion.
Cette sainte et pure Mere, oi apprit-il i l'affectionner
tant? Sur les genoux de sa mire Marie, a Lansargues,
sans doute. Mais peut-etre aussi & Saint-Jean-deBueges. Conduit par son oncle, meli A la caravane
des villageois, il s'agenouilla souvent aux pieds de
l'antique Notre-Dame du Suc, dont le sanctuaire est
accroche aux flancs austeres de la Seranne; il courut
Notre-Dame de Belle-Grice, qui 6tale son sourire
dans la magnificence des collines, aux confins de
Saint-Guilhem-le-Disert, et, partout, la foule des
pelerins, assembl6e aupres de cette bonne M&re,
6chauffa en son cceur cet amour et ce culte envers la
Reine du Ciel, qu'il devait garder inlassables.
Jacques ne revint t Lansargues que pour entrer au
petit S6minaire de Montpellier. L'oncle Antoine-avait
entretenu Etienne de ce dessein : le pere avait
acquiesc6 au desir de son ain6, plus instruit et plus
vertueux. La mere, 6mue, mais consentante, conduisit
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1'cole de Dieu. C'est un peu la ( pre-

sentation au Temple n et l'oblation tres pure que la
mere consent, lorsq.ue, de ses propres mains, elle
transmet aux mains sacerdotales l'Ame candide de
son fils et qu'elie la pousse ainsi dans ce rayonnement
de la lumiere divine qu'est 1'enseignement catholique
integral.
Les pretres de la Mission ou Lazaristes dirigeaient
les deux S6minaires, petit et grand, r6unis dans la
meme enceinte.
iduquer la jeunesse, former des pretres est une des
principales fonctions que saint Vincent a voulu exercer
par ses fils. Que n'a-t-il pas fait pour relever l'ensei-

gnement eccl6siastique et cr6er des s6minaires! Le
S6minaire est, par d6finition, le champ d'ensemencement. Qui ne seme pas ne saurait r6colter. Labourer
ne sufit pas, il faut ensemencer le terrain ouvert.
Or, ce n'est qu'a 1'6cole et par l'6cole que l'on seme.
A qui tient 1'6cole sera la r6colte. Bon S6minaire
donnera ap6tre vigoureux. Aussi, de son vivant, saint
Vincent avait envoye ses missionnaires jusqu'aux
dioceses d'Agde et de Montpellier.
Les bAtiments du Seminaire de Montpellier s'6tendaient dans la plaine nord-est, non loin de Verdauson,
entre l'ancienne porte de la Blanquerie et le cimetibre
Saint-Lazare. Grand et petit S6minaire 6taient dans
la meme enceinte et usaient de la meme porte d'entrie,
mais chacun avait ses locaux particuliers et sa chapelle.
Pas de dortoirs. Le petit s6minariste, comme son
ainn, avait sa cellule. A I'heure du coucher, le veilleur de nuit donnait un tour de .:lef et chacun pouvait
ronfler a son aise.
Vers 1864, les deux Seminaires 6taient florissants:
quatre-vingts A quatre-vingt-dix grands suivaient la
20
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direction de M. Laplagne, cent cinquante a deux cents
petits obbissaient a M. Corby.
Frontigny, Phalippou, C6lestir Dufau, etc., professaient au petit S6minaire, tandis que les directeurs
an grand Siminaire s'appelaient Valette, Duchemin,
Caussanel, 'etc.; M. Caussanel, dont la Maison-Mere
s'honore'de la longivit6 et de ses vertus!
M. Corby avait la solennit6 que l'on se plait d'ordinaire a reconnaitre chez un superieur d'etablissement
important. Auteur d'un manuel de rh6torique, se
riservant la rdpetition des pieces de the6tre classique,
que les enfants jouaient deux fois l'an, il jouissait
d'une imposante autorit6. Sans sourire, il pouvait
gourmander un 6elve dont la conduite etait rdprdhensible en des termes dignes de la scene! ( Vous
avez de telles notes, vous, M. de Bouzigues,_que je
prenais pour un Caton! n
Le pr6fet de discipline, M. Frontigny, contrastait
avec la s&virit6 majestueuse du superieur. Parisien,
court sur jambes, rondelet, jovial, il avait gard6 de la
capitale ce bagout spirituel qui deride les provinciaux
les plus taciturnes. II savait que rien n'6chappe A 1'oeil
de l'l66ve : un mot, une expression trois fois r6p6t6e
est enregistr6e difinitivement par *I'enfanth la quatrieme redite; a plus forte raison, un ticou un d6faut
physique. Aussi, pour prevenir toute plaisanterie sur
sa c brevit6 n : ( Pipin 6tait moins bref que moi,
disait-il, car, lorsque, dans la rue, j'6ternue, je soulbve
en nuages la poussiere; ce que P6pin n'e~t pu faire! ,
Les enfants riaient, ne plaisantaient plus et s'attachaient a des maitres qui n'6taient, semblait-il, que
des ain6s plus devouds et exemplaires.
Jacques garda au Seminaire ses allures vives d'intr6pide joueur a la balle et d'61eve attentif.
En quatrieme, des saignementsde nez trop frequents
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l'obligerent a moderer 'ardeur au jeu et & l'etude.
Inquidte, sa mere venait souvent lui apporter quelques
douceurs et le r6confort de son sourire. Habitue au
grand air, Jacques pourrait-il poursuivre des itudes
qui menaqaient de I'animier? Souvent, cette question
fut pos6e. Excellent 61ve, ses professeurs hesitaient
A lni conseiller le repos plus ensoleill de Lansargues
ou de Saint-Jean-de-Budges. Enfin, peu & pen, les
saignements s'espacerent, les forces revenaient, mais
ce ne fut qu'a la fin des 6tudes secondaires que cette
m epistaxis ), qui semblait jadis incoercible, cessa.
Un de ses condisciples, Reboul, demi-compatriote,
dont la maison natale s'6levait k P6rols, t l'autre bout de
1'6tang de I'Ort, lui avait vou6 un attachement fraternel.
Si ses condisciples l'aimaient, comme l'estimaient
ses maitres, lui-mime garda une vive affection pour les
uns et pour les autres. Phalippou, Cl6estin Dufau,
qui, plus tard, devinrent supirieurs du petit S6minaire
de Saint-Pons, il les nommera toujours avec gratitude.
Le souvenir pieux que nous gardons des personnes
lointaines on disparues n'est-il pas le remerciement
tacite, mais imp6rissable, de leurs bienfaits?
Chaque matin, avant la messe, M. Corby faisait
reciter par les 61lves les litanies de la c Providence ).
II voulait laisser place entirre au grand Seminaire et
demandait &Dieu d'accorder a ses jeunes enfants, dont
le nombre croissait, une maison &eux. L'enclos Farel,
A deux pas, dans cette rue Saint-Vincent-de-Paul qui
conduit aux i Orphelins > et aux cAveugles et Sourds-

Muets ,, dirighs par les Filles de la Charit6, offrait
un terrain si propice! Les prieres de ses enfants furent
si ardentes ct si bien exauc6es qu'il bitissait bientbt
cet imposant petit Seminaire Saint-Firmin que M. Martin, son successeur, r6alisa somptueusement.
Vers le meme temps, les Lazaristes avaient pris la

direction du petit S6minaire de Saint-Pons, oii allajent
se succeder les Phalippou, Meugniot, Siguier, Capy,
Dufau, Louis Dillies, et d'oi sortirait uni Chinois ,,
non des moindres, Mgr Stanislas Jarlin, de Sete.
Aux grandes vacances, Jacques retrouvait la forge
avec ce fr6missement affectueux que l'on ressent en
revoyant une vieille et tres chbre connaissance.
L'haleine poussive du soufflet, la chanson claire du
marteau battaient sur son coeur le rappel joyeux de
son enfance. Au matin, l'Acre fumbe de la corne semSblait exciter son iveil; ii quittait le souffiet pour le
marteau et laissait IB le marteau pour soulever le pied
des b&tes que l'on ferrait. Supporter sur la cuisse le
poids de la hanche d'un cheval de labour 6tait l'indice
d'une r6sistance digne d'un marhchal. Et le mar6chal
constatait, a chaque retour de son fils, avec cette
satisfaction silencieuse du pare devant son enfant se
r6v6lant homme, les forces accrues de Jacques.
Etienne 6tait heureux, non point qu'il fit riche,
mais parce que le bon Dieu semblait lui donner sa
benediction. Par le travail incessant, rien ne lui manquait. Ses gofts ne depassaient pas ceux de sa femme
et n'allaient jamais A son encontre.
Le feu de la forge lui faisait apprecier I'apre fralcheur des radis et la saveur juteuse des melons.
Parfois, durant les matinees longues de l'6te, il appelait
sa femme : a Langlade, il y a des melons au march6,
je le sens! » Et Marie, qui, depuis une semaine, 6tait
en quote de melons et n'en trouvait pas, sortait de la
maison, revenait, les mains dans le tablier, souriante :
SIls sont encore au jardin, tes melons! , Le lendemain, les jours suivants, elle achetait le premier melon
qui s'offrait, le dissimulait, le mettait au frais dans
I'kvier et surveillait l'arrivee du forgeron en sueur.
( Tu le sens? ) Celui-ci reniflait. ( II y a du melon,

-

597 -

icit Je te le disais bien! » Us etaient si heureux l'un et
I'autre! Cette bonne humeur, connue de tout le village, lui permettait de railler, a l'occasion, les camarades et de dire son mot A tout venant, sans crainte
de facher l'importun.
Dans un carr6 de vigne qui lui servait un peu de
jardin potager, des citrouilles avaient prosp6rb au dela
de toute pr6vision. Rondes, inormes, elles 6talaient
leur teint clair sous les pampres et attiraient les regards.
( Quelle provision de courges, cette annee, Etienne!
lui disait-on. - I1 y en aura pour tous les amis ),
r6pondait-il.' Ellessont mires, Crouzet,lescitrouilles,
il serait prudent de les rentrer, tout le monde les
voit! » disait Marie. - Bah! bah! rien ne presse, elles ne
pourrissent pas. Crois-tu qu'on nous les volera toutes,
elles sont plus de vingt! - Comme tu voudras! » Et
Marie attendit. Un matin, le forgeron dit A Jacques :
" Prends la brouette et porte quelques citrouilles A
ta mere, qui sera contente. > L'enfant, que le roulelement de la brouette semblait entrainer, courut au
jardin... oui il ne restait plus qu'une citrouille, la plus
petite. Durant la nuit, elles avaient fil6, plus rapidement qu'en brouette, a Montpellier ou a Lunel. Le
coup 6tait dur. Le forgeron ne broncha pas et continua
A battre un peu plus fort le fer. Dans l'apres-midi, il
d6p&cha Jacques aupres du crieur public; celui-ci
vient a la forge. « Tiens, lui dit 9tienne en souriant,
voila vingt sous; ce soir, entre six et sept, tu publieras
dans Lansargues : c Des vingt-trois citrouilles qui
6taient hier soir dans le jardin du Palriote, il en reste
encore une. Le Patriote la donne A qui la prendra. ,
Ce soir-la, tout Lansargues futen joie, et le Patriole
plus que tous les Lansarguais.
Quand on a une telle maitrise de son Ame, les iv6nements ne sauraient abattre le cceur ni enorgueillir

I'esprit. En ce refrknement de 1'kmotion, le fils ressemblait au pere.
A cette jovialit6, Etienne alliait ce qui parfait le
sourire du visage, la bont6 d'ime; il savait rendre
service A tout voisin et A toute heure. On le savait, on
en usait.
Sa condescendance allait jusqu'a arracher les dents!
Lui, forgeron, arracheur de dents? Oui, Etienne avait
la main ferme et rapide et, - comme l'autre, d'un
seul coup, d'un seal, - coincke dans une pince, la
dent la mieux sertie dans l'alviole le plus resserr6,
il la faisait sauter. Un rince-bouche d'eau vinaigrIe
attendait le patient, qui, s'il marquait trop d'6motion,
avait droit a un petit verre d'eau-de-vie pour calmer
ses nerfs. Le tout gratis, car on 6tait de Lansargues,
de Valergues ou de Candillargues, des voisins.
Un de ces voisins-la lui avait amen6, un jour, son
fils, qui, la joue enflie, rageant des dents, pleurait.
Le forgeron crut A une plaisanterie, a laquelle il
devait r6pondre. La canine branlait; la moindre
secousse en aurait raison. II noua un gros fil a la dent
et l'attacha A l'enclume, disant A l'enfant: a Tu vas
voir; nous allons compter un, deux, trois; a trois, la
dent sautera sans la toucher et sans mal; ce fil est pour
la retenir afin qu'elle n'aille pas trop loin. w Et, ce
disant, il saisissait un fer rouge qu'il mettait brusquement sous le nez du garcon. L'opiration fut instantanee. Toute l'assistance rit, I'enfant aussi. jJe t'amnerai des clients, dit le pere en manire de merci. IUs seront bien recus ,, repondit Etienne; et c'est ainsi
qu'il avait fait ses d6buts dans l'art dentaire ! Ses services 6taient fort appr6ci6s. Car, ni a Lansargues, ni
ailleurs dans les petites villes, en l'an 1865, les dentistes n'abondaient et la prothbse dentaire ne comptait guere de chirurgiens.
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jusqu'd ces jours derniers. Rateliers, dentiers, dents
aurifies ne logeaient que sur les machoires bourgeoises et n'ornaient que le devant des palais des millionnaires. Les arracheurs de dents pouvaient venir
sur les places publiques avec tambouret grosse-caisse,
debout sur le siege d'une voiture dor6e, dibitant leurs
onguents, extirpant les molaires dans une rafale de
fanfare, ils trouvaient partout des patients.
Le cadeau le plus apprecib que l'on pit offrir au
forgeron Etienne Crouzet 6tait, sans conteste, une
trousse de dentiste qui remplacerait le davier glorieux,
mais fatigue. C'est ce que fera Jacques devenu missionnaire.
A la rentr6e des classes, les rh6toriciens dont les

examens et les notes de conduite 6taient agr66s par
les directeurs rev6taient la soutane et passaient au

grand S6minaire. Heure moins solennelle que l'ordination sacerdotale, mais 6mouvante, comme toute

prise-d'habit.
La soutane n'est-elle pas I'emblime de cette mortification qui nous retranche de l'ordinaire soci6t6 des
parents et amis, la livr&e qui affirme aux yeux de tous

que le Maitre, Dieu, sera servi en tout, partout, jusqu'au bout ?

Aux premiers jours d'octobre 1867, Jacques Crouzet
fut admis au grand S6minaire.
Sa mere qui, jadis, 1'avait conduit elle-meme a
Montpellier et avait cousu ses blouses noires de petit
seminariste, voulut voir, la premiere, dans ses nouveaux v6tements, le grand s6minariste et I'admirer
un peu, comme savent admirer les yeux des mires.
L'oncle Antoine suivait, lui aussi, d'un ceil satisfait
la vocation de son cher neveu, et il entrevoyait d6ji
le jour oit il pourrait I'avoir A ses c6t6s. Etre rem-
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place, au declin de sa vie, par un parent, un etrecher
entre tous, qui, plus ardemment, continuerait son
ministere et semblerait par ses forces nouvelles perpetuer le nom des Crouzet dans le sacerdoce.
C'6tait un r&ve... qui se r6aliserait, mais au delt
des horizons trop familiers, sous des latitudes plus
eloign6es.
Durant sa retraite de rentr6e, Jacques exposa son
directeur le d6sir de devenir missionnaire a l'6cole
de saint Vincent de Paul.
Cette volonte d'apostolat, que Dieu affermit par sa
grice dans l'ame des siens, doit etre arbitr6e dans ses
manifestations et contr61ee dans ses aptitudes. Ce
don de soi qui exclut toute repentance ou reprise
demande i etre enregistre par la decision d'un sage.
Le directeur spirituel de Jacques jugea que la confiance de son disciple en la grice divine meritait son
acquiescement. Jacques Crouzet pouvait done partir
au service de Dieu et de ses pauvres; saint Vincent
lui tendait-la main.
Avant de quitter la terre des ancetres, il revint a
Lansargues embrasser les siens: Leon, Pauline, sa
mere, son prre. Qui dira l'intime emotion d'Etienne
qui, le front plus courb6 sur le fer qu'il forge, songera longtemps A ce fils ain6, si lointain d6sormais?
Jacques alla saluer, en cette 6glise Saint-Martin,
si familiire, le Maitre, Jesus, pour lequel il abandonnait tout. Il revit, au-dessus du maitre-autel, saint
Martin partageant avec le pauvre chemineau jusqu'au
manteau d'ordonnance. Image que ses yeux d'enfant
avaient contempl6e si longuement; geste que sa main
allait imiter en toute rencontre.
Jacques prit done le chemin de- Saint-Lazare. Son
ami et condisciple intime, Reboul, de Perols, partit avec
lui. < Et misit illos binos ante faciem ejus. Et Jesus

les envoya deux &deux, devant lui, sous son regard. )
Ces deux riverains de la mer azur6e allaient trouver, a la Maison-Mere de la Congregation de la Mission, des Meridionaux exemplaires, les Alauzet,
Prunac, Rouvelet, tous trois de Sate, cet extreme Midi
apres lequel il n'y a que la mer et les Maures!
Mais Ia mer et les Maures attendaient Reboul et
Crouzet.
(A suivre.)

J. CANITROT.

Lettre de sJaur LAGLEIZE, Fille de la Chariti,
i M.

LE SUPIRIEUR GENERAL

Betroka, 8 octobre 1932.

MON TRES HONORt PERE,
Volre binddiction, s'il vous plait!
Avant de quitter Betroka, permettez-moi, mon
Pere, de venir vous saluer et vous parler un peu de
mon voyage. De Tul6ar, j'envoyai un rapport, comme
je pus, A notre Tres Honoree Mere.
Je ne connaissais pas la c6te ouest et savais seulement sa r6putation bien mirit6e de (< soleil n. Quel
sable! La ville europ6enne prend la tournure d'une
vraie ville; les villages indigenes s'eloignent un peu
et nos seurs s'en trouvent loin pour les visites des
pauvres et l'evang6lisation. Elles s'en d6dommagent
par les 6coles, tres frequentbes et tres bien tenues,
par les diff6rents groupements de femmes chritiennes
et catkchumenes.
La Mission est belle et le bien s'y fait largement.
Ii semble surtout qu'un avenir tout proche demande
1l aussi un redoublement d'efforts. Partout, la vision
angoissante du progres vers 'lvangile et I'impossibilit6 d'y faire face!
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Nos missionnaires me demandent une annexe pour
les villages Vezo; la chrktienti actuelle- suffit et
ddpasse meme les forces des soeurs encore valides; je
comprends bien qu'ils ont raison! mais... Les quinze
jours que j'ai passes la m'ont et6 une consolation,

mais aussi une augmentation de soucis.
Avec le P. Chilouet, j'ai repris la route d'lhosy, en
passant par Ankazoabo. La, mon Pare, c'est delicieux;
il y fait tris chaud. Le P. Hennebelle y travaille dur
et bien, et ramasse les materiaux pour la maison des
soeurs; il les lui faut et il va vite, espirons que ses
desirs ne tarderont pas A 6tre exauc6s; de tout mon

cceur je le demande au bon Dieu et A saint Vincent.
Puis, Ihosy, je le connaissais depuis l'annie derniere. Le P. Briant se tue avec son ecole bien grouillante de mioches indisciplines, qui hurlent en diables
et de qui tout le monde est content. A trois heures,
une jeune fille de quinze ans vient au milieu de ce
tintamarre donner une soi-disant lecon de couture aux
filles. C'est une pitib!
Et enfin, Bitroka qui a ses soeurs installkes depuis
huit jours! Le P. Devisse, en six semaines, a fait des
prodiges; la maison est rajeunie, recouverte, appropriCe et disormais tres habitable. Les chretiens sont
ravis d'avoir enfin des sceurs et les petites oeuvres sont
commenc6es, au milieu des caisses et des diballages
d'une installation. Peu a pen, on atteindra les cBara ,,
commences surtout par le P. Fresnel, et NotreSeigneur sera connu et aimb par une tribu de plus a
Madagascar. Jusque-la, il y a encore un vaste champ
d'action pour organiser, construire et acheter des
terrains; les secours viendront de la divine Providence;
j'y compte, et plus la question p6cuniaire devient
angoissante, plus je m'accroche a la confiance quand
m&me.
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Je laisse ici ma soeur Micolet, arrach6e a ses chers
malades de la 16proserie; tout doit se construire sur
les sacrifices; elle est trbs bonne et sera vite connue
et aimbe. Ma soeur Deheauline, d6ej habitu6e au
climat et aux chr6tiens par son sejour de neuf mois
avec ma soeur Gufflet, rave d'enjolivements dans la
cour et a porte de Fort-Dauphin des rosiers et des
fleurs; il en faut, dans la vie, des fleurs, meme en
Mission! Ma seur Lotti, revenue de Vohipino,
s'essaye a la vraie vie de Mission, s'apprivoise a l'idie
de manquer de beaucoup de choses et s'apprend a
faire tout ce qu'elle peut avec peu de chose, ou meme
avec rien; elle a meme appris B se servir d'un
marteau.
7 oclobre. -

J'ai laiss6 Bktroka sans avoir termin6

mon bavardage, qui n'a d'autre but que de vous faire
perdre quelques minutes. Je suis rentr6e hier a la
maison centrale, en douze heures de camion, de quatre
heures du matin B quatre heures du soir. J'6tais un
peu 6tonrdie des cahots hier soir, mais suis toutheureuse de me retrouver & Fort-Dauphin et d'y voir
nos soeurs en bonne sant6 et au travail. Nos filles sont
rentr6es; quelques ameliorations ont pu etre faites;
peu & peu, le bon Dieu permettra de faire le reste et
notre v6nkree seur Bertrou, nous le sentons, prie et
offre pour sa mission.
Veuillez, mon Tres HonorA Pere, nous b6nir toutes,
et, vous assurant de mes pauvres prieres, je reste, en
Jesus et Marie Immaculee,
Votre tres humble et ob6issante fille,
Soeur LAGLEIZE,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
PIERRE-VINCENT BYRNE

Le 15 juillet 1932, Dieu a appel6e
la r6compense
c61este son fiddle serviteur Pierre-Vincent Byrne,
aprbs soixante-trois ans de ministere sacerdotal et
plus de soixante-huit pass6s dans la Congregation de
la Mission. On ne saurait laisser' passer la mort d'un
noble et loyal fils de saint Vincent, comme l'a Rt6
M. Byrne, sans donner dans les Annales quelque
apercu de sa vie et de ses vertus.
Ne le 24juin 1846, a County, archidiocise d'Armagh,
en Irlande, M. Byrne recevait, le lendemain, avec la
grace du bapteme, les noms de Pierre et de Vincent.
Suivant en cela les traces de ses freres plus Ag6s, il
partit trbs t6t pour l'Ambrique et se fixa dans l'itat
de New-York. Ses freres le mirent en pension au
seminaire Notre-Dame des Anges a Niagara Falls, oii
il entra a I'Fge de onze on douze ans. C'est li, au
contact des membres illustres de la Congregation de
la Mission, Mgr Timon, Mgr I~tienne-Vincent Ryan,
Mgr Lynch, archeveque de Toronto, qu'il se sentit
attire vers la famille de saint Vincent. Le 7 septembre 1864, il entrait au s6minaire & Saint-Louis.
La guerre civile, qui battait son plein a cette poque,
rendait la vie plut6t difficile. On a pr6tendu que le
fait de rencontrer, au debut d'un nouveau genre de
vie, des difficult6s presque insupportables 6tait de
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bon augure pour la suite. Quoi qu'il en soit de la v6rit6
de cette affirmation en general, elle se verifia pleinement pour M. Byrne.
II trouva la vie du s6minaire si peu a son gout qu'il
essaya de s'enfuir. Grice a Dieu, la tentative 6choua,
et quelques ann6es plus tard, le !9 mars 1869, le
jeune seminariste recevait des mains de Mgr John
Mary Odin, archeveque de la Nouvelle-Orleans, laza-

riste, l'onction sacerdotale, dans la vieille 6glise
Sainte-Mary. Pour lui 6pargner les rigueurs de I'hiver
a Saint-Louis, ses sup6rieurs l'envoyerent sous le ciel
plus clement de la Louisiane. Au moment de son ordination, la sant6 de M. Byrne 6tait si 6branlie que les
m6decins ne lui promettaient que pen d'annies de
ministere. Les pr6dictions de la Faculte furent d6menties par les 6venements.
Apres son ordination, il travailla quelques annees
a la paroisse Saint-Joseph, a la Nouvelle-Orl6ans, et
s'y fit remarquer par son zele infatigable. Pendant les
terribles 6pid6mies de fibvre jaune, qui ravageaient
periodiquement les etats-Unis a cette 6poque, il se
prodigua pour la consolation spirituelle des malheureux contagieux, sans souci de sa propre conservation.
Bient6t, ses superieurs reconnurent sa valeur exceptionnelle et, pen d'annees apris son ordination, lui
confibrent le poste de sup6rieur; rl6e qu'il devait
remplir successivement dans les plus importants etablissements des ltats-Unis, jusqu'en 1909, ann6e oui
un s6rieux accident de sant6 l'obligea A se d6mettre
des charges et responsabilit6s du superiorat. I1 precha
aussi des missions, pendant plusieurs ann6es, a
travers tout le territoire des 9tats-Unis. A diff6rentes
6poques, il a 6t6 sup6rieur a Saint-Joseph, NouvelleOrleans; a Saint-Jean, Brooklyn; a Saint-Vincent,'
SGermantown; a Saint-Vincent, Cap Girardeau; an

- 6o6 Kenrick Seminary, Saint-Louis; a la de Paul University, Chicago. II fut aussi consultear provincial sous
les visiteurs MM. Thomas Smith et Thomas Finney.
Parmi ses vertus, il iaut noter son amour vranient

extraordinaire de saint Vincent. Les trente dernieres
annees de sa vie, il n'a eu d'autre livre de lecture
spirituelle que les Vertus et doctrine de sai.n Viacent de

Padu de Maynard. II se plaisait a exposer, en les developpant abondamimeat, la doctrine et les exemples de
saint Vincent.
L A son amour de saint Vincent se joignait un pro-

fond attachement i la double famille du saint Fondatear, attachement qui se traduisait par un zH~e ardent
et un genereux dbvouement aux intkrets de la Congregation, tant que le lui permirent ses forces physiques,
par sa r6gularitt et sa soumission, on pourrait dire sa
devotion, aux decisions de ses superieurs. Jusqu'a la
fin, cet attachement filial lui inspira on vif interft
pour les travaux de Ia Compagaie, et, 6tant A la maison
centrale, sa sollicitude etait grande pour la bonne
formation des jeunes clercs a la pikt6 et au zile. Au
confessionnal, il etait inlassable; aussi, la plupart des
etudiants et s6iminaristes le choisissaient pour confessear et directeur.
M. Byrne avait un amour singalier de la pribre.
Tous les jours, quand ses occupations le lui permettaient, il passait plusieurs heures a la chapelie. Outre
l'heare de meditation ordinaire, qu'il n'omettait
jamais, il consacrait une heure entiere a l'adoration
du Saint Sacrement, faisant journellement le chemin
de la croix, et r&citait le rosaire, I'offrant pour les
intentions da Pape, pour les ames du purgatoire et
pour la Communaut6.
Nous avons parl de son assiduit6 au confessionnal
Jusqu'i la fin de sa vie, il voulut retenir son poste de
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confesseur dans l'6glise paroissiale attenante au siminaire, a Perryville. Pour la commodit6 des paroissiens diss6minis dans des fermes eloignees, les confessions s'entendent le dimanche matin, avant et
pendant les messes. Tous les dimanches, sans exception, meme quand des crises de- rhumatisme lui rendaient la marche presque impossible, M. Byrne siegeait
au saint tribunal des cinq heures et demie du matin et
n'en sortait guire avant huit heures passees.
11 entendait ainsi, tons les dimanches, deux cents
confessions en moyenne. Son succes comme confesseur lui venait de sa grande bont6 pour ses penitents
et aussi de son experience et de sa prudence exceptionnelles.
II fant mentionner encore un autre de ses exercices
de pite6, assez original celui-l&. Le Jeudi saint, il passait la nuit entiere en adoration devant le reposoir,
et, a minuit sonnant, commengait le chemin de la
croix. Ce fut sa pratique constante pendant cinquante
ans, et, chaque ann6e, une nombreuse assistance
s'unissait k lui pendant ce saint exercice. Chacun
tenait un cierge allum6 et M. Byrne lui-meme lisait
la miditation a chaque station, d'une voix tremblante
d'6motion.
Ce lui fut une souffrance tris vive quand, la dernitre annie de sa vie, les infirmitis de la vieillesse (il
avait quatre-vingt-sept ans) le forcerent a abandonner
une pratique qu'il gardait fidelement depuis plus de
cinquante ans.
La presence de M. Byrne dans la maison de formation & Perryville, pendant les vingt-trois dernieres
ann6es de sa vie, a*t6 une continuelle source d'6dification pour les jeunes gens du Siminaire et des
*tudes. Sa mort est une grande perte pour la proJoseph LILLY.
vince. Requiescat in pace.
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Lettre de Saur AGNES FEIHE, Fille de la Chariti,
h M. LE VICAIRE GENERAL
Cumberland, Maryland, 20 mars 1933.

... Je me persuade que vous aimerez a savoir quelque
chose de cette petite maison, encore toute nouvelle
pour moi.
Nous avons une garderie d'enfants dont les meres
travaillent pendant la journ6e et n'ont personne a
qui en laisser le soin. L'age de ces pecits va de quelques
semaines a six ans. En g6neral, nous avons de cinq h
dix petits bebes dans notre Nursery et entre douze et
dix-huit enfants plus ages. Ils restent ici toute la
journ6e; quelques-uns meme nous sont amends des
cinq heures et demie du matin et ne sont retiris que
vers sept heures et demie du soir. La piriode la plus
active de notre journ6e est a midi, oix nous arrivent
de l'6cole pour leur diner un bon nombre d'enfants
pauvres. Assez souvent, en comptant les tout petits,
nous nous trouvons avoir plus de cent bouches a
nourrir. Malheureusement, nous sommes tres al'itroit:
aussi, en plus de notre jolie petite salle a manger, nous
faisons usage d'une partie du sous-sol, oii ont 6ti
install6es des tables qui peuvent se rabattre, dont
nous nous servons au moment de la grande presse.
Quelque petit que soit le local, Notre-Seigneur semble
l'l6argir, puisque nous arrivons, vaille que vaille, a
accommoder tout notre petit monde. Plusieurs des
enfants qui fr6quentent l'ecole viennent a la Nursery
pour le go6ter apres les heures de classe, avant de
regagner leurs pauvres maisons paternelles. La plupart de ces enfants ne sont pas catholiques.
L'Ptat nous fournit une allocation annuelle de
I ooo dollars. Cela serait bien loin de nous suffre si
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nous ne recevions de g6n6reuses donations de vivres
du public. Une Socikt6 de dames auxiliatrices
recueille, par le moyen de cardparties et autres divertissements analogues, de quoi subvenir aux r6parations de la maison et a quelques petites ameliorations.
Ces dames, de plus, s'assemblent chaque mois pour
faire des vetements i nos panvres enfants. Presque
sont des non-cathotoutes les dames de cette Sociitl
liques; elles nous sont d'un tres grand secours.
II y a ici avec moi deux excellentes jeunes sceurs,
frais 6moulues du S6minaire, et nous nous efforcons
d'elever les enfants et d'en prendre soin de notre
mieux.
Le dimanche, la Nursery est ferm6e. Nous en profitons pour aller dans la montagne, oui nous enseignons
le cat6chisme en trois endroits diff6rents. Cela nous
fournit I'occasion de voir un bon nombre de gens de
la campagne, qui ont une foi trbs solide, mais sont
priv6s des facilitds de pratiquer leur religion. Nous
avons done, comme vous voyez, un champ excellent
oii travailler pour les pauvres du bon Dieu; et je me
sens tres honoree d'avoir 6th choisie pour cette ceuvre.

HONDURAS

Lettre de Scur THEBERT, Fille de la Ckariti,
a la TRES HONOREE MARE
H6pital de San Pedro Sula, 6 dicembre 1932.

MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Notre Seigneur soit avec nous pour jamais t
Votre petite famille arrivera peut-&tre en retard
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pour vous offrir ses voeux de bonne et sainte annie;
pardon, ma Mire, si vous voyiez comment nous vivons
en ce moment depuis le I3 novembre, jour m6morable pour votre fille, ma-Trss Honoree Mere! C'6tait
la r6volution. Tout le dimanche, les Rouges out
occupc la place; le soir, i six .heures, les Bleus ont
attaqu6 et San Pedro a etC sous le feu pendant treize
heures; les mitrailleuses n'ont pas cessd. Alors, a
huit heures du soir, nous ne pouvions pas rester les
quatre dans notre petit pavilion; ce jour-lI, aucun de
nos Peres ne vint, et nous ne pouvions pas laisser le
Saint Sacrement expose a la profanation, si jamais
les Rouges itaient entr6s. Nos sceurs m'ont suppliee
de leur donner la sainte communion et de laisser vide
le tabernacle. C'est ce que j'ai fait, ma Tris Honoree
-M~re; ensuite, je me suis communiee avec les hosties
qui restaient dans le ciboire apris en avoir donn6 cinq
ou six a chacune avec un purificatoire. Quel moment!
Nous nous sentions plus fortes avec notre Jesus.
A buit heures et demie, nous sommes all6es avec
nos femmes malades a la cuisine, oi nous les avons
install8es tant bien que mal, et les hommes ont passe
la nuit a 1'amphitheitre, seuls endroits de ciment; les
autres pavilions sont en bois. Nous nous sommes mises
a la dipense avec 1'infirmire et deux petits enfants
malades. Les vases sacr6s, 1'ostensoir 6taient avec
nous. A minuit, nos sceurs sont allees se reposer.; je
suis restte en faisant la ronde. Quelques bless6s arrivirent sur le matin, sons une pluie battante, qui continua tout le lundi. A neuf heures, d'autres commencbrent a arriver. Les Bleus avaient pris possession de
la place &sept heures du matin; alors, on cessa le feu.
On nous amena les blesses; je fis appeler les pretres,
qui vinrent aussit6t, car nous avions des cas graves;
cinq moururent, pauvres gens! Ici, maintenant, on dit
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qu'il n'y a riena craindre ; mais, dans les environs, ils
se battent encore; la paix ne se fera qu'en fivrier,
parait-il.
Ma Trbs Honoree M&re, inutile de vous dire les
angoisses oh nous avons passe, sans directeur ni
administrateur; nous n'avions plus de bois ni de mais.
La divine Providence ne fait jamaisdifant; nous 1'avons
experimente une fois de plus. La fille du g6n6ral Martinez vint voir si nousavions besoin de quelque chose;
alors, oui, nous avons 6t6 pourvues de ce qui manquait
en vivres. A present, tout a repris le cours normal,
tout en restant en Ctat de siege, nous ne savons pas
jusqu'a quand.
Nous vous demandons un petit souvenir dans vos
prieres, s'il vous plait, ma Tres Honorbe M&re. Le
bon Maitre ne nous oublie pas, je vous assure. La
semaine derniere, nous sont arrivees cinq religieuses
franciscaines allemandes aUant & Tegucigalpa. Elles
ont di rester neuf jours avec nous, dans notre petite
maison pour quatre; enfin, a la guerre comme a la
guerre; nous nous sommes arrang6es. Chaque communaut6 a pa suivre ses exercices, la rggle s'est observee
la m&me chose; c'6tait trop gentil de nous voir; on
aurait dit le s6minaire. La sacristie servait de rfectoire
aux religieuses et le parloir de chanmbre de commEunaut6; les couchettesparterre. Personne a'a-etimaade
heureusement, car il faisait an temps epouvantabhe;
voili pourquoi l'avion ne pouvait pas voler et le voyage
par terre 6tait impossible a cause de la guerre. Enfin,
samedi dernier, le temps s'est iclairci, juste le temps
nacessaire pour se rendre a Tegucigalpa; une heure
environ de vol; ensuite, la plaie est revenue comme de
plus belle. Nous avons Wte bien •difies du bon esprit
de ces religieuses.
Ma Trs 1Honor6e MAe, je vous demande pardon
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de vous avoir &crit si longuement; il me semble que
je fais mon devoir; n'est-ce pas qu'une mere doit tout
savoir?
Nos seurs avec moi vous assurons de nos prieres
pros de Jesus et de Marie Immaculee.
J'ai l'honneur d'etre, ma Tres Honoree Mere, votre
tres humble et tres ob6issante fille.
Sceur THEBERT,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

NICARAGUA

Lettre de sur. BOCQUET, Fille de la Charite,
ti la Tris Honoree Mere
A bord du Sainte-Thkrise, Je 22 d6cembre

1932.

MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Notre Seigneur soil avec nous pouriamais!
Dieu soit beni! Nous avons pu r6aliser notre pieux
d6sir d'aller feter notre v6neree
centenaire (sceur
Helfenbein). Je suis done partie, commeje vous l'avais
6crit, le 3 d6cembre, avec notre chere et respectable
soeur Samulowska, assistante de la province, qui,
aprbs trente-quatre ans d'Amerique, ne conoaissait
pas Nicaragua. A minuit, le Sainte-Cicile, en rade du
port Saint-Joseph de Guat6mala, levait I'ancre et,
apres une heureuse petite travers6e de quarante-huit
heures, nous arrivions & Corinto, port de Nicaragua,
sur le Pacifique. Nos soeurs Dauplat et Correa, soeurs
servantes de Leon, nous attendaient. Apres le salut
cordial, lesjoyeuses accolades, nous continuous notre
route pour nous rendre bien vite au but de notre
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voyage : la Recoleccion de Leon, oii nous pensions
entrer le 5 au soir; mais voila que nos seurs 6taient
enretraite, voire meme la respectable sceur Helfenbein,
se pr6parant ainsi au grand anniversaire.
Pour ne pas troubler le recueillement de nos soeurs,
changement de direction et repos a l'h6pital jusqu'au 7,
veille de l'Immacul6e-Conception, ou je suis venue au
milieu des chores retraitantes pour la petite consecration A la sainte Vierge et la derniere r6petition d'oraison. Nos sceurs sont rest6es bien recueillies jusqu'au
matin de la belle fete du 8, que nous avons pass6e
ensemble. Vous dire lajoie de notre v6nerable ancienne,
ma Tres Honor6e Mere, sa confusion de nous voir a
Leon exprss pour elle et en meme temps sa reconnaissance pour nos v6n&res Superieurs; elle baisait tour
A tour votre bonne lettre, votre beau souvenir, que je
lui apportais, puis I'image de Notre Trbs Honor6 Pere,
r6petant sans cesse : u Que Dieu soit b6ni! que Dieu
soit beni! A lui seul toute la gloire ! je suis indigne de
tant de faveurs! » La b6endiction du Saint-Pre est
arriv6e aussi bien a temps et, avant de quitter Leon,j'ai
remerci6 ma soeur Buman, la priant d'&tre notre interprete pros de Sa Saintet6 et lui envoyant la photographie de laa v6n6re centenaire.
Depuis quatre ans que je ne l'avais revue, elle n'a
guere change; meme ferveur, ponctualit6 a tous les
exercices de communaut6; sa voix domine les autres A
la chapelle; elle se I6ve tousles jours Aquatre heures,
tricote encore les bas pour les soeurs, ne manque pas
un acte de la presence de Dieu; modele de silence et
de recollection; en un mot, on peut dire qu'elle est
restee petite sceur du Seminaire A soixante-quinze ans
(de vocation) d'Amerique, dont cinquante-six a Leon,
humble, simple et reconnaissante.
Peu de jours avant de commencer le triduum des
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f&tes, les 5, 16 et 17 decembre, une seconde benediction
du Saint-Pere arrivait. Monseigneur le nouvel internonce de l'Amerique Centrale, informe sans doute de
l'6v6nement par nos sceurs de Costa-Rica, l'avait sollicit6e. A la lecture du cable, faite par Mgr Tijerino,
6veque de LUon, sceur Helfenbein se leva, joignit les
mains et s'exclama : t Pourquoi me faire briller ainsi,
moi qui ne suis jamais sortie de la Recoleccion ? , C'est
que le cable annontait une decoration que le De61gu&
Apostolique a di apporter lui.-mme : il est arrive i
Nicaragua par le Sainte-Thirese, qui nous transporte
aujourd'hui a Guatemala.
Ces instants de rijouissance devaient &tremarquis
du sceau de la croix : ma sceur Correa, prise d'un
acces de paludisme, a df s'aliter le I d6cembre, et nous
voila avec cette preoccupation, faisant les preparatifs
de la fete; ma sceur assistante dirigeant l'ornementation de la chapelle et votre servante fabriquant guirlandes et fleurs.
Le boa Dieu a d4 &tresatisfait de notre conformit&
i son adorable volonte : la beaute de sa sainte maison
etait vraiment r6ussie. Les chants et les priires n'ont
point cesse durant ces trois jours d'exposition dt
Saint Sacrement. Le I5 6tait & la charge des orphelines de la maison; le 16 a celle des seurs et employees
de l'h6pital; le 17 aux Enfants de Marie des deux
maisons. Chaque soir, apres la benediction du Saint
Sacrement, avaient lieu les felicitations et une petite

seance r6creative. u Heureusement que je suis sourde,
disait sceur Helfenbein; on peut dire tout ce qu'on
veut! La soci&t de Lon n'est pas restLe en arriere :
elle aussi a voulu son jour, le 18. Dans la matinee, les.
Dames de 1'Assomption, se rappelant avec quelle
gen6rosit6 et simplicit6 la v6enree centenaire lear
avait cede le collge, ont voulu que leurs 6*vhes lui
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adressassent aussi leurs felicitations. Le soir,
Mgr Tijerino, accompagn6 du chapitre, vint entonner
le Te Deum, accompagn6 d'un orchestre de quarante
musiciens, et pr6sida ensuite la derniere s6ance, aprbs
laquelle, dans son ing6nuit6, la bonne ancienne me
disait : O irai-je me cacher? - C'est trop tard, lui
r6pondis-je, tout est termin6. >Puis elle se confondait
en remerciements et r6petait, comme toujours, sa
phrase favorite : Dios se lo pague! Dieu vous le rende!
Apres chaque seance, M. Auerbach, suprieur de
1'6cole apostolique de San-Salvador, qui 6tait venu
precher les retraites, remerciait, au nom de la bonne
ancienne, en quelques paroles; il a 6th trbs applaudi,
surtout dans son rapprochement de Lyonnaise de
France et Lyonnaise de Nicaragua. 11 lui servait aussi
de d6fense a la sortie : c'tait & qui I'approcherait,
I'embrasserait, lui rappelant le passe. Enfin, il fallait
songer, le lendemain 19, & la s6paration; nouveaux
remerciements en versant des larmes de reconnaissance et d'attendrissement & la pens6e que notre r6union n'aurait lieu qu'au ciel maintenant. Nous avons
laiss6 ma sceur Correa en meilleure sant6 et sommes
rentrees saines et sauves a Guatemala. De nouveau,
que Dieu soit beni de tout et daigne nous conserver
encore notre chere sceur Helfenbein, pour notre consolation et l'edification de la petite province.
J'ai l'honneur d'etre, en son amour, votre tres humble
et obbissante fille.
Sceur BOCQUET,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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PANAMA

MONSEIGNEUR GUILLAUME ROJAS

Premier archevique de Panama
Mgr Guillaume Rojas y Arrieta naquit & Carthago
(Costa-Rica) le 26 juin 1855. 11 fit ses premi:res
6tudes A San-Salvador, dans la famille de sa mere,
originaire de cette r6publique. II continua ses etudes
en Suisse, ce qui lui donna occasion et facilit6 de
visiter les principaux pays d'Europe et d'en apprendre
les langues.
A son retour k San-Salvador, il s'appliqua avec
ardeur a l' tude de la medecine, mais il n'alla pas
jusqu'au doctorat, car, entre temps, il d6cida de
ripondre a l'appel de Dieu, qui l'attirait vers la carriere ecclesiastique. II fat ordonn6 pr&tre en 1882, et,
en compagnie d'un autre eccl6siastique fort distingue,
il dirigea un college a Santa-Thecle, ktablissement
qui fut plus tard converti en petit S6minaire. II y
enseigna, entre autres choses, le latin, le grec et I'anglais. Ce fut aussi A cette 6poque qu'il obtint le grade
de docteur en theologie. Ses travaux ayant 6puis6 sa
sant6, il exerca le ministere curial en plusieurs paroisses
du diocise. II fut aussi employ6, par la confiance de
Mgr Carcamo, 6evque de San-Salvador, A la chancellerie de l'6v&ch6, oit furent particulibrement appr6cibes I'aust6rit6 de sa vie et la hauteur de son caractare et de son intelligence.
Mgr Carcamo, ayant projet6 de faire donner par les
Lazaristes des missions aux villages de son diocese,
decida que M. Rojas les accompagnerait et prendrait
part a leur apostolat. Ses relations avec ces mission-
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naires inspira a M. Rojas la pens6e d'entrer dans leur
Congregation, dessein qu'il ne r6alisa pas immediatement, malgr6 son vif d6sir, parce qu'il avait coutume
de r6flcchir longtemps avant de prendre quelque
d&termination importante. Apres avoir bien mnri son
projet, il 6crivit enfin au Visiteur, qui residait en
Colombie, sollicitant son admission. La r6ponse fut
favorable, mais M. Rojas dut attendre avant de r6aliser son cher projet. En effet, Mgr Carcamo refusait de
se priver des pr6cieux services que lui rendait ce jeune
prtre, a la fois si savant, si zl66 et si pond6r6. A la
mort de l'6vkque, M. Rojas se crut libre, mais il fut
contraint de se rendre &Carthago, sa ville natale, pour
.ffaires de famille. It dut m&me alors acceder aux
prieres de Mgr Thiel, lazariste et 6veque de Costa-Rica,
et remplir durant quelque temps les fonctions de supHrieur du s6minaire de cette ville. Enfin, en 1887, ii lui
devint possible de se rendre en Colombie et d'&tre
admis au S6minaire interne. Le temps d'6preuve
termin6, il fat place a Popayan, oh il enseigna successivement dans les deux s6minaires. II en devint plus
lard le sup&rieur. II y forma des hommes 6minents,
et qui lui font honneur, soit dans le clerg6, soit dans
les carrieres civiles, par exemple le grand pokte et
homme politique Guillermo Valencia.
II fut d6sign6 ensuite pour l'CEuvre des Missions.
11 fonda la residence de Nataga, dans la region
devenue depuis prefecture apostolique de Tierradentro. II obtint, dans les missions qu'il prechait, des
r 6 sultats extraordinaires, dus sans doute A son zble et
A sa doctrine, mais aussi A ses connaissances medicales
qui lui donnerent un grand ascendant sur les Indiens.
En Igio, M. Rojas vint h Panama. II 6tait charge
tout d'abord de donner les secours de son ministere
aux catholiques de la Zone du Canal, alors en cons-
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truction, puis il devint cure de Gorgona. II 6tait designi pour ces fonctions qui requiraient la connaissance
de trois langues : le francais, l'espagnol et 1'anglais,
qu'il parlait facilement. 11 remplit aussi durant
quelque temps la charge d'aum6nier de l'orphelinat
de Saint-Joseph de Malambo. II s'acquittait avec conscience et zele de ces humbles fonctions, lorsque a la
mort de Mgr Junguito, 6veque de Panama, il fut
nomm6 par le Saint-Siege, tout d'abord administrateur apostolique, puis 6veque du diocese. Priconis6
le 21 mars 1912, il fut consacr le 18 aoft de la m&me
ann6e. En 1925, l'glise de Panama itant erigie en
archevech6, il en devint le premier archeveque.
Le journal la Estrella de Panama resume ainsi qu'il
suit 1'6piscopat de Mgr Rojas : cc Les vingt annies que
Mgr Rojas y Arrieta passa sur le siege de Panama,
d'abord comme 6veque, puis comme archeveque,
forment comme une chaine de services remarquables
rendus a ce diocese. En ses lettres pastorales, il manifesta toujours un zele apostolique au-dessus du commun, et la Petite Feuille caiholique, qu'il faisait distribuer tous les dimanches dans toutes les 6glises,
6tait r6dig6e par lui, et tout ce qu'elle contenait retenait I'attention, et par la distinction du langage et par
la siret6 de la doctrine. L'Histoire des eivques de
Panama est un ouvrage dont les habitants de l'isthme
lui devront une eternelle reconnaissance. Ce travail
r6vile un esprit superieurement dou6 et rompu aux
difficult6s des recherches et des dissertations historiques. Tout dans ses visites 6piscopales etait privision, ordre et salutaires avis. Durant ce cycle de vingt
annees, on constatait chaque jour une amelioration dans
sa cath6drale, et jusque dans l'6glise du plus modeste
village. 11 ne cessa jamais de songer a la fondation
d'un siminaire, jusqu'& ce qu'enfin il vint A bout de
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1'itablir, bien que les gouvernements libfraux au pouvoir depuis 1912 aient supprim6 du budget la subvention prvue par la Constitution en faveur du S6minaire
et des missions. Ces dernieres furent, elles aussi,
I'objet constant de ses soucis, comme le prouvent ses
d6marches a Rome, rep6t6es jusqu'a ce qu'il ait obtenu
la creation du vicariat apostolique de Colon et du
Darien, confies l'un et I'autre a la Congregation du
Cceur-Immaculi de Marie.
a II nourrit sans cesse les projets les plus 6lev6s. Ii
songeait i la fondation d'un journal catholique, et si,
malgr6 tous les efforts qu'l fit en ce sens et l'int&ret
qu'il manifestait pour cette entreprise, il ne parvint
pas au but, ce ne fut pas sa faute. II se heurta &
diverses difficalt6s ind6pendantes de sa volont6, notamment peut-6tre certaines divergences d'id6es qui
se dressbrent entre lui et plusieurs catholiques
influents. II tint a vouloir un journal essentiellement
catholique et non de parti politique. II voulait le bien
et la paix et non le triomphe illusoire de la religion
dans la discorde qui divise les coeurs. )
Un autre journal, la Buena Prensa, rend & Mgr Rojas le t6moignage suivant: c Fidele en tout temps
A la mission que Dieu lui avait confiee, Mgr Rojas,
par l'exemple de ses vertus, idifia Agalement les pretres et les fiddles; par sa science, qu'il d6versa en
divers 6crits et dans ses .lettres pastorales, il porta
la lumixre de la v6rit6 en bien des ames plongies
dans la nuit de I'erreur; par son tact et sa charitable action, il dirigea les pas chancelants de plus
d'un que le doute 6garait ou qui, dbji, avaient completement perdu la bonne voie; par ses aum6nes et
ses conseils, il prodigua'les secours et les consolations a ceux qui lIui confirent leur misere on leurs
peines. Et parce que, des la premiere heure, Mgr Rojas
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avait compris que, si Dieu lui avait confie un troupeau, c'itait pour qu'il se d6vouft a son bien envisage sous toutes les formes, il ne se borna pas a la
seule direction spirituelle de ses ouailles, mais il
s'appliqua aussi a des ameliorations et a des ceuvres
d'ordre materiel. Outre la restauration complete de
sa cath6drale, la fondation, sans aide de personne,
de son s6minaire, il faut compter l'erection de vingtsept 6glises ou chapelles, sans compter celles qui
furent restaurees ou qui sont encore en construction.
Il tint deux synodes dioc6sains, convoqua un Congres
national en 1923 et fit donner un grand nombre de
missions.
Malgre son Age avanc6, il se montrait toujours actif
et tres ouvert d'esprit. II comptait encore pouvoir
entreprendre d'autres travaux quand la mort arreta
son elan. Atteint de pneumonie, il fut soign6 a 1'h6pital de Panama. La maladie eut bient6t raison de
ses forces affaiblies par une recente operation chirurgicale et le danger apparut imminent. Meme alors, il
demeura lui-meme bienveillant et reconnaissant. Un
ami, le quittant apres une visite, le vit se lever de
son fauteuil pour repondre'
son adieu. Et comme
cet ami le priait, confus de cette attention, de se
rasseoir, Monseigneur lui rdpondit': (Laissez ! C'est
le dernier moyen qui me reste de vous temoigner ma
reconnaissance pour vos visites, durant lesquelles

vous m'entretenez de ce cher diocese, que j'aime
tant. »
Le 4 f6vrier 1933, le fistingue prblat rendait pieusement le dernier soupir, vers onze heures du matin.
Aux funerailles solennelles assisterent les membres
du gouvernement, les autorites de la Zone du Canal
et une multitude attrist6e. Pour obbir aux volontes
exprimies par le dbfunt, il ne fut d6pose sur son cer-
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cueil ni fleurs ni couronnes, et aucun discours ne fut
prononce.
Les feuilles publiques firent cependant son Rloge,
dont la noble sobri6t6 garantit la sinc4rit6. Nous en
avons cite quelques extraits. Nous aurions a dire
aussi en quelle estime tenaient son caractere les personnages les plus vertueux, non seulement de Panama,
mais encore des divers pays oii il eut a se devouer.
Son austerit6 ne se d6mentit jamais: eveque, il v6cut
comme un religieux. Et, certes, de l'aveu de tous, il
fut un module de pretre de la Mission, profondement pieux et regulier. II garda toujours un vif attachement envers sa famille religieuse, et il regretta
beaucoup que la p6nurie de personnel empechat de
rdpondre A son appel pour les Vicariats apostoliques
qu'il revait de fonder. II n'omit aucun effort pour
obtenir que la Congr6gation se chargeit du S6minaire
et sajoie fut immense lorsque enfin il l'obtint. II lisait
la vie et les oeuvres de saint Vincent, dont 1'esprit
anima toute sa vie. Et si aucune des ceuvres qjyi doivent attirer la sollicitude d'un 6veque ne fut n6glig6e
par lui, on a pu constater qu'en premiere ligne il
plaaa toujours, dans ses affections et ses efforts, la
sanctification de son clerg6 et 1'6vangelisation des
pauvres et des abandonnes. -

EQUATEUR
QUITO
I. -

La Maison Centrale

Depuis le 27 aout, on notait dans la ville et les
alentours un mouvement et une agitation pen ordi-
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naires et qui faisaient craindre une revolution; ce
n'6tait que trop juste. Le 28, on distinguait, sur les

montagnes qui dominent Quito, le va-et-vient d'hommes. C'6tait un r6giment venu du Nord poor appuyer
le gouvernement qui allait se constitaer pour dissondre celui que devait presider l'lu do people: M. Bonifaz. Puis, da Sud, d'autres regiments prenaient
position d'attaque.
A l'intirieur de la ville, plusieurs regiments soutenaient un groupement considerable, compose pour la
plupart d'ouvriers r6unis en une soci6t6 nomm6e Compactacion obrera, tous armis et bien r6solus a main-

tenir I'lu du peuple, homme de bien, decide
travailler au relhvement du pays, mais pas ami de Ia
magonnerie.
Or, quatre-vingts seaurs continuaient a la Maison
Centrale leur retraite, qui devait se terminer le 3o. Le
28, vers midi, on entendit tout i coup des d6tonations
de canon tres suivies; aussit6t, la circulation des voitures, tramways est suspendue, les magasins fermes
i Ia hate; des gens armbs couraient de tous c6tes.
M. le ministre de France vint se mettre a notre

disposition, aous offrant la l6gation; it eut la gentillesse d'accompagner ma seur Officiere A sa maison
de la Quinta, oi nos soeurs anciennes et les orphelines
itaient seules, mais la pluie de balles ne leur permit
pas d'arriver; force fut de rebrousser chemin.
Apres le diner, je fus a la salle de retraite pour
avertir nos soeurs retraitantes que la situation 6tait
grave et que la retraite 6tait terminee. D6ji on reclamait des seurs pour I'h6pital et les cliniques. Je
r6citai le Magnificat et, apr:s quelques mots d'encouragement a nos sceurs, les invitant a se d6vouer prs
des pauvres blesses qui attendaient leurs soins, eiles
partirent, sous la pluie des balles, A la grande admira-
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tion des personnes qui les voyaient. Seules, notre
chore sceur Quero et ses compagnes ne purent se
rendre chez elles et v6curent avec nous quatre longs
jours d'angoisses mortelles; les combats ne cesserent
meme pas la nuit. Mais la bonne Providence veillait
sur nous. Les cinquante soeurs restees i la Maison
Centrale, puisque les trains ne circulaient pas, recitaient le chapelet toute la journee; les eclats d'obus
et les balles tombaient autour de nous; deux trous
oat 6t6 faits a la chapelle, des balles ont et6 trouvtes
dans le sanctuaire et un peu partout, mais personne,
dans la maison, n'a 6t6 bless6, tandis que, dans le
voisinage, un enfant de sept ans qu'on nous a amen6
est mort; un homme a eu la figure emportie, la
machoire brise ; et combien d'autres! II serait superflu
de donner d'autres d6tails. Je dirai seulement, I la
gloire de notre Immaculee Mere, qu'elle s'est montree,
comme toujours, notre Gardienne; il semble qu'elle
prenait comme par la main chacune de nos sceurs
pour la preserver de tout mal. Les d6gits materiels
sont consid6rables; mais qu'est-ce que cela quand on
pense aux faveurs de notre Immaculke Mere! Gloire
Soeur MAHIEUX.
SMarie!
2. -

L'Hdpital civil

La sortie de retraite n'a pas Rt6 marquee par la
petite f&te de famille; a peine arrivees, mes compagnes ont pris de suite la blouse pour se mettre au
pansement des blesses, qui ntus arrivaient en foule.
II a fallu renvoyer les femmes moiti6 valides pour
caser les pauvres malheureux qui attendaient I'extraction des balles et les soins qu'exigeaient leurs blessures. Heureusement, nous avions les sceurs du nouvel
h6pital pour nous aider; ce fut une vraie providence-
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Les balles et la mitraille des canons traversaient les
salles en tous sens; nos soeurs ont fait des prodiges de
valeur; l'une d'elles, apercevant un bless6 dans la
rue, prit un petit drapeau de la Croix-Rouge et reussit
a l'amener a l'h6pital; il requt les derniers sacrements
et mourut. M. Maynadier et un pr&tre s6culier se
multipliaient pour donner a tous les mourants les consolations de notre sainte religion.
Des la premiere nuit, on coupa l'eau et la lumiere.
11 fallait ainsi traverser les couloirs au milieu des
morts; l'amphithe6tre regorgeait. Les corps, sans
s6pulture depuis quatre jours, entraient en putrefaction et r6pandaient une odeur insupportable.
Apres bien des tentatives pour aller chercher de
l'eau, on finit par en faire venir de chez les Carmelites, dont le couvent 6tait en face de I'h6pital; on
disposa un tuyau, sorti de je ne sais oi, qui nous
amena assez d'eau pour suffire a la cuisine et aux
pansements.
Au troisieme jour de la guerre, un officier du bon
parti nous supplia d'ouvrir la fenetre de la Communaut6 qui donne sur la rue; c'6tait pour nous demander
le pourquoi des balles qu'on tirait sur ses gens de
I'interieur de lh6pital. En allant & la recherche des
coupables, nous constatimes, h6ias! que nos 6tudiants
en midecine 6taient les auteurs de cette triste
besogne; ils sont tous membres de la Franc-MaConnerie. A l'arriv6e des soldats, ils ont vite filW pour
recommencer le lendemain. C'est alors qu'on installa
une mitrailleuse pour' bombarder l'h6pital; nous
avons cru notre derniere heure arrivie; la mitraille
faisait rage autour de nous; on reussit a nous amener
cinquante militaires et trente-cinq prisonniers civils;
la maison ressemblait a une vraia Babylone; elle est
deja trop petite pour contenir les quatre cents malades;
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je me demande encore comment nous avons pu nourrir
tant de monde; c'est la r 6 p6tition du miracle de la
multiplication des pains. On ne sait ce qu'il faut le
plus admirer; durant ces quatre jours et demi que
dura la guerre, pas une sour, pas un malade ne furent
blesses; mais aussi, de tous c6t6s retentissaient les
Ave et les invocations a notre Immaculee. A elle
toute la gloire!
Sceur SOURISSEAU.
3. -

L'Hospice

Comment decrire les angoisses mortelles par lesquelles nous avons pass6 durant ces quatre jours de
luttes et de combats!
La fusillade, les canons, les mitrailleuses, tiraient
jour et nuit. Impossible, dans ces graves circonstances, de demander cqnseil a notre respectable
sceur Visitatrice. Toutes les communications itaient
interrompues. A cela s'ajoutait encore le manque
d'eau et de lumiere; des vivres. juste le necessaire
pour cinq cents personnes, dont la moitib vieillards,
hommes et femmes, et l'autre moiti6 fous, idiots et
6pileptiques, des deux sexes aussi.
Pendant ces quatre jours, l'hospice fut sous les
balles, 6tant biti au bas de la montagne qui fut le
centre des combats.
Le peril fut grand et meme permanent pour nos
pauvres et pour nous, mais notre Immaculee Mere
veillait sur eux et sur nous; depuis le premier moment
jusqu', la fin des combats, nous avons constat6 sa
maternelle protection.
Tous ces engins tombaient dans les cours, d6truisaient les toits, percaient les murs, tordaient les barreaux de fer, meme les tringles du lit d'une de nos
sceurs, 6miettaient les vitres; aucun de nos pauvres
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n'en fut atteint. Chaque seur, dans son office, essayait
d'6carter le danger; de lI, surcharge de travail pour
faire passer ces pauvres gens dans un lieu moins
expose. Dans leurs all6es et venues charitables, elles
echapperent cent fois a la mort, invoquant la sainte
Vierge. Pendant qu'une des smurs des vieillards servait leur diner, une grenade tomb6e sur le toit a c6t6
6clate, casse une poutre, les 6clats volent de tons c6tes
sans toucher les pauvres, et la seur recoit dans la cornette quelques petits morceaux qui ne lui font aucun
mal.
Le second jour du combat, les defenseurs vinrent
demander des vivres et des sacs pour leurs munitions;
on leur donna ce qu'on put; ils remercierent. Le troisieme jour, ils revinrent; mais, cette fois, ils demandaient de mettre une mitrailleuse dans la tour de
1'glise; impossible de le lear accorder; ils comprirent
et se retirbrent.
Tout en veillant dans l'interieur de la maison, nous
pensions aux pauvres blesses du dehors. Je is entrer
ceux qui gisaient dans notre rue, A plusieurs reprises,
pour les panser, et les gardai jusqu'i la fin des hostilites.
Le quatriimre jour, vers dix heures, on frappe a la
porte a coups redoubles. Je fais ouvrir. Cest un
capitaine avec dix soldats; Iun d'eux dirige son fusil
sur moi; je lui en demande la cause. Le capitaine de
r6pondre : ( Ma Soeur, on tire sur nos soldats, je ne
comprends pas comment une religieuse peut le permettre. ) Je l'assure que c'est faux et je lui donne
les clefs pour que lui-meme s'en rende compte. Ne
trouvant rien, ils se retirent.
L'apres-midi, c'est pire. J'entends qu'on brise une
porte, celle par oi entrent les provisions. J'y vais
et me trouve en face d'un commandant, suivi d'un
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piquet de soldats. Ils entrent; I'ua d'eux tire six coups
en l'air. Nos pauvres vieilles mouraient de peur. Un
aut-re me met le fusil sons la gorge, disant : a Tuons
cette soeur, dbtruisons cette maison de la souffrance, etc. ) Ce soldat p6nitra plus avant dans la
maison et proc6da de la m&me fagon avec chaque

sceur qu'il rencontrait. Elles profiterent bien de la
grice du moment : deux d'entre elles envoybrent promener ledit soldat et son fusil; une autre lui dit: a Si
c'est l'heure du bon Dieu, tuez-moi w; une, plus
jeune, perdit connaissance; ce qui donna lieu de dire
et d'6crire dans les journaux qu'une soeur avait 6tW
tu6e.
Je demandai au commandant ce que signifiaient ces
abus. II me dit que je devais d&clarer oih tait la.
mitrailleuse que j'avais revue dans la maison; je
l'assurai qu'il ne trouverait ni mitrailleuse ni arme,
qu'il pouvait chercher lui-meme; il me r6pondit qu'il
me croyait et se retira avec ses soldats.
Quel ne fut pas mon 6tonnement quand, le jour
suivant, je vis se presenter le meme commandant,
avec ses officiers et sa troupe! II commenca par me
faire des excuses pour s'etre si mal comport6 la veille
et me dit qu'il avait l'ordre de loger a 1'hospice; its
&taientdeux cent cinquante hommes. Le president de
la Bienfaisance, averti, me r6pondit qu'il n'y avait qu'i
s'arranger pour les recevoir. Nos pauvres vieillards
durent s'entasser pour c6der une salle, oi s'entasshrent
aussi les soldats. Le dortoir et I'infirmerie des sceurs,
qui avaient recu plus de balles et avaient df etre
abandonn6s, furent destin6s aux officiers. Ainsi,nous
avons accompli la recommandation de Notre-Seigneur : Pardonnez & vos ennemis, faites du bien &
ceux qui vous pers6cutent.

Sceur VENEGONI.

4. -
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La Maison Saint-Vincent

Ce fut le 29 ao^t, vers huit heures et demie du matin, que la fusillade commenca i l'entr6e de Quito,
autour de la maison Saint-Vincent, batie sur une colline qui forme un centre au milieu des montagnes, oft
6taient places les d6fenseurs et les attaquants.
La maison Saint-Vincent est pour les sceurs
anciennes et infirmes; il y a, de plus, un orphelinat,
filles et garcons, au nombre de deux cent soixante,
une 6cole professionnelle et quelques dames pensionnaires. Le personnel complet, y comprisles sceurs, est
de trois cent dix personnes.
Les d6fenseurs occuperent d'abord la maison, puis
se retirerent le 30; deux heures apres, arriv&rent les
attaquants. Premiere manifestation de la protection
du bon Dieu et de la sainte Vierge, car, s'ils se fussent
rencontr6s dans la maison, il se livrait une bataille
sanglante; avec combien de victimes ! La'preuve, c'est
que le capitaine des nouveaux venus, furieux d'avoir
des soldats tu6s et blesses par des balles parties de
la maison et n'y trouvant pas, A son entree, ses ennemis, mit son pistolet sous la gorge d'une sceur, puis
du maitre menuisier. Le bon Dieu permit que ce chef,
qui au fond 6tait bon, se repentit quelques instants
apres, fit des excuses, se comport.t tres bien avec nos
soeurs, leur indiquant les endroits ou il y avait moins
de danger.
Les locaux de la communaut6 et les dortoirs des
garcons furent occup6s par ces nouveatx h6tes, qui
avaient mitrailleuses et canons. Ils tiraient et on leur
r6pondait; un soldat eut l'os du bras bris6 en morceaux; une seur le mit a l'abri et le pansa. Le peril
6tait grand. Pourtant, grice & Dieu, les de'gts ne sont
pas bien consid6rables. Les balles pleuvaient.de trois
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points diffirents et nos soeurs devaient circuler au
milieu de ces balles, la maison 6tant grande et ]es
offices eloign6s les uns des autres. Pas de lumiere,
pas d'eau; il fallait aller A une bonne distance chercher del'eau dans un vieux puits. La confiance de nos
sceurs en notre Immaculee Mere fut leur sauvegarde;

l'invocation : O Marie, conque sans p6ch6 » les pr6servait mille fois par jour d'une mort imminente.
Toutes accomplirent g6nereusement leur devoir,
chacune dans son office, idifiant par leur pieuse
abnegation les militaires et tout le personnel de la
maison.
La divine Providence pourvut aussi a leur alimentation. Avec la quinzaine, les provisions s'achevaient.
Mais le bon Dieu permit qu'un frere j6suite, charg6
de faire les achats pour le noviciat, f6t arret6 par la
fusillade en face de la maison Saint-Vincent, oi il
demanda asile et fut requ avec son autobus et ses provisions : quatre cents pains, 75 livres de viande, etc.,
qui lui furent paybs. Un jour, pourtant, toute la
maison jeina, la violence du combat ayant oblig6 la
soeur cuisiniere a se retirer sans s'ktre mise au travail.
Le soir seulement, on put aller d6m6nager la batterie
de cuisine et s'installer dans un corridor un peu plus
I l'abri.
Enfin, le 2 septembre, vers neuf heures et demie,
nous pfimes nous revoir. Les militaires se retirerent,
chacun rentra chez soi. On commenaa par aller a la
chapelle pour remercier le bon Dieu et notre Immaculae Mere de leur protection si visible. Le soir, il y
eut une benediction solennelle et, les neuf jours qui
suivirent, la messe fut entendue en actions de grices
par tout le personnel de la maison. Chacun 6tait bien
persuad6 qu'il avait. 6t l'objet d'une protection palpable et visible pendant ces quatre longs jours de
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combats incessants. De tout notre nombreux personnel, seule une jeune fille imprudente fut blessee a
la jambe, faute de n'avoir pas 6cout6 les sceurs; l'os,
.hereusement, n'a pas &6t touchk.
Seur QUtRo,
i. f. d. 1. c.s. d. p. m.

ACTES DU SAINT-SIEGE
LETTRE DE S. S. LE PAPE PIE XI A M. CAZOT
VICAIRE GENERAL
A L'OCCASION DU TRICENTENAIRE
DE LA BULLE c SALVATORIS a ET D'AUTRES CENTENAIRES

Dilecto Filio AEmilio Cazot,
Vicario GeneraliPresbyterorumCoxgregationisa Missione
et Societatis Filiarum a Caritate
PIUS PP. XL
DILECTE FILI, SALUTEM

ET APOSTOLICAM

BENEDICTIONEW

Plures iucunditatis causae hoc vertente anno, ut proximeaudivimus, tibi tuisque sodalibus secundo omine exhibentur.
Namque primo ter centum implentur anni, ex quo ista presbyterorum a Missione Congregatio per Decessorem Nostrum
f. r. Urbanum VIII adprobata est. Cuius quidem eventus
commemoratio vobis gratissima exstat, quum societas vestrar
quae sancto Vincentioa Paulo gloriatur auctore, conspiciatur
hodie in universas fere orbis partes propagata, tot religiososcomplectens filios ad salutem pauperum provehendam tuen-damque cleri disciplinam sedulo incumbentes, tot missionalium domibus, clericorum Seminariis aliisque Institutis piis
instructa atque-exornata. Huic alia accedit ter saecularis
memoria, illius videlicet salutaris operis, quod a Conferentiae diei Martis n appellatur, ab ipso Patre vestro Vincentioinstitutum, ut sacerdotes, in piam solitudinem simul recepti,.
per caelestium rerum meditationem ad rationem vitae perfi-ciendam impense excitarentur. Ex qua pia consuetudine, abeximiis quoque viris, ut Olier et Bossuet, fideliter servata,
illae exortae sunt meastruae recollectiones, quae iam pridem
pluribus in locis inductae sunt.'At vero non modo vestra
presbyterorum sodalitas plures halct hoc anno laetandi
rationes; ipsa quoque Filiarum a Caritate Congregatio, ab.

eodem sancto Vincentio

632 condita, ter saecularia sollemnia

effuso gaudio celebrabit. Et merito; haec quoque enim Vincentiana familia, ex eodem ardentissimae caritatis fonte profecta, tam longo annorum cursu religiosis mirabiliter est
aucta filiabus, inter quas clarissima eminet Catharina Laboure,
quae proxime, auspice Deo, beatorum fastis adscribetur.
Nemo profecto ignorat Filias a Caritate Vincentianas versari
in valetudinariis, in pupillorum hospitiis, in puellarum
ludis et officinis, in ceterisque caritatis institutis, inter ipsa
bellatorum arma, ut omnibus egentibus praesto esse non
desinant, animarum simul et corporum sanitati opitulantes.
Denique aliud sodalitium, quod sanctum Vincentium prope
suo iure tanquam magistrum ac patronum veneratur, quodque
vulgo a Conferentiae S. Vincentii a Paulo , nominatur, centesimum plenum annum a sua institutione celebrabit. Sollemnia autem, quae ab isto sodalitio mense Maii proximo
peragentur, summo Nos studio participamus per Dilectum
Filium Nostrum Joannem Cardinalem Verdier, Parisiensem
Archiepiscopum, quem Litteris nuper datis Legatum Nostrum renuntiavimus. Itaque tot faustitatis iucunditatisque
vestrae rationes memorantes, facere non possumus, quin Nos
Ipsi vobiscum ex animo gratulemur; eo vel magis, quod
sollemnia ista saecularia fauste incidant in sacrum ipsum
annum, quo a toto catholicorum orbe coocelebranda est
divina illa Redemptio, cuius suavissimos inter uberrimosque
fructus caritas ipsa adcensetur. Quid enim utilius esse potest,
in tam sollicita ad praesentes aerumnas levandas auxiliorum
investigatione, quam heroum caritatis exempla palam inter
populos revocare, ut divina illa virtus, quae ceterarum veluti
parens et altrix exstat virtutum, in omni vitae genere revirescat et quam maxime floreat ? Minime igitur dubitantes,
quin ex iucundorum eventuum commemoratione Dei gloria
augeatur et studium caritatis magis magisque in omnibus
acuatur, divinam bonitatem enixe flagitamus, ut Vincentianis
Congregationibus reliquisque caritatis sodalitatibus benigne
faveat, earumque votis uberi gratiarum copia obsecundet.
Quarum quidem auspex et praecipuae dilectionis Nostrae
testis Apostolica sit Benedictio, quam tibi, Dilecte Fili, et
utrique Vincentianae Congregationi tibi commissae, nec non
ceteris Vincentianis societatibus peramanter in Domino
impertimus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XV mensis

Martii, anno
decimo.
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MDCCCCXXXIII,

Pontificatus

Nostri

duo-

Plus pp. XI.

INDULGENCE PLENItRE POUR LE 27 NOVEMBRE

Sacra PaenitentiariaApostolica
Officium de Indulgentiis
BEATISSIME PATER,
Superior Generalis Congregationis Missionis, ad pedes
Sanctitatis Vestrae provolutus, humiilime petit prorogationem
gratiae concessae per Rescriptum Apostolicum, datum die
24 aprilis 1926, quo christifidelibus visitantibus quamlibet
ecclesiam vel publicum oratorium piarum domuum Presbyterorum memoratae Congregationis aut Puellarum a Caritate
die qua festhm Manifestationis Immaculatae Mariae Virginis
a sacro Numismate celebratur, plenaria tribuebatur Indulgentia ad septennium.
Et Deus, etc.
Die 29 martii 1933.
Sacra Paenitentiaria Apostolica benigne annuit pro petita
prorogatione ad aliud septennium, servato tenore concessionis in supplici libello memoratae.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.

S. Luzio, S. P. R.
S. de ANGEIS, Subst.

LES CHAPELETS DES FILLES DE LA CHARITE
INDULGENCES DU ROSAIRE

Sacra PaenitentiariaApostolica
Officium de Indulgentiis
BEATISSIME PATER,
Superior Generalis Congregationis Missionis, ad pedes
Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter petit prorogationem
gratiae concessae per Breve Apostolicum diei 12 augusti 1879,
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<quo ad quinquennium tribuebatur: I. Facultas Presbyteris
memoratae Congregationis benedicendi Coronas precatorias
-cum applicatione Indulgentiarum SSmi Rosarii pro Religiosis tantum Sororibus, quas Filias Caritatis appellant; II. In-dultum in favorem praefatarum Sororum, vi cuius ipsae,
,Coronis precatoriis a praedictis Presbyteris uti supra rite
benedictis utentes, quotiescumque eb legitimas caritatis causas SSmi Rosarii recitationem interrumpere deberent vel
interruptam ne prosequi quidem possent, easdem indulgen,ias acquirere valerent, quas acquisivissent si SSmum Rosarium absque intermissione et per integrum recitavissent.
Et Deus, etc.
Die 9 martii t933.
Sacra Paenitentiaria apostolica propositis precibus respon,det: ad I, prout petitur, non expedire; recurrant singuli
sacerdotes; ad II, pro gratia prorogationis ad aliud quinquennium, servato tenore concessionis in supiplici libello
mnemoratae. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

S. LUzro, S. P. Reg.
S. de ANGELIS, Subst.

DECRETUM

Parisien. Beatificationis et Canonizitionis Ven. Servae
Dei Ctltarinae Labourt e Societate Puellarum a
Caritate.
SUPER DUBIO

An, stante virtutum et duorum miraculorum approbatione,
tuto procedi possit ad praedictae
Venerabilis solemnem B eatificationem

Dives in misericordia Deus, adiator in opportinitatibus
Ps. 9, 9), inter cetera quae Ecclesiae suae in terris laboranti
praestat divini roboris adiumenta, insignes sanctitate viros
per decurrentium temporum spatia identidem snscitare consuevit, qui, virtute accepta ab alto, ingruentibus necessita-

tibus, mirifice succurrerent. Hinc contra exortas et gliscentes
baereses, Doctores per saecula suscitavit, qui doctrinae gladio
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cas repellerent : contra morum asperitatem et immanitatem
sire barbarorum sive ethnicorum ad fidem conveAorum,
Monachos, qui eorum animos christiana suavitate mulcerent :
contra terrenarum rerum studia, Mendicantium Ordines, qui
arctam paupertatem profitentes, caelestes divitias verbo et
exemplo terrenis praeferre docerent :- contra decimi sexti
saeculi novatores, qui ipsa Christianae zeligionis funda-menta subvertere conabantur, Clericorum Regularium Ordines, qui, docendo et adolescentium animos educando, et
fidem et mores in Christiana societate instaurarent. Decimoý
septimo saeculo, erroribus bellisque gliscente aetate, Vincentium a Paulo inaestimabili dono Galliae dedit, immo et
Ecclesiae universae, divinae largitatis dispensatorem rnagnificum et romanae fidei assertorem invictum. Is imaginisFilii
Dei conformis factus, ea magnitudine anirni spatia caritatis
dilatavit, ut omnes, quotquot suorum temporum miseriae
homines divexabant, amplecti. ad succurrendum novo prodigio visus sit. Porro millia millium hominum. qui egestate
aerumnisque conficiebantur, incredibilis eius caritatis beneficia senserunt. Quae beneficia, futuris prospiciens temporibus, per filios suos ccPresbyteros Missionis ,, Filiasque I
suas, c aCaritate o appellatas, quin de fere innumeris rivulis,
qui ab eo procedunt, sermo habeatur, in aevum perennavit.
Filias a Caritatedicimus, quae ad quadraginta millia, veluti
candidae columbae ex mystica arca demissae, omnibus per
orbem mirantibus et stupentibus gentibus, pacis nuntiae et
omnimodae caritatis administrae fiunt.
Ex praecipuis Societatis-huius filiabus merito Venerabilis
CATHARINA LABOURi
adnumeratur, quae in pago Fain-lesMoutiers anno i806 nata, et in familiae suae sinu erga Deum
et beatam Virginem pietate enutrita, huic Societati meruit
cooptari; pacis autem nuntia et caritatis administra insignis
ab eadem sanctissima Virgine electa est. Etenim, dum inter
tirunculas in Parisiersi, quod vocant, sui Instituti seminario
ad religiosam vitam se comparabat, anno i83o, lulio mense
prius, dein, et praesertim die 27 Novembris anno eodem
Snira eiusdem B. M. V. Immaculatae dignata est apparitione,
quae sacri numipmatis cudeadi curam ei concredidit. Mandatum hoc per sui spiritus moderatorem est quidem exequuta, arctissimum tamen turn de accepto mandato, turn de
apparitionibus a se habitis, per quadraginta sex annos
humillima virgo silentium servavit. Numisma hoc. Mariae
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Immaculatae imaginem referens una cam pia invocatione,
christilni populi animos ad adventantem dogmaticam Immcculatae Conceptionis definitionem opportune inter cetera
comparavit, et innumeras omne genus gratias et miracula
largissime etiamnum effundit.
Haec quae Deus per numisma hoc operabatur prodigia,
piissima virgo probt noscebat, sed, quin alta de se sentiret,
nesciri et pro nihilo reputari (Im. Chr.) amabat, et omnia
humillima officia ab obedientia sibi cpncredita, in simplicitate et effusissima caritate, iuxta sui legiferi patris praecepta,
hominibuz ignota per totum vitae curriculum adamussim
implevit. Omnis gloria eius, filiae Regis,... ab intus (Ps. 44,
14). Tota enim Catharinae sanctitas interior, dum vixerat,
fuit, sub profundissimae humilitatis munimine veluti contecta. Attamen vix ad caelum die 3i Decembris anno Domini
1876 fuit evocata, longe lateque eius virtutes fuerunt compertae. Quapropter Pius X sa. me. anno 1907 huius Ancillae
Dei beatificationis causam esse introducendam edixit. Die
S. Vincentio a Paulo sacra anno 1931, Ssmi D. N. Pii
Papae XI auctoritate, heroicae Catharinae virtutes recognitae
fuere; et, per Sacrae hujus Congregationis decretum, die
i3 Februarii mensis nuper elapsi latum, duas sanationes vera
esse miracula, eadem Pontificia auctoritate, fuit comprobatum.
Plana itaque via ad Beatificationem patebat. Sed, ut
nostrae leges requirunt, ultimum discutiendum eratdubium:
An, stante virtutum et duorum miraculorum affrobatione,
tuto procedi possit ad praedictae Venerabilis sollemnem
Beatiftcationem. Rfus Cardinalis Alexander Verde, causae
huius Ponens seu Relator, in Generali sacrorum Rituum
Congregatione, coram Ssfio D. N., die 25 Februarii mensis
habita, dubium hoc proposuit, cui omnes Rmii Cardinales,
Oificiales Praelati et Patres Consultores affirmativam responsionem emiserunt. Beatissimus vero Pater suum proferre
iudicium in hanc diem, decimam secundam Martii mensis,
Dominicam secundam in Quadragesima, distu!it, in cuius
Missae Evangelio Christi Domini transfiguratio narratur,
futurae electorum glorificationis forma et exemplar.
Advocari itaque iussit Rios Cardinales Camillum Laurenti, S. R. C. Praefectum, et Alexandrum Verde, Causae
Ponentem seu Relatorem, nec non R. P. Salvatorem Natucci,
Fidei Promotorem Generalem, meque infrascriptum Secre-

-- 637 tarium, sacrisque operatus edixit tuto procedi posse ad Venerabilis CATHARINAE LABOUR

sollentnem Beatificationem.

Hoc autem decretum promulgari, in acta S. R. C. referri
litterasque Apostolicas sub annulo Piscatoris de Beatificationis sollemniis in Vaticana Basilica quandocumque celebrandis expediri mandavit.
Die 12 Martii, anno Domini 1933.

CAMILLUS Card. LAURENTI,
S. R. C. Praefectus.
Alphonsus CARINCI,

S. R. C. Secretarius.
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- Notes biograpkiques sur les anciens confreres d'Espagne, par B. Paradela.
I" mai. - Le Centenaire des Conferences de SaintVincent-de-Paul. - M. Marien Diez, par A. Alonso.
- Anciennes fondations des Filles de la Charitd en
Espagne:Saragosse, par P. Vargas. - Saffron Walden.
- Notes nicrologiques des Filles de la Chariti de la
province espagnole : Sceur Celestina Domingues de
Vidaurreta, par une Fille de la Charit6. Saeur
Assomption Aguiriano, par une Fille de la Charit6. Saur Victoria Cruz, par J. Calles. - Sacur Gumersinda
Escds, par une Fille de la Charit6. - Saur Casilda
Ibaaez, par une Fille de la Charit&. Chronique
semestrielle de Cuenca, par Virumbrales. - Ckronique
de Murguia, par F. Larrainzar. - La Mission de Cuttack. La fite de Lourdes a Dantolingui, par E. Yafiiz.

Germanor. - Janvier-mars i933. Chronique. La maison de Bellpuig en 1932, par J. Padr6s. - Les
fites traditionnelles de Verdzi, par P. Cortes. - La
maison de Figueras en 1932, par J. Monteros. - Missions donnies par la maison de Palma, par A. Cafiellas. - -La maison de Barcelone pendant le second semestre de 1932, parJ. Ramis. - Nouvelles de San Pedro
Sula, par M. Perez. -Lettre de F. Amengual a R. Lacorte. - Nouvelles de Trujillo, par G. Jordi Pont. Les Missions de la maison de Trujillo, par J. Martorell.
- Nouvelles de Tarma, par E. Nacenta. - Le Siminaire de Hudnuco, par L. Bosch Caixal. - Par la
valiUe de Pisco, par J. Pons,

-- 641 Annali della Missione. - Mars 1933. - Nos Causes,
par J. Scognamillo. - Le centenaire de la Bulle d'Urbain VIII commimori au Lionin. - Mgr Ciceri. Mort de M. Silvo Ferrero, par D. Landi. - Madagascar : vie de mission, par sceur Capparozzo.
Le Missioni Estere Vincenziane. - 1" mars 1933. Troisikmecentenaire de l'approbationde la Congrigation
de la Mission par le Pape Urbain VIII. - Mort et fundrailles du P. Verdier.
mars 1933. Lettre de Mgr Justin de Jacobis (7 mai 1840). - La
Mission d'Albanie, par F. T. Brunetti. - La fite du
27 novembre 1932 dans la chapelle des Filles de la
Charilt de Tripoli.
Lettre de Mgr Justin de Jacobis
20 mars 1933. (4 avril 184o). - Les retraitesa la maison de Bisceglie.
- La Mission d'Albanie, par F.-T. Brunetti.

11 Ven. Giustino de Jacobis. -

20

Vincentius a Paulo. - Janvier 1933. -- Un inoubliable : M. Wit. - Pratique de la mfdecine par un
missionnaire. - Avec la flottille vers l'Australie. Jubilide Mgr Geurts.
Le Bulletin Catholique de P6kin. - Janvier 1933. Mgr Ciceri,par E. Barbato. - Lesptlerinagesi V.-D. de
Tonglu, par J.-M. Tr6morin. - Les Communistes au
Kiangsi, par E. Barbato.
Mars. - A propos de la mort et des funirailles de
Armand David a propos d'un livre
Mgr Jarlin. recent.
Janvier-f6Le Petit Messager de Ning-Po. Visite
vrier 1933. - Mgr Paul-Marie Reynaud. pastoralede Mgr Defebvre. - En route vers la France,
par C. Delafosse.
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LIVRES
Maurice COLLARD. Ferdinand Montels, lazariste;
Pierre Ou et Jean King-Sing, dicapitis au Kiangsi
(Chine). Paris, 1933. In-8, 142 pages.
M. Collard a le culte des martyrs; ii aime k louer leurs vertus et
plus particulitrement leur courage en face des tourments et de la mort.
Apris Pierre Bourgoin, aprts les donze victimes de Tientsin, voic trois
martyrs chinois du milieu du dix-neuviime sikcle. C'est la premiere vie
de M. Montels; elle sera lue avec plaisir et profit.

Guillaume MONTEROS. Biografia del Rvdo P. Antonio
Palau. Espluga, 1933. Brochure de 33 pages.
Ces pages sont un extrait de la revue Germanor, organe de nos confreres de la province de Barcelone. M. Antoine Palau meritait les
kloges qui lui sont adressis dans cette courte brochure.

Congrigationdes pritres de la Mission. Vicariat apostolique de Pikin. J.tat de la Mission du ir"janvier 1931
au 3o juin 1932. P6kin, impr. du P6tang. In-4,
194 pages.
Ouvrage de documentation fait de statistiques et d'illustrations, qui
repr6sentent soit les missionnaires, soit les edifices de sl Mission.
Comme source de renseignements sur le vicariat de Pekin, il serait
difficile de trouver mieux.

H. APPERT. Seur Rosalie. Niort, impr. Nicolas,
1933. In-8, 66 pages.
Mile Appert est une grande admiratrice de sceur Rosalie. Ce n'est
pas de l'inedit qu'elle nous apporte, mais le ricit de faits connus,
racontes avec simplicit6, cocur, grace et pift6.

Joseph MARINA. La Carith Vincenziana a Piacenxa
nell'anno 1932. Piacenza,

1933. In-8, 27 pages.

Cet opuscule renferme,outre quelques statistiques utiles, le rapports
de M. Marina, directeur de i'CEuvre, aux assemblies g6enrales des 6 et
8 f6vrier, qui runissaient : la premire, les jeunes a Louise de Matillac *; la seconde, les Dames de la CharitC.

-

643 -

Jean-Marie PLANCHET. Explication du catlchisme de

Pekin. Pekin, impr. du Pktang, 1933. 2 vol. in-8,
30" mille.
Ce livre est en chinois; comment I'appricier sans la connaissance de
cette langue ? Le nom de M. Planchet permet de supposer qu'il ne lui
manque rien des qualitis requises pour ces sortes d'ouvrages.

Joseph BAETEMAN. Mois de Marie de la MidailleMira,uleuse. Evreux, G. Poussin, 1933. In-8 de 18o pages.
Clergi et fideles aimeroat ce mois de Marie, neuf, pratique, adapte
aux temps presents.
D'abord, Ierecic des apparitions, puis un apercu sur le symbolisme,
la M6daille miraculeuse proposee comme rem&de providentiel pour
tous les maux contemporains de I'£glise et de la societe, enfin, les
particulieres harmonies du culte de la medaille pour tons les Ages de
la vie. Tel est le plan.
Chaque jour du mois nous offre une lecture de cinq pages, une
histoire et une petite prikre.
Livre 6crit avec une simplicite %oulue et touchante, d'oh 1'on sent
percer, en particulier dans les pridres, un amour de Marie qui rechauffe
et enflamme par une v6ritable contagion.

Joseph BAETEMAN. Dialogues apologitiques. Evreux,

Poussin, 1933. In-8, 400 pages.
Travail r6duit, condense, vif, alerte, prime-sautier, mais profond, sur
ces questions d'apolog6tique qui seront toujoura d'actualite. Au lieu d'un
manuel necessairement froid, parfois indigeste, M. Baeteman nous
offre les mames theses, les memes questions sous forme de dialogues.
II campe en face d'un vieil oncle mecreant une jeune fille instruite,
spirituelle, fine, caustique I''occasion, mais philosophe quand mime;
le tout est vivant, plein de doctrine ct d'k-propos. On litce livre comme
un roman, sans s'arz&ter. Dicu, la Providence, Jesus-Christ, l'Ame,
l'Vglise, la religion, tout y passe. L'ourage, qui n'cat vraiment pas
banal, est aussi complet qu'on peut Ie ddsirer. Nous souhaitons que
tous ceux qui, surtout de nos jours, out a d6fendre leur foi, se procurent ce livre. Ils y trouveront un arsenal de rdponses claires, prdcises,
qu'ils sauront servir i l'occasion. On doit le recommander, surtout i la
jeunesse, en particulier comme manuel de cercles d'etudes.

Joseph BAETEMAN. Miditations sur la doctrine chritienne. 9vreux, Poussin, 1933. In-8, 750 pages.
Ce livre est la deuxidme edition (z5* mille) des Courtes meditations
sur la doctrine ckrilienne, publides d'abord pour les jeuaes filles. Cette
nouvelle edition s'adresse i tous les fiddles.
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C'est tout le cat6chisme du Concile de Trente qui passe sous nos .eux,
c'est-k-dire :
a r trimestre : le symbole.
a* trimestre : les sacrements.
3* trimestre : -s commandements.
4e trimetre : le Pater.
On ne pouvait trouver theme plus riche et plus complet.
Chaque meditation (avec prelude, priere, deux points et pridre finale)
n'a .que deux pages de texte. Mais c'est tellement condense, clair,
prati ue, fouille, incisif, doctrinal, que chaque jour fournit ample
sujet a de profondes rkflexions.
Les pr8tres y trouveront, avec les divisionset subdivisions Lris claires
qui sont comme le cachet distinctif de I'auteur, des plans tout pr6paxes
pour leurs sermons; et les fidles, une nourriture riche, substanielle,
pour alimenter leur pi&t6.
La plume infatigabie de M. Baeteman nous a dEj& donn6 de bien
belles choses; mais aucun de ses ouvrages ne travaille, comme celui-ci,
les imes en profmndeur.
- On ne peat lire, chaque jour, ces deux pages, sans se sentiz meilleur
a la fin de I'annfe.
On regrettera que P'anteur ait crm devoir supprimer les meditations
sur les fates; mais l'ouvrage, avec ce supplement, aurait etE par trop
volumineux, vo qu'il condense en un seul volume lea denu volumes de
la premibre 4dition.

Leon MIROT. Le sijour du PNre Bernard de SainteThsirse en Perse. (Extrait des Atudes carmilitaines,
avril 1933.) Paris, Desclie, de Brouwer. In-8, 23 pages.
Cet opuscule, compos6 par un des archivistes les plus 6rudits de nos
Archives nationales,porte la marque des autres ,crits de l'auteur; il est
puis6 aax meilleures sources et, mame dana les plus petits details,
mirite toute confiance. Le Pare Bernard de Sainte-Tharase n'est autre
que Jean Dural, carme d6chausse, 6veque de Babylone, dont il est
question dans la vie de saint Vincent de Paul. M. Mirot signale une
confusion. On avait cru jusqu'ici que lea fonds employ6s pour la
restauration de cet fvech6 provenaient d'une demoiselle du Gu6 de
Bagnols, maride & Antoine de Ricouart; la viritable bienfaitrice s'appelait, de son premier nom, Elisabeth le Peultre. La confusion dtait
d'autant plus facile que P'une et I'autre eurent pour 6poux un Antoine
de Ricouart et que toutes deux s'adonnaient aux bonnes aeuvres.

R. P. DE REVIERS DE MAUNY. Les heures glorieuses
du pavillon des Missions catholiques 4 l'Exposition coloniale de Paris en ig3r. Paris, Paul Martial, 1933.
In-8.
Le pavilion des Missions catholiques revit sous nos yeux par les
magnifiques illustrations que contient ce beau livre.
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P. FOURNIER. Voyages et dicouvertes scientifiques des

Missionnaires naturalistes franfais i travers le monde
(xv" au xx* siecle). Paris, Paul Lechevalier, 1932.
In-8, 253 pages.
Ce livre nous interesse surtout par les vingt-quatre pages qu'il consacre & M. Armand David. De tous lea missionnaires naturalistes francais, c'est i notre savant confrbre que i'auteur semble donner ie
premier rang. M. David 6tait tout & la fois giologue, malacologiste,
entomologiste, ornithologiste, mamucologiste et botaniste. II a fait
d'innombrables decouvertes dana chacune de ces parties du champ
scientifique. a La variet6 de sea collections zoologiques n's jusqu'ici
jamais et- egalie, ecrivait en 19a2 W. Limpricht, & plus forte raison
depasse. Quant X la geologie et a la botar.ique des regions qu'il a
visitees, elles lai doivent leurs plus grands progres. * Un autre Allemand disait de lui en 1876 : a II est Pun des explorateurs et des naturalistes les plus remarqjables de tous les temps. a
Une inexactitude a echappe k la plume de M. Ie chanoine Fournier;
c'est le Bldktii calkolique de Ptiin qui la reieve. a En dehors des
jesuites que nous venons de nommer, 6crit M. Fournier, il faudrait
signaler le P. Wieger, S. J., de la m&me Compagnie, pour son Historique de la mddecine cdiwcise, et no botaniste, le P. Charvet, qui,
herborisant dans ;e Tcheli, le Chansi et les montagnes de i'ouest de
P6kin, entre 800 et a ooo metres, a retrouv6 k pen prs toutes lea espices
decouvertes par Bunge en x189, lors de son voyage en Chine, et non
revues dans l'intervalle. Plus de a oo plantes, recueillies par le
P. Charvet, se trouvent dans I'herbier Grandoger (Universit6 de
Lyon). a
Rendons k chacun ce qui lui est df. Le P. Charvet n'est autre que
notre confrere, M. Louis Chanet, qui, avec le regrettE M. Seire, a
explor6, avec une patience de botaniste, toutes les montagnes qui soot
& l'ouest de Paotingfou et de Tchenguiogfou, et enrichi non seulement
I'herbier Grandoger, de Lyon, mais aussi l'herbier du P. Licent, de
Tientsin.
A une science appreci6e des plus 6minents savants, M. David ajoutait
une admirable modestie et un esprit surnaturel remarquable. Sa vie
m6riterait d'etre ecrite. Nous n'avons sur lui qu'une simple notice bien
courte, due i son compatiote M. le chanoine Duranatz. Cela ne suffit
pas an plus illustre des enfants de saint Vincent dans le domaine
scientifique.

Abb€ Paul THONE. Sauveurs avec le Christ. Paris,
Descl6e, de Brouwer. !933. In-8, 264 pages.
a Lectures et m6ditations sur L'apostolat de la Reparation a, lisonsnonu en sous-titre. En trois chapitres, l'auteur nous moatre le fondement de Papostolat, la pratique de 1'apostolat et 1'ame du zale on la
r6paration. Ce livre de d6votion sers. sfrement utile aux personnes
picuses, auxquelles il inspiera le disir d'etre ap6tres.

-646Abbe Paul THONE. Dans les pas du Sauveur. Paris,
Desclie, de Brouwer, 1933. In-12, 277 pages.
Reprenant, pour le preciser et le divelopper, un travail dite en 1927
et maiDtenant Cpuise, sur les moyens de r6parer, I'auteur fait ressortir
toute la fecondit d'une vie chretienne unie . ceile du Christ. 11 montre,
dans cinq chapitres, la condition de toute reparation : la vie de la
gr&ce; le principe de cette reparation : le m6rite; I'Ame de la reparation : I'amour; la premiere application du mirite : la satisfaction; la
seconde application du merite : la priore.
Tous les aspects de notre vie surnaturelle sont ainsi etudies k la
lumibre de Ia plus sure doctrine, en vue de la pratique de ia reparation.
On connait la maniere persuasive et vivante de I'auteur, qui sait
meler aux ddveloppements les plus substaatiels, les traits les plus
varius, les exemples les plus convaincants et les comparaisons les plus
pittoresques, dans un langage extr6mement prenant. Abondante et
suave nourriture pour la lecture spirituelle et la meditation.

A.-Joseph CHAUVIN. L'unioxn
l'autel, suivie de la
Communion spirituelle. Paris, Desclee, de Brouwer,
1933. In-32, 71 pages.
Cinq chapitres : Nature de I'union i l'autel; Le fait de Ia celebration incessante de la messe; Bases thoologiques de i'union & l'autel;
Avantages de l'union i F'autel; Pratique de l'union & I'autel. Enfin
un appendice : Memento d'intentions de messes poor chaque jour de
'ann6e.

Louis DU PONT. Miditations sur les mystires de notre
sainte foi. Paris, Desclee, de Brouwer. 1933. 6 vol.
in-8.
Cet ouvrage fut publi6 en espagnol en i6o5 ct r66di(e en 16o7. On 'a
traduit en latin, en frangais, en allemand, en portugais, en polonais, en
bohbmien, en famand et mame en arabe. C'est l'euvre d'nn theologien
et d'un saint. Le theologien, qui a et6 professeur de tbhologie pendant
vingt-trois ans, nous livre le fruit de ses reflexions et de ses vastes
lectures; le directeur des &mes nous fait part de sa longue expirience
et signale avec une sfrete remarquable Its points delicats ou decisifs;
I'ap6tre ardent met en valeur les arguments reconnus les plus propres A
eclairer les esprits et i entrainer les volontes. Au contact de cette
pensee si lumineuse et si forte, de cette piete si tendre et si saine,
I'esprit et le coeur s'emplissent de Dieu.
En France, ces meditations furent specialement gouftes. Quatre
traductions francaises ont paru de x6x1 i 1878. La demni&re, ceuvre du
P. Jcnneseaux, cat epuiee depuis longtemps. L'edition de r»33 la
reprend. Le texte a eti soigneusenent revise. sur Pespagnol par le
P. Ugarte, qui a compliet et contr61E les citations. Le P. Bellot a
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corrigi le texte frangais, rajeunissant et modifiant des expressions
moins courantes de nos jours. Des tables nouvelles, dressies par le
P. Gosselin, 6tablissent une harmonic entre les evangiles des dimanches
ct fetes et les sujets developpes par I'auteur. It s'y joint deux plans
pour retraites et un autre pour le mois de mai.

Charles-F. JEAN. La condition de-la femme dans la
Basse-Misopotamie, d'afres les documents sumnro-akkadiens antiieurs au X VII si'cle avant J.-C. 7 pages.
Rapport lu au Congres international d'anthropologie de Paris, en 193r,
par notre confrere M. Jean, d6elgu6 de la Societi d'ethnographie de
Paris.

H. CRAPEZ et E. MOULIS. Optimisme et Apostolat.
20 6d. Paris, 1931. In-8, 286 pages.
Choix de maximes emprunties & des saints et a des penseurs, et
claasses sous quatre titres : Soyons joyeus, Soyons confiants, Soyons
bons, Soyonsardents. Nous souhaitons a tous les missionnaises, mome
aux plus ages, d'&tre on de devenir ce qu'on leur demande dans ce
livre. Impossible d'&tre ap6tre si I'on n'est pas optimiste; le pessimisme
brise l1'lan et refroidit l'ardeur.

Image mortiaire du T. H. P. Verdier.
Belle heliogravure, sortie de la maison Boumard. Prix : i franc.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
32. Giordano (Joseph), pr&tre, 7 mars 1933, a la
Maison-Mere 71 ans d'age, 51 de vocation.
33. De Graaf (Nicolas), pretre, 17 mars, a Alegria;
48, 26.
34. Miesopust (Hyacinthe), pr&tre, 21 mars, a Itayo-

polis; 59, 41.
35. Alloatti (Joseph), pretre, 27 mars, a Chieri ; 75, 55.
36. Ruckebusch (Francois), coadj., 3o mars, a la
Maison-Mire; 80, 44.

37. Gisotti (Dominique), coadj., 4 avril, a Bis:eglie;
48, 15.
38. Lacour (Georges), coadj., 9 avril, a La Teppe;

33, 9.
39. Gonachon (Jean), pr&tre, 6 mai, a Lyon; 85, 62.
40. Bret (Jean), pr&tre, 9 mai, a Cali; 78, 6o.
41. Daly, clerc, 17 mai, a Perryville.
NOS CHIRES S(EURS
Germaine Garoier, a Chatenay; 67 d'age, 46 ans de vocation.
Armandine Nicolas, a Montolieu ; 72, 47.
Genevieve Duparcq, a Marseille; 40, 1o.
Yvonne Cadas, & Paris; 32, it jours.
MarieLucas, a Saint-Omer; 75, 5o.
Madeleine Ducombs, a Salindres; 71, 41.
Louise Lambert, a Bruxelles; 84, 63.
Marie Lea, a Paris; 84, 6i.
Adble Dozol, a Blaye; o, 48.
Valentine Moutin, a Alger; 53, 3i.
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Rafaela Matas, I Madrid; 32, 4.
Francisca Ancin, a La Havane; 64, 45.
Casilda Ibafiez, A Las Palmas; 74, 56.
Melchora Mateo, a Madrid; 71, 47.
Micaela Echegoyen, a Palma de Majorque; 49, 29.
Hel6ne Vellin, a Graz ; 27, 5.
Marguerite Costero, a Turin; 71, 51.
Thdrbse Fizzardo. a Turin; 92, 68.
AgnBs Pontedera, A Pontedera; 47, 22.
Barbcra Fiorini, a Monistero; 83, 5i.
Catherine Szarvas, A Marianostra; 77, 58.
Hermine Kartner, k Budapest; 89, 61.
Alice Palmer, 4 Emmitsburg; 89, 6o.
Alphonsine Planque, N Paris; 61, 42.
Jeanne Derville, . Saint-Loup; 64, 41.
Marguerite Gentaud, a Amiens; 81, 6o.
Eugenie Duchemin, hMontolieu; 80, 56.
Marie Fertin, a Guise; 52, 3i.
Lucienne Lecuyer, a Paris; 27, 7 mois.
Mary Bitch, a S. Helens; 66, 46.
Elvira Zuccri, a Rome; 6o, 27.
Emilia Medoma, i Brno Jundrov; 58, 38.
Clotilde Zahlbruckner, a Banska Bystrica; 72, 43.
Edita Hajck, A Nitra; 32, lo.
Anna Furst, a Graz; 53, 34.
Maria Turon, a Valencia; 51, 34.
Emilia Pablo, i Valencia; 77, 53.
Paula Sola, a Santander; 71, 50.
Maria Cortes, i Jerez; 42, 16.
Justa Madrigal, a Santiago de Cuba; 79, 59.
Euginie Courcoux, t Vannes; 80, 47.
Emilie Knoderer, N Vannes; 72, 51.
Marthe Cardinal, a Musinens;56, 34.
Marguerite Hernaodez, I Montolieu; 76, 49.
Marie Laquieze, a Paris ; 84, 63.
Maria Alterache, at Malaga; 83, 6o.
Mathilde Pantano, a Parme; 76, 38.
Zaveria Gariglio, a Saverne; 77, 59.
Maria Velardi, a Naples ; 71, 37.
Anastasia Rediger, a Chelmno; 6o, 40.
Anne Zander, a Cologne ; 65, 44.
Marie Schimatsek, a Kesxthely; 64, 39.
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Rose Baloc, a Pecs; 36, t2.
Antoinette Pinter, a Ehrman; 64, 42.
Jeanne Miculka, h Graz; 66, 47.
Aloisia Forstner, a Lankowitz ; 66, 40.
Michelle Grataloup, a Gourdon; 58, 34.
Henriette Delzenne, a Chateau-l'tveque; 62, 39.
Marie Kersante, a Dieppe; 8o, 48.
Marie Poinas, a Thibouville; 72, 44.
Anna Hahn, a Strasbourg; 64, 36.
Ellen Gore, a Drogheda; 75, 46.
Mary Borck, k Philadelphie; 81, 55.
Bridget Craffey, a Nouvelle-Oridans; 64, 36.
Enrica Turri, a Sienne; 8o, 5o.
Josephine Klingenberg, a Chelmno; 82, 62.
Cecile Losinska, a Cracovie; 6o, 37.
Marie Wierzbicka, k Cracovie; 87, 70.
Valerie Cwiklinska, a Stanislawow; 42, 22.
Milagros Soriano, k Madrid; 21, 8.
Maria Perez, k Barbastro; 72, 54.
Maria Lailla, a Montoro; 82, 55.
Sinforosa Cardette, a Rafelbufiol; 74, 52.
Tomasa Zugarrondo, a Vergara; 90, 63.
Maria Tamarit, a Seville; 62, 40.
Gratia Preiml, a Bratislava; 21, 2.
Marie Argaud, a Valfleury; 58, 39.
Mathilde Cagnez, k Ans; 84, 64.
Maria Gonzalez, a Barcelone; 81, 43.
Henriette Peltan, a Clichy; 85, 6o.
Antonia Cidad, hMalaga; 72, 52.
Marie Pelissard, a Montolieu; 79, 52.
Leonie Corion, a Bergues; 89, 59.
Antoinette Belardo, k Somma Vesuvio; 27, 4.
Marie Marchand, a Paris; 83, 57.
Augusta Brin, a Bordeaux; 71, 37.
Louise Gineste, a Nice; 71, 47Maria Fernandes, k Chateau-l'Pveque; 84. 60.
Rosa Ruffini, a Sienne; 72, 43.
Paolina Pasquini, a Sienne; 43, 18.
Marie Gaillourdet, aCasale)8i, 55.
Virgina Borio, k Acqui 66, 44.
Madeleine Caprioglio, a Milan; 78, 52.
Marie Prestini, a Plaisance; 76, 47.

651 Marie Luccarelli, a Plaiance; 89, 71.
Thers.e Schopf, a Gyongyos; 26, 6.
Frances Dinkgrave, a Emmitsburg; 92, 63.
Rose Maguire, a Buffalo; 75, 50.
Marie Adine, a Paris; 85, 6t.
Marguerite Boutet, a Sarlat; 77, 55.
Gilberte Gimel, a Clichy; So, 59.
Marie Corgier, a Aumale; 72, 5i.
Anna Viallon, a Lille; 57, 39.
Anne Cheminant, a Vannes; 59, 46.
Josefa Majercik, a Ladce; 27, 7.
Maria Ceruti, aCampomorone; 76, 48.
Maria Gaspari, a Lauro; 78, 54.
Pasqua Barilli, a Caraglio; 72, 49.
Carmela Traversa, a Tarente ; 79, 5.
Luisa Franchi, a Turin; 88, 6s.
Marie Escobar, a Loja; 64, 38.
Primitiva Merino, h Talcahuano; 66, 46.
Leonie Desobry, a Clichy; 87, 57
Josephine Mirabel, a Montolieu; 8x, 55.
Marie Bousquet, a Montolieu; 82, 59.
Marie Gouzy, a Paris; 83, 62.
Antoinette Sarrat, a Pezenas; 67, 45.
Marie Carabet, a Constantinople; 87, 67.
Marie Roughan, a Liverpool; 70, 46.
Marie Vercruysse, a Bruges; 66, 41.
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SAINT VINCENT DE PAUL

PANEGYRIQUE PRONONCE PAR MGR DUTHOIT
v&6que d'Arras

A

LA

MAISON-MERE

DES

PRETRES DE LA MISSION

LE 30 AVRIL 1933
Vivo, jam non ego ; mnit vero in me Ckristus.
Ce n'est plus moi qui vis; c'est le Chist
qui vit en moi.
(SAINT PAUL, Galates, 11, 0o.)
MONSEIGNEUR ,
MES BIEN CHERS FRERES,

La translation des restes de saint Vincent de Paul
en cette chapelle, le 25 avril i83o, donna lieu k de
grandioses solennit6s, o I'linitiative de l'archeveque
d'alors, Mgr de Quelen, second6e par le gouvernement du roi Charles X, m6nagea an peuple de Paris
l'occasion de manifester son attachement et sa gratitude au grand ami des pauvres. La f&te d'aujourd'hui
rappelle cet 6vinement, qui continue a intiresser la
foule, toujours nombreuse, des obliges de saint Vincent et qui procure a ses deux families religieuses, les
pretres de la Mission et les Filles de la Charit6, la
joie,de sentir sa protection plus proche et plus efficace
dans I'atmosphere de grice qui rayonne autour de son
glorieux tombeau.
Depuis lors, on peut dire que s'est oper6e une
autre translation, d'ordre spirituel, dans le monument
litt6raire, ouvrage d'un de ses fils, ou les pens6es et
I. Mgr Delabar, vicaire g6nwral de Paris.
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les oeuvres du grand serviteur de Dien ont &et rassemblies des sources les plus diverses avec le souci d'une
exactitude scrupuleuse, et se pr6sentent d6sormais i
notre 6tude et a notre admiration sous la garantie des
plus savantes recherches et d'une histoire d6finitive.
D'ailleurs, de sa vie et de ses 6crits il y a ici beaucoup mieux que les archives, parfaitement inventori6es
et mises en ordre. Vous nous en offrez, Messieurs de
Saint-Lazare, la continuation fi dle, notamment dans
la lignee de vos illustres sup6rieurs, en qui se reconnaissent l'humilit6, la simplicit6 et la charit6 si chores
a votre saint fondateur. N'ai-je pas d6fini en ces trois
traits la physionomie de son dernier successeur, celui
dont vous portez encore le deuil, le Tr:s Honor6 Pere
Verdier, dont la finesse native et la riche culture
s'enveloppaient de tant de modestie et de bont ? En
faisant m6moire de lui, je ne r6ponds pas seulement
au d6sir de votre coeur filial, j'acquitte une dette personnelle de gratitude et, si je suis aujourd'hui son
invite, c'est apres avoir 6t6, a plus d'un titre, son
oblig6.
Je lui dois meme l'orientation de mes pens6es dans
la lecture de la riche biographic dont il a ecrit la preface, et & laquelle j'ai emprunt6 toute la substance de
ce discours. (<Homme simple et multiple n, dit-il de
saint Vincent de Paul. La multiplicit6 6clate aux yeux
des lecteurs les moins r6fl6chis. La vie de saint Vincent de Paul est aussi abondante en ceuvres qu'en
vertus. Mais la simplicit6, oi est-elle? Oh est la source
premiere de sa saintet ? Oi est le secret de sa puissance ? La rdponse m'est apparue, mes Freres, dans
le mot de saint Paul que je citais en commencant; saint
Vincent de Paul eft pu dire, comme l'Ap6tre: < Ce
n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. ,
Car on sent en lui le Christ sans cesse present et agis-
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sant, lumitre de sa pensee et de sa parole, force de
ses vertus.
Nous allons essayer de nous en rendre compte,
repondant ainsi du meme coup au d6sir du Maitre, qui
attire aujourd'hui nos ames sous les traits du Bon
Pasteur, et au vaeu du disciple, qui, au ciel comme sur
la terre, n'a rien tant A coeur que de nous donner A
lui en brebis dociles et fid~les.
Tout d'abord, mes bien chers Freres, Notre-Seigneur J6sus-Christ n'est pas, pour Vincent de Paul,
un personnage lointain dont il aurait conscience d'&tre
s6par6 par plusieurs si6cles d'histoire. I1 a, au contraire, le sentiment de sa presence actuelle. I1 parle
,de lui tomme s'il vivait sous ses yeux. II le regarde
agir, il 1'6coute parler. A tout propos, il -prend conseil
de lui; il invoque son exemple: « Seigneur, dit-il,
quel bonheur d'atre vos 6coliers! D Quand il indique
une regle de conduite, sans cesse il renvoie au module,
et avec une precision et une spontaneit6 qui indiquent
jusqu'a quel point son commerce lui est familier.
La consideration de plaire a Notre-Seigneur et de
procurer sa gloire est pour lui 1'argument souverain
et decisif. En invitant Mile Le Gras A faire des
excuses au cur dde Villepreux, m6content de ce qu'elle
fit venue sans 1'avertir, il l6ve sa pens&e vers le
Maitre: ( Notre-Seigneur retirera peut-etre plus de
gloire de votre soumission que de tout le bien que
vous pourrez faire. Un beau diamant vaut plus qu'une
montagne de pierres, et un acte de vertu d'acquiescement et de soumission vaut mieux que quantit6 de
bonnes ceuvres qu'on pratique a l'6gard d'autrui '.
I. I, p. 246. Tous les renvois, sauf indication contraire, se rapportent
SI'ouvrage de M. Coste: le Grand Sait du grand si~cle.
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Ne cherchons pas bien loin, mes Freres, I'endroit
precis oii se nouent ces relations privilgiees avec le
Sauveur. Saint Vincent de Paul est un habitue, un
fervent de l'oraison. II lui donne une heure chaque
jour et il s'y applique tout entier. Lorsqu'il en rend
compte pour initier ses fils a cet exercice souverain,
les paroles vives et lumineuses d6bordent de son ame.
11 a l'accent du temoin direct qui 6tait le privilege
des premiers disciples et dont saint Jean c6lebrait la
puissance de persuasion lorsqu'il disait : c Ce que nous
avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce
que nous avons explore, ce que nos mains ont touch6
de la parole de vie... nous en rendons t6moignage'.,
De cette communication directe lui vient non seulement la substance de ses conseils, mais le ton de ses
discours. Bossuet, dans une lettre au Pape Clement XI,
traduit l'impression de tous les auditeurs.< Nous l'coutions, dit-il, avec avidit6, sentant bien que se r6alisait en lui ce mot de 1'Ap6tre : Si quelqu'un parle, que
ces paroles soient comme des paroles de Dieu 2. )
C'est pourquoi, sa predication tranchait si fort sur
1'on se prles d6plorables usages de son temps oi'
chait soi-meme et non pas Jesus-Christ, ni les ames ,.
Et ii parlait d'expCrience quand il disait: u Dieu est
une source inepuisable de sagesse, de lumiere et
d'amour. C'est en lui que nous devons puiser ce que
nous disons aux autres, et nous devons an6antir notre
propre esprit et nos sentiments particuliers pour donner lieu aux op6rations de la grace, qui seule illumine
et 6chauffe le coeur. II faut sortir de soi-meme pour
entrer en Dieu; il le faut consulter pour apprendre
son langage et le prier qu'il parle lui-meme en nous et
1. II, p. 329.
2. 1 lean, II,

x-2.
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par nous.
11tfera pour lors son oeuvre et nous ne
II
giterons rien '. II y avait quelque chose de sensible
dans la conviction qu'il donnait de son intimit6 avec
le Christ, et Mme de Lamoignon en ecrivait en ces
termes a Louise-Marie de Gonzague: a Eh bien!
Madame, ne pouvons-nous pas, a l'imitation des disciples qui allaient a Emmaiis, dire que nos coeurs ressentaient les ardeurs de l'amour de Dieu, pendant que
M. Vincent nous parlait ? n
( A force d'attacher ses regards a la personne sacrie
de Notre-Seigneur Jesus-Christ, saint Vincent de Paul
gardait une impression trbs profonde des traits de son
divin Modele et s'appliquait a les reproduire avec une
ardeur de zele et parfois une s6verit6 & l'egard de luimeme qui etonnaient les t6moins autant qu'elles les.
6difiaient. Son humilit6, en particulier, 6tait susceptible
au point de r6pliquer par. des r6actions tres vives a
tout ce qui aurait pu flatter son orgueil. Fait-on allusion a ses m6rites? II se dit le plus grand p6cheur de
l'univers. Lui t6moigne-t-on des 6gards exceptionnels? II demande qu'on fasse moins de c6r6monie a
1'endroit d'un porcher et du fils d'un pauvre paysan
tel que lui2 Entend-il faire l'6loge de ses oeuvres? II
se donne pour un mis6rable instrument, un maroufle,
un pauvre 6colier de quatribme. Au contraire, les
humiliations sont les bienvenues, et il a pu un jour
6tre accus6 de vol sans se difendre. Jusque dans
l'exercice de l'autorit6, des qu'il apprehende d'avoir
depass6 la mesure, il s'excuse aupres de ses subordonnes, et on le voit, un soir, apres une r6primande
pourtant mbritie, se mettre A genoux devant un frere
et lui baiser les pieds . ,
1.II, p. 45.

2. III, p. 338.
3. III, p. 337.
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u N'est-il pas vrai que certains traits nous donnent
I'impression de d4passer la mesure et appellent une
explication? Saint Vincent voulait-il r6agir contre
l'ambition qui avait mele d'abord quelques vues
humaines a son d6sir du sacerdoce et I'avait mis a la
recherche d'un benefice pour assurer son avenir et
celui des siens? Souhaitait-il gagner les coeurs ý la
vertu par des exemples plus eclatants? Ne faut-il pas
plut6t juger de ces pr6tendus exces par la contemplation habituelle qu'il faisait des abaissements du
Sauveur? L'aneantissement du Fils de Dieu, obbissant jusqu'd la mort, et la mort de la Croix, ne l'avaitil pas entrain6 dans une sorte d'6mulation qui le rendait avide des plus mauvais traitements, ain de Lui
ressembler davantage et de Lui rendre amour pouramour? C'6tait en face de la Majest6 divine qu'il prenait le sentiment de son n6ant et c'6tait dans l'exemple du Dieu incarn6 et crucifie qu'il trouvait le
stimulant de son humilit6 et I'app6tit d'opprobre qui
l'entrainait jusqu't sacrifer Sa 1gitime reputation? II
lui suffsait sans doute d'avoir lu dans l'Ivangile que
le divin Sauveur nous invite a venir A l'6cole de son
humilit6 et lui-meme disait que, si on avait pu lire
dans son u coeur adorable », on aurait sans doute
trouv6... que la sainte humilit6 y 6tait particulierement grav6e 1. ,
L'obbissance est seur de l'humilit6. Que de merveilles elle a op6r6es dans la vie de saint Vincent de
Paul! Mais n'est-ce pas une fois de plus a l'imitation
du Fils de Dieu, qui n'est venu au monde que pour
faire la volont6 de son Pere ? La circonspection et les
lenteurs de notre saint sont connues, on dirait volontiers qu'elles sont 16gendaires, et on peut juger, aux
I. III, p. 429.
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nombreuses justifications qu'il en a donnies, de la
fr6quence des griefs qu'on lui en a faits. II est juste
de reconnaitre que sa prudence paysanne servait ici
en quelque sorte d'amorce i sa prudence chr6tienne
et surnaturelle. Lui-meme le laisse entendre lorsqu'il
dit:. La nature fait prendre des racines profondes
aux arbres avant que de leur faire porter du fruit, et
cela meme elle le fait pen a peu. Notre-Seigneur en a
use de la sorte en sa mission, ayant men6 une vie
cachee un fort long temps avant que de se manifester
et de s'employer aux ceuvres de redemption 1. »
Un projet, si seduisant soit-il, le trouve done au
premier abord defiant. II s'agit de n'etre point dupe
des apparences et de l'inconsideration d'un premier
mouvement. A l'offre d'un riche prieur6, il oppose
cette rdponse dilatoire: < Je pense que nous ferons
bien de le laisser la pour encore, tant afin d'emousser
la pointe de la nature, qui voudrait que les choses
avantageuses fussent promptement ex6cuttes, que
pour nous mettre dans la pratique de la sainte indifference et donner lieu a Notre-Seigneur de nous manifester ses volont6s, cependant que nous lui recommandons la chose. S'il veut qu'elle se fasse, le retardement ne gatera rien, et moins il y aura du n6tre,
plus il y aura du sien 2. > Mais, remarquons-le, mes
bien chers Freres, la defiance de saint Vincent de
Paul est une d6fiance attentive. Elle n'ecarte pas la
lumiere, elle l'appelle. Elle ne supprime pas les questions, elle les pose; elle leur laisse seulement le temps
de mifrir. Tandis qu'elle s'abstient de decider et
d'agir, elle met tous ses soins a interroger. Elle place
l'ime en 6tat de large comprehension & 1'egard des
I. III, p. 38o.
a. III, p. 425.
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desseins de Dieu. a ]largissons fort notre cceur et
notre volonte en sa pr6sence, dit saint Vincent, sans
nous diterminer a ceci ou a cela, jusqu'A ce que Dieu
aura parlei. n Et Dieu ne manque jamais de parler
par la voix des autorit6s ou par la voix des evenements. C'est une parole 4piscopale, celle de Potier,
iv&que de Beauvais, qui le d6cide i instituer les premieres retraites pour la formation du clerg6; c'est un
desir de M. de Gondi qui est a l'origine de la Congregation de la Mission; c'est une intervention de
l'archeveque de Paris qui donne naissance aux Dames
de Charit6.
Pour dissuader l'un de ses fils d'une initiative pr6maturbe, saint Vincent dira encore : ccLe bien que Dieu
fait se fait quasi de lui-m&me, sans qu'on y pense...
Soyez plut6t pitissant qu'agissant; et ainsi Dieu fera
par vous seul ce que tous les hommes ensemble ne
sauraient faire sans lui. u
Et lorsqu'il verra s'insinuer et prendre vie la Compagnie des Filles de la Charit6, il pourra dire en toute
veritt : a Qui eft pens6 qu'il y aurait des Filles de la
Charit6, quand les premieres vinrent en quelques
paroisses de Paris ? Oh ! non, mes filles, je n'y pensais
pas: votre sceur servante, Mile Le Gras, n'y pensait
pas non plus, ni M. Portail; Dieu y pensait pour nous.
C'est lui, mes Filles, que nous pouvons dire auteur de
notre Compagnie; il 1est plus v6ritablement que personne autre 2. n
Humble et docile, Vincent de Paul 6tait surtout a
1'6gard du Christ un disciple et un 6mule de sa charite. L'ardeur et 1'etendue de son zele sont les timoins
de son amour. II disait un jour: a Demandons k Dieu
I. III, p. 423.
2. I, p. 269.

qu'il donne a la Compagnie cet esprit, ce coeur qui
nous fasse aller partout, ce coeur du Fils de Dieu, cceur
de Notre-Seigneur, qui nous dispose a aller comme il
irait et comme il serait all lui meme si sa sagesse
6ternelle eft jug6 & propos de travailler pour la conversion des nations pauvres. , Oui, vraiment, son
coeur battait a l'unisson du coeur du Christ et il s'est
emu, on peut le dire, sans connaitre obstacle ni frontieres, des miseres du monde entier; misere du peuple
des champs souffrant dans son ame et dans son corps,
misere des pauvres malades priv6s de soins corporels
et spirituels, misere des prisonniers sans consolations
et sans soutiens. misere des galeriens abandonnis a la
pourriture physique et morale, misere des enfants
trouves condamn6s a mourir faute de soins ou a vivre
victimes d'une exploitation criminelle, misere des
infdiles en ce pays de Barbarie dont il avait connu
les tristesses et pour lequel il revait d'une d6livrance
a main armee, misere des nations chr6tiennes atteintes
par la peste, misre des peuples paiens, tel celui de
Madagascar, pour lequel son ardeur conqubrante s'enflammait davantage a mesure que maladies, naufrages
et mille contrari6tis semblaient vouloir I'empecher de
I'atteindre. La sainte Eglise, comme le peuple chretien, a trouv6 Vincent attentif a tous ses besoans, ceux
du clerg6 livr6 aux hasards d'un recrutement m6diocre
et d'une ducation n6glig6e, ceux de l'6piscopat issu
de la faveur et de l'intrigue plus que du vrai m&rite,
ceux des saintes ames avides d'une direction vraiment
sacerdotale, ceux des esprits cultiv6s sollicit6s par le
double peril du protestantisme et du jans6nisme. II
ne s'est refus6 &personne.
Et dans ce multiple don de lui-meme aux membres
souffrants de Jesus-Christ, sa pens6e et son coeur ne
cessaient de s'attacher au Maitre lui-meme, a celui qui
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mon nom, me reooit. Qui susceperit unum parvulum
talem in nomine meo, me suscipit . , Les pauvres
en particulier sont, pour Vincent, les substituts du
Fils de Dieu. II ne lui suffit pas de les aborder avec
piti6, il les entoure de respect, il les appelle a nos
seigneurs et nos maitres , et il veut qu'en les servant
on les imite et l'on partage en quelque sorte leur vie.
Tel est l'avis qu'il donne a ses Filles : " Savez-vous, mes
chbres Soeurs, de quoi vivait la sainte Vierge, quand
elle itait sur la terre; de quoi vivait Notre-Seigneur?
De pain. D

Cette charit6, qui voit tous les hommes sous les
traits du Christ qu'ils ont revetus au bapteme , est,
pour Vincent, l'instrument privilegi6 de persuasion,
1'arme souveraine des conquetes apostoliques. Aimer
le premier afin de se faire aimer; tel est l'exemple du
divin Maitre. (c L'on ne croit point un homme pour
etre bien savant, dit saint Vincent, mais parce que
nous l'estimons bon et l'aimons. Le diable est tres
savant, et nous ne croyons pourtant rien de ce qu'il
dit, pource que nous ne l'aimons pas. II a fallu que
Notre-Seigneur ait pr6venu de son amour ceux qu'il a
voulu faire croire en lui. Faisons ce que nous youIons, l'on ne croira jamais en nous si nous ne tbmoignons de l'amour et de la compassion A ceux que nous
voulons qu'ils croient en nous 3 .
Voila pourquoi notre saint estimait bien vaines les
disputes avec les h6r6tiques, soit en chaire, soit en
particulier. a La bonne vie et la bonne odeur des vertus chretiennes mises en pratique attirent, disait-il, les
1. Matth., XVIII, 5.
2. Quicumque in Christo baftizati estis Christum induistis.
3. II,

p. 412.
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d6voyes au droit chemin et y confirment les catholiques . )a

C'6tait aussi sa methode avec les coupables, qu'il
evitait de rpprimander sur-le-champ et en public,
except6 quand le bon ordre l'exigeait; et, quand illes
abordait, ce n'6tait qu'apres avoir demand6 aDieu,
fat-ce au prix de plusieurs jours d'oraison, la lumiere
pour trouver les pri&res capables de les toucher et de
les convaincre.
Si l'amour de Notre-Seigneur est pour lui l'ime de
tout apostolat, il est aussi le soutien de toutes les
vertus. Parmi quelques avis a Mile Le Gras, sur 1'instruction des commencantes, on peut lire: c I1sera bon
que vous leur disiez en quoi consistent les solides
vertus, celle de la mortification int&rieure et ext6rieure... » Et, aprbs avoir rappel6 les principales, le
saint indique le motif duquel elles tiennent toutes leur
valeur a pour l'amour de Notre-Seigneur, dit-il, qui
en a us6 de la sorte 2 ).

Enfin, veut-il donner a ses filles une regle
universelle de leurs sentiments et de leurs
u
s'entre-ch6riront, dit-il,
r6ciproques,
elles
pecteront comme soeurs que Notre-Seigneur a
unies par son amour 3

sfre et
devoirs
et reslibes et

).

Qu'avez-vous retenu, mes bien chers Freres, de
cette esquisse bien imparfaite que je viens de tracer
de la saintet6 de saint Vincent de Paul dans sa source
la plus profonde, 1'amour de Notre-Seigneur JesusChrist? Vous en gardez, ce me semble, une impression qui rappelle assez bien celle de ces vues fondantes qui, par un simple jeu de lumiere, font passer
sous nos yeux deux images en nous donnant l'illusion
que l'une sort de l'autre, comme si elle s'y trouvait
i. II, p. 125. - 2. I, p. 3oi. - 3. I, p. 404.
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praalablement renfermie. En fixant attentivement les
traits du disciple, nous avons vu se d6gager pen a
peu ceux du Maitre, et c'est an Christ vivant dans
saint Vincent de Paul que nous sommes sollicitis,
en finissant, selon le plus cher d6sir du saint, d'attacher nos regards, nos pensees et nos coeurs.
C'est par le Christ que Vincent est au ciel eternellement heureux, et sur terre a jamais bienfaisant. Si
ses exemples et ses oeuvres ont encore aujourd'hui,
malgr6 1'6cart de plus de deux siecles, la m&me puissance et le meme 6clat qu'aux premiers jours; si son
esprit, en donnant naissance i la glorieuse Soci6te,
aujourd'hui centenaire, qui porte son nom, a multipli6 et multiplie chaque jour dans le monde entier les
prodiges de charit6, c'est qu'il a 6tabli sa propre destinee et I'avenir de ses entreprises sur le seul fondement qui ne trompe jamais: Notre-Seigneur JesusChrist.
A lui seul appartient l'empire des siecles, et le fait
d'etre d'hier ne l'empeche pas d'etre aussi d'aujourd'hui et de tous les temps : Jesus Christus heri et kodie,
et in s&Ecula .
Ii est le salut pour chacune de nos ames et il tient
toujours a leur port6e les tresors infinis de sa R6demption. Allons a lui tel qu'il nous apparait sous les traits
iternels qui ne cessent de ravir les Ames, an Christ de
l'vangile, an Christ de la Croix, an Christ de l'Eucharistie, au Christ de la sainte Eglise. Que sa divine
Mere nous soit un chemin tres sir pour I'atteindre.
Et, au fur et a mesure que nous le poss6derons
mieux, donnons-le autour de nous partoutes les voies
charitables que nous a si bien trac6es saint Vincent
de Paul. A son exemple, nous 6prouverons la fid6lit6
i. Hebr., xlI, 8.

-665 du divin Maitre au rendez-vous de la derniere heure
comme le plus doux des consolateurs et nous aurons

la joie de lui dire, comme saint Vincent fixant amoureusement son crucifix: <iAh ! mon Sauveur, mon bon

Sauveur!1. Nous lui devons, en effet, la supreme delivrance et la d6finitive victoire; et apres avoir v6cu
de lui ici-bas, nous vivrons avec lui dans la gloire
6ternelle.
Ainsi soit-il!
LES MARDIS DE M. VINCENT

En cette semaine oi. I'Acad6mie francaise vient
d'accorder a M. Pierre Coste, pretre de la Mission, le
grand prix Gobert, pour le magnifique monument
d'histoire qu'il vient d'6difier en trois volumes a la
gloire de (( Monsieur Vincent ;,voici revenir le troisieme centenaire de ces conferences du mardi, dont
saint Vincent de Paul fut 1'organisateur, et qui
devaient en peu de temps renouveler chez nous l'6loquence de la chaire.
L'histoire litt6raire et I'histoire religieuse doivent
s'associer pour feter un tel souvenir.
Un jour de 1633, un pretre, qui avant son ordination avait fait retraite A Saint-Lazare sons la direction
de saint Vincent, vint lui dire que peut-etre il serait
opportun d'itablir " une certaine union " entre un
certain nombre des ecclisiastiques qui, sous son 6gide,
s'6taient pr6par6s au sacerdoce, et de les rassembler
de temps a autre. Pr6cis6ment, une ordination venait
d'avoir lieu : un futur evbque, Frangois Perrochel, et
c le bon abb6 de Coulanges n, oncle de Mme de Sevigni, 6taient devenus diacres; Olier, futur fondateur
de Saint-Sulpice, 6tait devenu pretre avec quelques
autres clercs. Plusieurs de ceux-ci demandaient a saint
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son choix. a Que n'iriez-vous precher, leur disait-il,
aux masons qui bitissent 1'6glise des Visitandines? )
Une grande oeuvre commenqait, et l'on d6cidait, entre
jeunes pretres, de se r6unir le mardi de chaque
semaine, pour parachever leur formation sacerdotale
et leur formation de pr6dicateurs a l'6cole de saint
Vincent.
Entre 1633 et 1660, plus de deux cent cinquante
hommes d'Eglise devaient prendre part a ces conferences : parmi eux, quarante docteurs de Sorbonne ou
de Navarre, vingt-deux 6veques, et des pretres comme
Olier, comme Pallu, fondateur du Seminaire des
Missions 6trangbres. II y eut meme un futur cardinal;
ce ne fut pas lui qui fit le plus d'honneur A la r6union.
a Je faisais un peu le ddvot et j'allais aux conf6rences
Sde Saint-Lazare ,, 6crira-t-il plus tard. Ce pretre qui
( faisait , le d6vot, et qui meme ne le faisait qu' " un
peu n, devint le cardinal de Retz. II fut une exception dans cet essaim, car saint Vincent de Paul croyait
pouvoir dire : « Entre ces messieurs de la conf6rence
qui s'assemblent ici, il n'y en a pas un qui ne soit
homme d'exemple; ils travaillent tous avec des fruits
non pareils. ,
Saint Vincent faisait pr&cher, prechait lui-meme,
et tous ses enseignements, comme tous ses exemples,
recommandaient une insigne vertu : la slmplicit6.
Exigence impr6vue et peu conforme aux usages
d'alors! C'etait le temps oi, pour parler de la penitence, le pr6dicateur Pierre de Besse la comparait A
( cette fontaine d'Albanie A laquelle Pline attribue le
pouvoir d'allumer les flambeaux 6teints et d'6teindre
les torches allum6es ,. C'6tait le temps oi Camus,
6veque de Belley, proclamait qu'aprbs leur mort c les
papes deviennent des papillons, les sires des cirons
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et les rois des roitelets ; et oh le petit P. Andre
comparait le christianisme a une grande salade dont
les nations 6taient les herbes, avec les macerations
comme vinaigre et les bons Pires J6suites comme
huile. Pedantisme, allusions empruntees a la mythologie, jeux de mots que l'on croyait spirituels, bouffonneries : tels 6taient les traits les plus saillants de
l'6loquence de la chaire.
Simplicite, simplicit6! redisait sans se lasser saint

Vincent; il voulait qu'on ( s'ajustAt a la capacit6 de
l'auditoire ), qu'on 6vitAt le style enfi et le ton de
declamation. II avait observ6 que les comediens
avaient peu a peu renonc6 a reciter leurs vers - d'un
ton Olev6 ), et qu'ils s'6taient mis a parler 4, d'une
voix mediocre et familibrement ); il notait ce fait
devant ses 61eves en predication, et il leur disait :
( Aurions-nous moins d'affection et de zele pour sauver les ames que ces comediens pour plaire au monde? )
II avait comme auditeurs, comme disciples, des
pr&tres que bientbt il devait d6signer comme dignes
de l'6piscopat; il avait meme devant lui des 6v&ques.
Tous l'6coutaient et tous profitaient. Un jour, par
def6rence, se tournant vers ces pr6lats, il demandait
que l'un on I'autre d'entre eux vouldt bien prendre la
parole. Un d'eux se levait, mais c'6tait pour lui dire:
( Monsieur Vincent, ii ne faut pas que vous priviez la
Compagnie, par votre humilit6, des bons sentiments
que Dieu vous a communiques sur le sujet qu'on traite.
II y aje ne sais quelle onction du Saint-Esprit en vos
paroles, qui touche un chacun; et pour cela, tous ces
messieurs vous prient de leur faire part de vos pensees, car un mot de votre bouche fera plus d'effet que
tout ce que nous pourrions dire. »
Une fois bien impregn6s des maximes de saint Vincent, les membres de la conference du mardi avaient
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des missions dans Paris. Il y en eut une, dbs 1633,
pour les aveugles de l'hospice des Quinze-Vingts et
pour leurs families; I'H6tel-Dieu bient6t eut ia sienne,
et puis les petits m6nages qu'abritaient les PetitesMaisons; on fit des missions pour les soldats du r6giment des gardes du roi; et de mmee qu'aujourd'hui,
dans Paris, on saisit l'heure de liberte des midinettes
-
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pour leur offrir un peu de pature

spirituelle, de meme saint Vincent de Paul voulait que
ses disciples des conferences du mardi guettassent les
heures de repos des nombreux ouvriers macons qui
travaillaient dans les chantiers parisiens, et leur
fissent entendre quelques 6chos de l'au-delh. II n'y a
rien de neuf, ou presque rien, en matiere d'apostolat:
saint Vincent de Paul avait tout pr6vu!
Il y avait des missions chez les femmes de mauvaise
vie enferm6es a la Piti ; il y en avait, presque chaque
ann6e, chez les mendiants de l'H6pital g6enral.
Mais on s'aventurait, aussi, au faubourg SaintGermain, dont Abelly, biographe de saint Vincent de
Paul, dira plus tard qu'il a servait alors de retraite a
tous les libertins, athees et autres personnes qui
vivaient dans 1'impi6te et dans le d6sordre ,. Avant
d'affronter ce genre d'auditoire, certains missionnaires
pouvaient se demander s'il ne conviendrait pas de
changer de m6thode. Mais saint Vincent leur redisait :
u. Gardez la simplicit6 qui vous a si bien r6ussi dans
les autres missions. L'esprit du monde, dont ce faubourg est rempli, ne peut 6tre combattu ni abattu
avec succes que par l'esprit de Jesus-Christ. Prechez,
comme lui, simplement, familhrement, humblement
et charitablement. n Ainsi precherent-ils,.et plus tard
Abelly racontera:-

S'il fallait rapporter en d&tail

tous les biens qui se firent en cette mission, toutes les
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aurait de quoi remplir un volume. ,
En 1702, on invitera un 6veque francais, alors ag6
de soixante-quinze ans, a apporter son temoignage
pour la cause de b6atification de M. Vincent; et cet
eveque 6crira : a Elevi au sacerdoce, nous fimes
associ6 a cette compagnie de pieux ecclisiastiques
qui se r6unissaient chaque semaine sous la direction
de M. Vincent pour confkrer ensemble des choses de
Dieu. II en etait le fondateur et 1'ame. Nous l'6coutions avec avidite, sentant bien que se r6alisait en lui
ce mot de I'ap6tre : a Si quelqu'un parle, que ses
c paroles soient comme des paroles de Dieu. » Le
signataire de ce temoignage n'est autre que Bossuet.
Au moment o il 6crivait ces lignes, il n'avait plus que
deux ans a vivre et deji la vieillesse faisait u tomber
sa voix ,. Mais au cours du siecle qui venait de se
clore, il avait contribui plus qu'aucun autre a donner
a 1'eloquence de la chaire droit de cite dans le domaine litt6raire. Elle comptait pour peu de chose,
sinon pour rien, dans la litterature italienne, allemande, anglaise ; pour la n6tre, au contraire, elle
6tait une gloire. Le plus prestigieux artisan d'une
telle gloire se reportait avec gratitude vers saint Vincent et ses conferences du mardi... Le moraliste du
Vair avait dit en i594 dans son livre sur 1'eloquence
francaise : tL'6loquence de la chaire est demeuree si
basse que je n'ai rien a en dire. - Entre I'opprobre
de ce stigmate et le rayonnement du verbe de Bossuet,
il y avait eu, de nombreux mardis de suite, l'Ncole
normale. de bonne et vraie pr6dication, dirngee par
saint Vincent de Paul.
Georges GOYAU,
(Figaro, 26 juin 1933.)

de 1'Academie frangaise.
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UNE DEVOUEE COLLABORATRICE
DE SAINT VINCENT DE PAUL
MADAME GOUSSAULT, NEE GENEVIEVE FAYET

Quelques pages de la derniere vie de saint Vincent
de Paul sont consacr6es a cette pieuse dame. Grace
aux indications de M. le cure de Saint-Gervais, nous
avons pu retrouver et copier son testament'. Un tel
document merite d'etre conserv ; le voici:
a Au nom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit, Trbs
i Sainte Trinit6.
t Je, soussign6e, Genevieve Fayet, veuve de feu messire Antoine Goussault, seigneur des Souvignes, conseiller du roi en ses Conseils d'Etat et president en
sa chambre des Comptes a Paris, ai fait et fais mon
testament ainsi qu'il ensuit.
c Apres avoir ce jour d'hui, moi indigne, requ en
la sainte Communion le pr6cieux corps de mon Sauveur pour me pr6parer a la mort, premierement je
souhaite, moyennant la grace de Dieu et l'assistance
de ma bonne maitresse la trs .heureuse Vierge Marie,
de mourir en vraie chr6tienne et fille de l'1glise
catholique, apostolique et romaine, et l'invoque pour
cela, comme aussi je prie et invoque mon bon ange,
sainte Genevieve, ma patronne, saint Joseph, a qui
j'ai tine particulibre devotion, mon saint protecteur
de ce mois saint Jean l'I•vangeliste, sainte Marie
Madeleine et tous les saints et saintes de paradis, qu'il
leur plaise interc6der particulibrement en ce jour-li
pour moi, p6cheresse.

jJe demande de tout mon coeur pardon a Dieu de
z. Arch. nat., itude Delapalme, ancienne itude Groyn, no 5o8.
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mes tres griefs p6ches et de 1'abus que j'ai fait de ses
graces et inspirations.
t Je demande tres humblement pardon a Madame
ma bonne Mere des offenses que j'ai commises contre
elle, de mes disob6issances et mauvais discours.
, Je demande aussi pardon a Monsieur mon frere et
A tous Messieurs mes parents, du c6t6 de fen Monsieur Goussault et du mien, des mecontentements que
je leur ai donn6s en toute ma vie et du manquement
de respect en leur endroit.
a Je demande pardon A mes enfants et domestiques
du peu de soin que j'ai eu d'eux, tant en leurs maladies qu'autres occasions, et du mauvais exemple que je
leur ai donn6 par mes paroles et impatiences. Enfin,
je demande tres humblement pardon A genoux et A
mains jointes A tous ceux que j'ai offenses par
colere, par orgueil, par m6pris, par detraction ou par
legerete. Je les supplie d'user de misericorde envers
moi, comme je l'attends de Dieu, qui leur rendra.
" Dans 1'esperance que j'ai en 1'infinie mis6ricorde
de Dieu, dont j'ai tant et tant de fois ressenti les
effets, j'attends la mort avec contentement. Je prie
Dieu de tout mon cceur par ce mien testament et derniere volonti qu'il se rende maitre et seul possesseur
de mon Ame, de ma vie et de ma libert6 par les adrites du pr6cieux sang et passion de Notre-Seigneur
Jesus-Christ. Je me donne et consacre toute a lui.
( Je desire que mon corps soit inhum6 a Saint-Gervais, avec celui de feu Monsieur Goussault, mon tres
cher et bien-aim6 mari. Je prie tres humblement
Messieurs mes parents de trouver bon que je n'aie
point de cercuedl de plomb. J'ai trop fait d'etat de
mon corps en ma vie; je desire qu'll soit enterr6 sans
nul honneur.
u Je defends, autant que je puis, que ]'on fasse
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aucune tenture ni dipense inutile, mais que le service
soit fait sur le corps, s'il y a moyen, sans beaucoup
*de luminaire ni cer6monies.
t Je desire que, au plus t6t, I'on fasse dire cent
messes pour obtenir de Dieu la d6livrance de ma
pauvre Ame et encore autant a loisir par'Messieurs les
pretres de la Mission, et, pour cela, leur sera donnie
la somme de cent livres. J'espere que Monsieur Caniet
voudra bien dire mon annuel, pour lequel l'on lui
donnera quatre-vingts 6cus. Je le prie qu'il prenne
une heure commode pour faire que quelqu'un de mes
enfants y puisse toujours assister.
( Je recommande a tous mes enfants, fils et fille,
d'avoir la crainte de Dieu, de s'aimer l'un I'autre, que
l'ain6 ait soin de montrer bon exemple aux autres,
qu'ils vivent par ensemble comme bons frbres et vrais
chretiens.
c Je les invite de tout mon pouvoir de ne jamais
m6dire d'autrui et ne mentir a escient, et ils reconnaitront que Dieu les prot6gera comme ses enfants.
Ainsi soit-il.
~ Je prie Messieurs les parents de mes enfants mineurs de leur nommer pour tuteur honoraire Monsieur Fayet, mon frere, et Monsieur Lotin, mon gendre,
et pour tuteur on6raire Monsieur du Fresne,secr6taire
de Monsieur le duc de Retz, et pourra lui attribuer
grands appointements et gages, tels qu'ils aviseront
bon 6tre, priant lesdits sieurs Fayet, Lotin et du
Fresne de ne refuser cette charit6 &mes enfants.
( Je le prie aussi de procurer que Monsieur le Houx
demeure le plus qu'il se pourra aupres de mes enfants.
J'espere bien de leur bon naturel qu'ils le tiendront
toujours pour leur particulier ami et comme leur
ayant 6t6 donn6 de Dieu pour leur aider A se sauver.
« Je donne et legue aux quatre anciens mendiants,
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a chacun cent cinquante livres, pour etre employ6es
pour les necessitis des pauvres novices, comme chaussure, linge et autres n6cessites, que ma fille ou Monsieur le Houx prendront la peine de leur faire distribuer, et non point en argent. Je n'en prie point
Monsieur mon frere, car je sais bien quelle peine ce
lui serait.
c Je donne aux filles de la Madeleine, proche le
Temple, la somme de trois cents livres.
a Je donne aux filles p6nitentes trois cents livres.
w Je donne aux filles de l'Ave Maria trois cents
livres.
%tJe donne six cents livres pour etre employbes a la
nourriture et entretenement d'un ou plusieurs eccl6siastiques chez Messieurs de la Communaut6 de SaintNicolas du Chardonnet, lesquels font la charit6, selon
leur 6tablissement, d'instruire ceux qui aspirent a la
pretrise ou qui dja le sont, a se rendre capables de
cette dignit6 pour la gloire de Dieu et I'instruction
des peuples, priant Monsieur mon frtre, executeur de
ce mien testament, de prendre la peine de distribuer
ladite somme de six cents livres auxdits pr&tres de la
communaut6, lorsqu'ils lui pr6senteront des sujets
capables de cette charit6, d6sirant qu'elle soit faite
seulement a ceux qui dejA sont engag6s dans les
saints ordres jusques au jour de leur pr&trise, les
suppliant de prier pour moi a leur premiere messe. Si
le serviteur de mes enfants veut entrer dans 1'itat
eccl6siastique, qu'ii soit prbf6r~ a d'autres.
CJe donne trois cents livres pour etre distributes
aux pauvres honteux qui seront de bonne connaissance, de cette ville ou des champs, principalement
des malades, ouvriers ou gens qui m'auraient servie,
par les mains de ma fille et de Mademoiselle Le Gras;
et, pour &tre mieux employees, eiles ne se hAteront
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d'en faire la distribution, et suffira qu'elles achevent
au bout de l'an.
"( Je donne aux pauvres honteux de la paroisse la
somme de cent livres. Monsieur le cure de Saint-Gervais dira a qui les faut bailler, soit Madame Chanevas
ou autre.
( Je donne aux prisonniers six cents livres. Je prie
ma fille ou Monsieur le Houx d'en faire la distribution, toujours par I'ordre et pour le soulagement de
Monsieur mon frire, soit pour en delivrer quelqu'uns,
pour employer aussi aux choses les plus nicessaires,
comme linge, charbon et autres n6cessit6s.
« Sera mis is mains de la R6verende Mere prieure
de l'H6tel [-Dieu] la somme de cent livres pour etre
employees aux draps pour les malades, on autre chose
pour leur communaut6.
« Je donne et legue a chaque pauvre icolier du
college de Montaigu, appel6 Capette, la somme de
six livres & chacun, pour etre employees en livres ou
linge, chaussure ou vivre, selon leur plus grande necessit6, par les mains de Monsieur le Houx.
t Je donne trois cents livres pour etre mises es
mains de Mademoiselle Le Gras ou autre telle personne qu'il plaira a Monsieur Vincent, superieur des
pretres de la Mission, de nommer, pour etre employees
en livres, chapelets, images et autres petits presents,
comme j'ai accoutum6 de faire aux villages lorsque je
vas visiter les confr6ries .
c Si, au temps de mon d6ecs, les dames de la Compagnie de la Charit6 de l'H6tel-Dieu continuent a faire
du bien aux malades, je donne cinq cents livres pour
y 6tre employees : laquelle somme de six cents livres
x.Article barri sur le testament lui-meme ; Mme Goussault a mis en
marge : a Je rivoque cet article; je ne le trouve pas s bien employe.
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sera mise es mains de la tr6soriire, du consentement
des autres officibres.
a Je donne et l1gue pour le pays d'Anjou la somme
de mille livres pour etre distributes par Monsieur le
Houx ou quelqu'autre que Monsieur mon frtre enverra
expres, de sa connaissance et non autrement, tant aux
pauvres parents de mes enfants, s'il s'en trouve, que
pauvres sous-fermiers de leurs terres, comme aussi
tous les honteux prisonniers malades, predfrant toujours ceux de la paroisse aux autres 1 .
a Je donne et l~gue a Monsieur le Houx, quand
meme ii ne serait plus aupres de mes enfants, la
somme de quatre cents livres, pour 6tre employ6es a
quelques ornements a son usage et a son choix.
( Je donne a Remy Grandnom la somme de six

cents livres seulement, ayant eu de moi d'autres bienfaits, et, s'il demeure avec mes enfants, je les prie de
1'aimer et de le bien r6compenser; il est bien fidle.
a Si, lors de mon deces, j'ai une demoiselle sui-

vante, je lui donne cent livres.
« Je donne & Catherine Joly six cents livres, si
pour lors elle est encore A mon.service.
) Je donne & Barbe Macaire quatre cents livres, si
elle est encore a mon service .

« Je don'ne a ma servante de cuisine deux cents
livres.
" Je
c Je
c Je
jJe

donne A mon cocher cent livres.
donne a mon cuisinier cent livres.
donne i mon laquais deux cents livres.
donne aux nourrices de mes fils Jacques et

r. Article barr6 sur le testament lui-meme, et ces motsde Mme Goussault en marge: a Je r6voque cet article pour etre trop difficile I
ex4cuter. a
2. Ces deux derniers articles soot barris sur le testament, sans ajoutd
eu marge.
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Nicolas Goussault, A chacune douze livres par an,
leur vie durant; et a la nourrice qui a acheve de nourrir feu ma petite fille Genevieve, je lui donne cinquante livres, pour lui aider a pourvoir sa fille Louise.
t Je donne et lfgue a la confr6rie de la Charite de
Grolet la somme de quarante livres, A la charge que,
sur icelle, elles fassent dire un service pour mon Ame,
et prie les soeurs qui le pourront d'y assister et communier.
c Et pour executer et accomplir ce mien testament
et derniere volont6, je nomme et elis Monsieur Fayet,
mon frere, conseiller au Parlement, auquel je donne
pouvoir et puissance de ce faire et plut6t augmenter
que diminuer, 6s mains duquel je me dessaisis de tous
et un chacun mes biens meubles et immeubles jusques
a l'entier accomplissement d'icelui.
a Fait A La Chapelle, proche Paris, en la maison
oif se tient Mademoiselle Le Gras avec les Filles de
la Charit6, ce seize fevrier mil six cent trente-neuf.
]crit et sign6 de ma main. - Genevieve FAYET. n
A la suite, le notaire a ajout :
a Anjourd'hui est comparu, par-devant les notaires
au Chitelet de Paris soussignes, Monsieur Messire
Nicolas Fayet, conseiller du roi en sa cour de Parlement, au nom et comme executeur du testament et
ordonnance et derniere volont6 de ladite dame Genevieve Fayet, sa scur, a present d6funte, lequel abaillI
de main en mains de Groyn, l'un desdits notaires
soussign6s, le testament de ladite dame, ci-devant
6crit en quatre feuillets de papier, le present compris; au troisieme feuillet duquel verso sont deux
articles rayes, et en la page recto du present feuillet
sont aussi deux articles rayes, pour, dudit testament,
en 6tre, par ledit Groyn, retenu minute et annexe a celle
du codicille par elle fait par ledit Groyn et son com-
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pagnon notaire le huitieme du pr6sent mois de septembre. Ce qui a &tA fait ce jour d'hui, vingt-septieme
jour dudit mois de septembre, mil six cent trente
neuf.

a

FAYET

« GUYON

GROYN. n
Codicille

, VIII" septembre.
u Fut pr6sent en sa personne dame Genevieve
Fayet, veuve de defunt messire Antoine Goussault,
vivant seigneur des Souvignes, conseiller du roi en
ses Conseils d'Etat et priv6, president en la Chambre
des Comptes, demeurant k Paris, rue du Roi-de-Sicile,
paroisse Saint-Gervais, gisant au lit, malade de corps,
saine de pens&e, m6moire et entendement, comme il
est apparu aux notaires soussign6s, laquelle a dit et
declare qu'elle a ci-devant fait son testament et ordonnance de derniere volont6, 6crit et sign6 de sa main,
lequel elle veut etre ex6cut6 de point en point selon
sa forme et teneur; et, en ajoutant A icelui par forme
de codicille, a fait et dit et nomm6 auxdits notaires
ce qui ensuit.
« C'est a savoir qu'elle donne et lHgue aux files qui
sont destin6es au service des pauvres par Mademoiselle Le Gras la somme de mille livres, pour une fois
payees, afin qu'ils prient Dieu pour ladite dame, les
priant de ce faire..
a Fut donna et legue aux R6v6rends Peres et sup6rieur de la Mission la somme de mille livres, aussi
pour une fois, pour etre employ6es A la confection et
d&coration du tableau et autel qui se, fait en la chapelle du college des Bons-Enfants, prfs laporte SaintVictor.
, Fut donn6 et 16gu6 & Monsieur Coquerel, princi-
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pal du college des Grassins, la somme de trois cents
livres, pour une fois, pour aider au b&timent qu'il fait
faire audit collfge des Grassins.
« Fut donn6 et 16gue & Jeanne Pint, 1'une de ses
servantes, la somme de cent livres comme ses gages.
c( Fut donne et 16gue & David (T'aute nom est reste
en blanc), l'une de ses domestiques, pareille somme
de cent livres aussi comme ses gages.
. Et pour ex6cuter le present codicille, a nomm6
la meme personne qu'elle a elue pour sondit testament, qu'elle prie derechef en prendre la peine.
« Ce fut fait, dictA et nomm6 par ladite dame auxdits notaires, a elle relu par l'un d'iceux, en la presence de 1'autre, en la chambre oi elle est gisant et
malade, I'an mil six cent trente-neuf, ce huitieme jour
de septembre apres midi; et a sign6.
t Genevieve FAYET
a

THUAULT

GROYN. »

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION
LIVRE IV. CHAPITRE XXVI. SOMMAIRE. -

M. BORI,

De 1874

a 1918

supirieur gendral (suite)

M. Fiat, assistant de la Maison-Mere

Si des personnes qui composaient la Maison-Mere,
nous passons aux diff6rents locaux dont elle etait
constituee, nous verrons que Ia aussi la plus grande
preoccupation de M. Fiat a Rt6 l'observance de la
regle et la reconstitution aussi fiddle que possible de
l'ancien Saint-Lazare.
Sa chambre d'abord. II est fidle A la garder; il
observe la residence; il le rappelle plusieurs fois, non
pour se vanter, mais pour qu'on sache qu'il est a la
disposition des confreres et des freres, soit pour donner les permissions (car alors nul, meme parmi les
&tudiantset seminaristes, ne pouvait sortir sans passer
par cette chambre), soit pour recevoir les communications de ceux qui s'adressaient A lui. Nous voyons,
par les avis qn'il donne au sujet de ces communications, que dbs six heures du matin, c'est-a-dire
apres les Petites Heures, qu'il pr6sidait tous les matins, il 6tait A la disposition de tous, sauf un quart
d'heure avant sa messe (consacre & sa preparation) et
le temps des exercices de communaut6. 1 ne sortait
pas, n'ayant pas d'autre ministire. Sous M. Bore, il
n'en sera plus ainsi, car il sera nomm6 Visiteur.
De la chambre de M. Fiat, passons au r6fectoire.
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De meme que l'assistant allait dans les chambres des
confreres pour s'enquerir des besoins, nous savons,
par le timoignage des frbres de cette epoque, en
particulier par celui du frere Barras, que nous avons
connu, que M. Fiat passait fiddlement au refectoire,
quelques minutes avant 1'examen particulier, surtout
. midi, pour voir si tout 6tait bien au r6fectoire, en
particulier si 1'eau 6tait fraiche en &t6. M. Fiat signale
une fois qu'on pouvait 6crire son nom sur les assiettes
et il donne un avertissement sevire. On voit, par les
avis qu'il donne, qu'il y avait alors deux plats de viande
et un plat suppl6mentaire, uniquement destine aux
pretres qui ne pouvaient prendre un de ces deux plats.

M. Fiat retablit a Saint-Lazare l'abstinence du
samedi, qui avait 6t6 supprim&e apris la guerre de
1870. Quand M. Fiat proposa de r6tablir cette abstinence, le P. Itienne en avait d'abord parl6 au grand
Conseil et MM. les Assistants avaient &t6 d'un avis
n6gatif. M. Fiat ne se tint pas pour battu; il revint
A la charge avec des arguments si forts qu'il convainquit et gagna le P. Etienne. Aussit6t la permission
accord6e, M. Fiat s'empresse d'en donner connaissance
en ces termes a la Communaut6 :
(( Je prends la confiance de vous annoncer pour
demain, samedi, un bon plat de morue ou de lentilles.
(M. Fiat 6numbre ensuite les considerants qui ont
port6 les Sup6rieurs a ritablir cette abstinence.)
i° Nous recitons tous les jours: vendredi chair ne
mangeras, ni le samedi memement; 2 en accordant la
dispense de la loi de 1'abstinence pour le samedi, le
Souverain Pontife a exprim le d6sir que les communautis religieuses et le clerge ne profitassent point
de cette dispense; or, nous faisons, et devons faire,
une profession sp6ciale d'obbissance a I'egard du
Pape; notre Communaut6 a 6th suscit6e de Dieu pour

servir de module au clergi et, en effet, plusieurs
veulent bien nous regarder comme tels, au point
qu'une communaut6 ecclisiastique, distinguee et nom.breuse, de Paris s'est d6termin6e a faire gras le
samedi, surtout parce que nous le faisions nousm6mes; 3* une autre communaut6 d'eccl6siastiques,
fort recommandable, de Paris, s'est engagee par vceu,
pour dix ans, a se maintenir dans la pratique de
1'abstinence par reconnaissance de ce qu'elle a 6te
pr6serv6e de tout malheur pendant la Commune; or,
nous ne sommes pas moins redevables a Dieu que cette
communaut ; 4" l'abstinence du samedi a 6ti introduite en grande partie pour honorer la sainte Vierge;
or, il y aurait de l'ingratitude h retrancher quelque
chose de nos pratiques de d6votion envers elle au
moment oi elle donne tant de preuves de sa sollici.tude pour la France et. apres que nous en avons recu
tant de bienfaits, nous, enfants de saint Vincent, qui
devons faire profession d'une devotion singuliere
envers elle; 5° en face des malheurs de 1'Eglise et
des dangers de la soci6te, c'est surtout par la pratique de la mortification et de la p6nitence que nous
devons tacher d'apaiser la colere de Dieu. Consid6rant enfin que les Filles de la Charit6, par egard pour
Ie desir du Souverain Pontife et conformement a leur
coutumier, font maigre le samedi et que, d'autre part,
6tant charges de leur direction, ce serait une chose
mess6ante d'exiger d'elles ce que nous ne ferions pas
nous-memes, vu d'ailleurs que d'ensemble la constitution des Missionnaires vaut bien celle des Filles
de la CharitY, etc., etc., pour ces raisons... M. le Sup&rieur g6n6ral a regl, que nous ne profiterions plus de
la dispense de la loi d'abstinence les samedis. »
On voit que M. Fiat preparait bien les avis qu'il
donnait i la Communaut6 et qu'il tenait a la mortifi-
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cation. Une fois, cependant (ce fut un fait extraordinaire), il fit donner par m6garde a la Communaut6 un
repas complet un vendredi soir oi il y avait une petite
fete, mais oh le coutumier ne prrvoyait pas ce repas.
Craignant ensuite que cela ne tirit a consequence
pour l'avenir, il 6crivit lui-meme sur une feuille destin6e a ses successeurs dans la charge: i On a soup6
comme A l'ordinaire, sur une decision erron6e de
I'assistant, qui n'6tait pas suffisamment renseigne et
qui a trop compt6 sur lui-m&me; cet assistant, c'est
moi, Antoine Fiat : voil& pourquoi je releve ici cette
faute. i
Au r6fectoire, on ne fait pas que manger; on nourrit aussi son ame en 6coutant la lecture. M. Fiat veille
a ce qu'on la fasse meme a la seconde table, m&me
quand la Communaut6 va a Gentilly et qu'il ne reste a
Saint-Lazare que tres peu de-confreres ou de frbres.
II avoue lui-meme qu'il n'a pas toujours 6t6 heureux
dans le choix des lectures. Ainsi, le 20 janvier 1874,
il note que la vie de M. Olier par M. Faillon, qu'on
lisait alors, excitait la dissipation parmi les jeunes
gens, qu'elle 6tait fort pr6judiciable au silence et au
recueillement par les passages qui excitent l'hilarite
et qu'on fut oblige d'en interrompre la lecture et de
la remplacer par les lettres de saint Vincent.
Il tenait 5 ce que les lecteurs lisent de maniere A se
faire entendre, et nous voyons, dans ses avis du
1" fevrier 1874, 6poque A laquelle le P. Etienne et
M. Bore, secr6taire general, charge de reprendre
habituellement les lecteurs, Ataient malades tous les
deux : u Je pr6viens les lecteurs que je suis dispos6 a
me servir de la sonnette quand ils oublieront les
recommandations qui leur ont et6 faites, ou qu'ils
feront quelque trop lourde faute de moi entendue ou
remarqu6e et, afin que chacun voie bien comment il
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faut lire, je prie M. Vatin de nous faire la lecture
demain, matin et soir. »
II n'y avait pas que des lectures au r6fectoire, il y
avait aussi, de temps en temps, des sermons donnes
par les 6tudiants. M. Fiat rappelait qu'il voulait voir
auparavant tous les sermons sans exception, que chacun devait pr&cher.a son tour et sur le sujet qui lui
avait &tA assignS. Voici l'avis qu'il donne a ce sujet
le 3o juin 1873 : " Comme je suppose que Messieurs
les 6tudiants s'occupent un peu deji du sermon qu'ils
doivent precher pendant les vacances (au refectoire),
je rappellerai ici que cet exercice a 6t6 6tabli pour
apprendre et pour conserver parmi nous l'usage exclusif de l'excellente petite m6thode qui consiste... C'est
de ces principes qu'il faut partir pour composer ou
pour choisir son sermon. Gardez-vous de prendre
mod6le sur certain conf6rencier, d'autant plus dangereux pour nous qu'il est plus c61~bre. Tel discoursqui
a 6t6 applaudi a la m6tropole (Notre-Dame de Paris)
m6riterait d'etre siffl s'il 6tait prech6 par nous aux
pauvres gens des champs. ,
Parlons maintenant de la chapelle. On avait quel-

quefois des services solennels pour quelque d6funt,
services de fondation sans doute. On r6cita quelque
temps, pendant et apres la guerre, des prieres sp6ciales
apres cbaque messe basse. Les pr&tres qui assistaient
a la grand'messe dans les stalles r&citaient le Kyrie,
le Gloria, le Credo, le Sanctus, en mame temps que le
c6l6brant.
II y avait un tableau des messes que le pr6fet

d'6glise arrangeait tous les soirs. Ceux qui devaient
etre absents le lendemain matin mettaient leur fiche
dans un endroit de ce tableau et le prefet d'6glise

donnait a chacun son autel. En principe, on changeait
d'autel toutes les semaines, excepti M. le Sup6rieur
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g6neral, qui disait toujours la messe au maitre-autel,
sauf le vendredi.
M. Fiat donne de temps en temps des avis sur les
sonneries du salut; il veillait a ce que ces sonneries ne
fussent pas trop t6t, afin de ne pas sortir de la chapelle avant sept heures. On sonnait, a cette 6poque,
la cloche pour annoncer qu'un confrere 6tait administr6.
I1 y avait une organisation speciale pour les enterrements. Tous (pretres, etudiants, seminaristes, freres)
devaient assister a la lev6e du corps et a l'office; mais
tous n'allaient pas au cimetiere : i° si le d6funt est un
pretre ayant accompli son biennium, tous les 6tudiants,
tous les s6minaristes, tous les freres et une deputation
de quatre pretres anciens, d6sign6s par l'assistant de
la maison, accompagnaient au cimetiere le corps du
d6funt; 2° si c'est un 6tudiant, tous les 6tudiants et
une deputation de quatre freres coadjuteurs; 30 si c'est
un s6minariste, tousles s6minaristes et une deputation
de quatre freres coadjuteurs; 4° si c'est un frere, tous
les freres.
Le Sup6rieur g6neral officiait lui-meme pour les
funerailles des assistants de la Congr6gation, de
l'assistant de la Maison-Mere, du directeur du seminaire, du secr6taire et du procureur de la Congr6gation; I'assistant de la Maison-Mere officiait pour les
pretres et les 6tudiants; le directeur pour les s6minaristes; le sous-assistant pour les freres coadjuteurs.
De plus, le Sup6rieur g6neral donnait toujours
I'absoute pour les pretres ayant fini le biennium.
Les fetes de la Translation et de saint Vincent
etaient c6libr6es avec une solennit6 qui marquait la
grande d6votion qu'avaient nos peres pour le saint
Fondateur. La veille de la f&te, il y avait des vepres
solennelles, toujours pr6sid6es par M. le Sup6rieur
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general; tous les jours de la neuvaine et de l'octave,
ind6pendamment des pelerinages tres nombreux des
enfants de nos seurs et de plusieurs communautEs
religieases, on r6citait les litanies de saint Vincent
apres le repas, et les saluts du Saint Sacrement
etaient trs solennels, surtout le dernier, ohu officiait
encore M. le Sup&rieur general, lequel chantait egalement la grand'messe le dimanche dansla neuvaine de
la Translation. Malgr6 toutes ces solennit6s( meme le
jour de la Translation, meme Ie jour de saint Vincent, M. Fiat rappelait qu'il y avait brEviaire en
commun; on n'en 6tait dispense que lorsque le pridicateur 6tait par trop long.
De cette mAme 6poque, apres la guerre, date la
celebration tres solennelle de la fete du Sacr6-Coeur,
A laquelle officiait M. le Sup6rieur g6enral. C'est le
voeu national et le commencement d'un monument au
Sacre-Cceur a Montmartre qui a donn6 naissance acette solennit6, a laquelle le P. Fiat tiendra tout le
temps de son g6nkralat.
Disons un mot de la salle d'oraison. M. Fiat tenait
la main I la lecture ou recitation pieuse des prieres.
Voici le premier avis que nous trouvons consign6 dans
son cahier a la date du z3 aout 1871. a Mardi, fete
de 1'Assomption de la sainte Vierge. R6eptition
d'oraison faite par M. le Superieur g6neral. Elle
commence avant cinq heures et se termine a la demie
par la lecture de I'acte de consecration a la sainte
Vierge. Je prie le lecteur de preparer cette lecture et
de la faire selon toutes les rggles. Si cela convient
jamais, c'est bien quand on parle a la sainte Vierge. i
Comme livre de meditations, on prenait A droite et
i gauche. Voici un extrait d'une lettre i M. Medus,
kcrite le r5,fevrier 1874 : a J'ai t6 assez heureux pour
faire une bonne dcouverte; c'est un manuel de
23
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Portail, quatre-vingt-treize meditations composies par
ce premier compagnon de saint Vincent, avec divers
riglements et avis pour les retraites, du meme M. Portail. Je me propose de faire suivre ces meditations de
M. Portail, qui sont tout a fait conformes a la petite
methode et a notre esprit. n
C'6tait-ordinairement l'assistant de la Maison-Mere
qui presidait la r6eptition d'oraison, laquelle avait
lieu tons les dimanches et fetes solennisees. La repetition d'oraison commenqait a cinq heures un quart et
se terminait a cinq heures trois quarts. Voici un avis
interessant donno par M. Fiat, a la date du 15 janvier
1872 : c Comiae il m'est arriv6 plusieurs fois de
dipasser I'heure riglementaire pour la durbe de la
repetition d'oraison et que je serais expose a retomber
-dans cette faute, je prie Monsieur le sonneurde cloches
de quitter tonjours sa place aux trois quarts pour aller
sonner l'Angelus; je m'arreterai tout court ou je
conclurai brievement, comme les d4crets m'en donnent
la libert6; je suis persuad6 que l'exemple de la rigularit6 vous fera plus de bien que les quelques paroles
que je pourrais vous adresser apris I'heure. II est bien
entendn que l'avis que je donne au riglementaire ne
doit avoir son application que lorsque je prAsiderai
moi-meme i'exercice de la rep6tition d'oraisonT n
C'est 6galement a la salle d'oraison que se font les
conferences. Elles etaient, en principe, presid6espar
M. le Superieur gen6ral. Mais, pendant les annees
1871-1B74, le P. ttienne fut souvent retenu dans sa
chambre par de p6nibles et longues infirmit6es. M. Fiat
le remplacait alors. M. Fiat tenait beaucoup a cet
exercice, qu'il estimait 'un des plus importants de
la vie de communaute. II tenait & ce que cet exercice
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cut lieu r6gulibrement et il insista plusieurs fois aupres
du P, Etienne pour qu'on retablisse en careme la
conference, qui 6tait alors remplacee par l'exercice
de la Passion. Le P. Etienne se rendit a ses instances
et, dans une circulaire du . octobre 1873, il attira

I'atteption de la Compagnie sur ce point de regle.
II fit remarquer que certaines devotions, comme
l'exercice de la Passion, le mois de Marie, le mois
de saint Joseph, les octaves de salut du Saint
Sacrement, les jours de fete oi avait eu lieu un sermon
A l'fglise, etc., etc., en 6taient arriv6es supprimer la
conference, qui, r6guliErement, doit avoir lieu chaque
semaine. ; Ces omissions, continue le P. Etienne,
sont de nature i alt6rer parmi nous 1'esprit de l'6tat.
Car, en effet, nos observances 6tant comme l'aliment
propre de cet esprit et de la vie de la Compagnie,
des graces speciales y sont attach6es et toutes.autres
devotions ne pourront jamais les remplacer efficacement, quelque respectables qu'elles soient. D'ailleurs,
il y a l quelque chose de blessant pour l'uniformit6
qui doit exister dans la Compagnie, surtout en ce
qui regarde les exercices spirituels de la vie commune. Des confreres observants (remarquons en passant cette allusion & M. Fiat) m'avaient d6j& signal6
cette regrettable difformit6. , En consequence, le
P. Etienne dicrete que la conference aura lieu d6sormais chaque semaine sans exception, sauf dans les
maisons compostes de moins de six personnes, oh
elle alternera, chaque semaine, avec la repetition
d'oraison.
Si M. Fiat tenait a ce que la conference eft lieu
rkgulibrement, ii avait grand soin de la preparer
srieusement. Aussi, les conferences que nous avons
de lui, datant de cette 6poque, sont remplies d'une
doctrine solide, puisbe ordinairement dans la Somme
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thiologique de saint Thomas; elles sont pleines
d'une onction qui penetre l'Ame et elles ont des passages d'une force qui saisit. Si la lecture de ces conferences est si interessante, que devait etre leur audition ? Nous ne sommes pas r6duits sur ce point a des
le temoignage
conjectures; nous avons. enteaed
d'hommes qui ont v6cu a cette epoque et il nous reste
une attestation 6crite emanant du P. Bore, qui 6tait
alors secr6taire general. Voici ce qu'il note dans son
journal intime :
i 15 octobre i871. - Hier soir, apres des reflexions
pieuses et 6difiantes de M. Leguennec sur le plche,
M. Fiat, nouvellement promu a la charge d'assistant
de la Maison, prit la parole et nous annonca qu'il
voulait nous entretenir de l'Esprit de la Vocation.
C'etait la premiere fois que je I'entendais et je fus
aussit6t frappe de-l'exposition simple, claire et forte
de ses idees. C'est la revelation pour moi d'un talent
pricieux et appel6 a rendre de grands services a la
petite Compagnie, qu'il parait aimer d'un amour tendre, quoique raisonnk, tout k fait surnaturel et intirieur, sans negliger les motifs temporels et exterieurs.
. I1 a tris bien relev6 les qualites, meme liumaines,
de l'esprit de saint Vincent, cette simplicit. aimable
de la colombe unie a la prudence du serpent, cette
humilite sincere toujours prete a ceder le pas aux
autres et & s'effacer, cet abandon entier a la divine
Providence, de maniere A ne vouloir rien provoquer
ni decider que sur l'indication des ordres de la meme
sagesse divine.
" II nous a rappeli que la Congregation forme et
dirige, en ce moment, le quart du clerg6 de France,
charge bien importante et dont ii faut se montrer
digne. C'est pourquoi.il a insists sur la necessit&
d'&tre graves sans affectation, toujours respectueux et

privenants pour chacun, en 6vitant de traiter, surtout
par icrit, des questions politiques, lesquelles divisent
tous les esprits. II faisait en cela allusion a un certain courant d'id6es et de faeons d'agir qui menaceraient d'altCrer cet esprit au milieu de nous. ,
Le P. Bore r6sume, les autres jours, les reflexions
de M. Fiat, et I'on voit qu'il est saisi par le fond, la
forme, le ton. II admire aussi la d~licatesse de
M. Fiat. Le jour on fut interrog6 le visiteur de la
province de Champagne, le P. Bor6 note : , M. Fiat
n'ajouta aucune reflexion aux considerations de
M. Denis, par convenance sans doute. ,
Le P. Bore note, le 15 octobre, que la conference
de M. Fiat sur la pauvreti a 6t& si saisissante qu'elle
lui a fait faire un examen serieux sur les obligations
du vcen et de la vertu. « Heureusement, conclut-il, je
suis en mesure a cet igard. M. Fiat r6alisait done pleinement les qualitbs du
v6ritable orateur, lequel ne fait pas dire seulement :
Comme il parle bien ! mais surtout: Mettons notre'
conduite en harmonic avec ce qu'il dit.
C'est dans cette meme salle d'oraison, le vendredi
a midi, que M. Fiat donnait ses avis. Nous avons cite
quelques extraits du cahier oi il 6crivait ceux qu'il
avait a donner. Nous regrettons de n'avoir pu en
donner de plus nombreuxet plus longs passages. C'est
une mine d'or pour celui qui veut connaitre la vraie
physionomie intellectuelle et morale de M. Fiat, Qu'il
s'agisse de d6tails materiels ou d'obser-vations plus
relev6es, tout est trait6 au point de vue surnaturel
avec une petite pointe de malice qui relive, de temps
en temps, la fadeur on I'ennui de l'avis; tout est
marque an coin du veritable esprit de saint Vincent.
II a le souci de faire observer les rubriques de la messe
et de 1'office. 11 ne transige avec aucune regle; an
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toutes. II ne cherche pas la popularitY. II vise avant
tout a la gloire de Dieu, au bien des ames. Il signale
tous les manquements qu'il remarque et il le fait avec
une force qui peut paraitre excessive en certains cas,
mais qui, sans doute, ne l'etait pas pour nos devanciers, puisque nous n'en avons eu aucun 6cho dans
les relations qui nous ont 6et transmises par ecrit ou
de vive voix. La verite nous oblige a faire une.hypo-these qui est possible, peut-etre probable. M- Fiat
donnait-il les avis tels qu'il les icrivait ? C'est un problkme historique qu'il est assez difficile de trancher,
attendu que nous ne connaissons plus personne ayant
v6cua Saint-Lazare de 1871 . 1874, a qui nous aurions
communiqu6 le cahier des avis de M. Fiat pour savoir
de lui s'il se rappelait avoir entendu toutes les r6flexions qui sont dans ce cabier. On ne dit pas toujours tout ce qu'on 6crit. Quand on est a son bureau,
on peut se permettre des licences qu'on h6site a dire
quand on est devant, non plus du papier et des livres,
mais devant des hommes qui ont une raison et une
sensibilitY. VoilU pourquoi nous n'avons cite ces
extraits et nous n'en citerons encore que comme des
manifestations de ce que M. Fiat avait l'intention de
dire et de ce qu'il a probablement dit tel quel, bien
que nous n'en soyons pas absolument certain.
Nous sommes toujours a la salle d'oraison. C'est la
que les sous-diacres, diacres et pretres r6citent l'office
en commun. M. Fiat a toujours veill6 & ce que cet
office se dise regulibrement et nous voyons, par les
avis.donn6s en diff6rents temps, qu'on le rbcitait meme
les dimanches et fetes. Pendant les vacances, I'absence
des sous-diacres et diacres avait petit a petit amen6
la cessation de cet office. Quand M. Fiat prit la
direction de la Maison-Mire, au moins a titre d'assis-
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tant, il signala la chose au P. Etienne. 4 M. le Sup&rieur general, dit M. Fiat dans son cahier d'avis, en
a At6 un pen surpris et m'a donn6 ordre de faire sonner le brtviaire pendant les vacances comme pendant
le reste de I'annee. , M. Fiat fait alors une invitation pressante a tons les confr&res, soit de passage,
soit en r6sidenceA la Maison-Mere, et il continue: (t La
cloche noius rappellera tous les jours cette douce obligation; j'espere 6tre toujours fiddle a sa voix. )
Si M. Fiat tient a la regle, il comprend qu'il y ait
des exceptions, surtout pour les pretres. II signale
dans une obeissance ces diverses exceptions. a II y en
a qui sont dispenses par leur age et leurs infirmites;
il y en a qui ont une dispense explicite pour des raisons connues du Sup6rieur; il y en a qui sont retenus
(il avait mis : au confessionnal; il a barr6 ce mot et il
a mis.5 la place) par des occupations inevitables; il y
en a qui, a notre grafide edification, n'y manquent
jamais.
II ne suffit pas de reciter 'office en commun, il faut
encore et surtout le bien reciter; on le recitait bien
& Saint-Lazare, mais M. Fiat a toujours 6te hant6 par
la preoccupation de nous rendre le plus possible semblables aux religieux cloitres, qui sont astreints, dans
la recitation ou le chant de l'office;, certaines c6r6monies r6gl6es par l'*glise. Un beau jour, c'6tait le
26 mars 1872; M. Fiat proposa au Conseil de suivre
desormais a Saint-Lazare les rubriques obligatoires
pour les chanoines ou les rbguliers astreints au chceur.
II donna comme raisons : Ii que cela se faisait autrefois, avant la Revolution, et se faisait encore dans
quelques provinces; 20 que cela nous tirerait ie I'arbitraire dans lequel nous vivons, et donnerait a toutes
les maisons une regle uniforme; 30 que, somme toute,
les changements ne sont pas tres consid6rables (it
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difficultY, , attendu, dit-il, qu'il n'y a que Ires peu de
pritres anciens qui viennent au briviaire n; 5" cela
completerait heureusemant la reforme que nous avons
dejA commenc6e en prenant le Romain i la place da
Parisien. On !ui objecte, ou il s'objecte, trois raisons
contre: i° ces rubriques ne nous obligent'pas, pour-

quoi nous y astreindre? 2" la m6thode que nous suivons est bonne, pourquoi la changer? 3 Iles changements sont toujours odieux en communant:. II ripond
a ces objections : I* bon gre mal gre, il faut une
methode. Peut-il y en avoir une plus convenable que
celle de l'glise? 2' il ne s'agit pas de changer notre
methode, mais de la perfectionner; 3" nul ne-trouvera
odieux de suivre un reglement approuv6 par l'.glise.
M. Fiat defendit si bien sa cause qu'il I'cmporta; le
Conseil se rallia a son avis et-le P. ttienne approuva.
C'est de cette 6poque (1872) que date le reglement

qui se trouve dans le couloir qui conduit a notre salle
d'oraison. Sans doute, le tableau actuel qui est intitul : Mimoire pnur la ricitation en commux de1'office

divin, porte la date du 2o decembre 1898, jour du
couronnement de la sainte Viezge a la chapelle de
Saint-Lazare, et la signature A. Fiat; mais il est la
reproduction des riformes introduites en 1872 par le
mcme A. Fiat, pour lors assistant de la Maison-MWre.
Le tableau qui est A c6te du pr&ecdent est intitu'l
Cantus LituTgici et concerne seulement les chants de
l'officiant ad Missam, ad Vesperas, ad Completoinum.

Tel fut M. Fiat assistant de la Maison-MZre. 11 avait
I'estime et l'affection de ses confreres; aussi, le nommerent-ils, en 1873, d6put6 a l'assemblie provinciale.
Parmi les postulats de cette assemblee, on pent attribuer sans crainte d'erreur a M. Fiat celui qui
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concerne la.pauvret6 et Ia simplrciti des chambres des
confreres. Les membres de l'assembl6e provinciale
l'elurent d6put6e
l'assemblee sexennale, par sept voix
sur onze, au second tour. Le P. Etienne rendit, le
4 octobre 1873, le t6moignage suivant sur cette assemblee sexennale, dans laquelle M. Fiat representait la
province de France: c L'assembl.ee a manifeste un si
bon esprit et un amour si ardent pour l'oeuvre de saint
Vincent que, p6entr6 des sentiments du grand Ap6tre,
j'aimais k benir avec lui le Pere des misbricordes et
le Dieu de toute consolation. Durant ma longue carriere, j'ai assist6 A toutes les assemblees qui ont eu
lieu depuis le r6tablissement de la Congregation. Mais
jamais je n'avais vu un si profond esprit de foi, ni
une unanimit6 aussi prononc6e de pensdes et de sentiments. Dans les autres assembl6es, il y avait toujours certains esprits quioccasionnaient une agitation
regrettable dans notre Maison-Mere. Celle de cette
ann6e n'y a produit qu'une grande 6dification, dont
elle conservera longtemps le souvenir. D'un autre
c6t6, le choix de d6putes aussi respectables manifestait le bon esprit des assembl6es provinciales qui les
avaient choisis pour les representer. Aussi, les procksverbaux de ces assemblies ont 6et pour moi un grand
sujet d'cdification. ls respirent un attachement sincere a l'esprit de notre 6tat et un d6sir ardent de voir
se maintenir et fleurir parmi nous les saintes coutumes et les pieux usages de la Compagnie. ,
Ne dirait-on pas, en lisant ce passage de la circulaire, que le P. Etienne a surtout en vue M. Fiat?
C'est vraiment le portrait de son assistant que fait le
venere Supirieur general.
C'est aussi pour entrer dans les vues de son Sup6rieur que M. Fiat fit, quelque temps apres, c'estune cona-dire six jours avant la mort du P.-tienne,
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plusieurs fois plus tard, soit aux s5minaristes, soit A
d'autres. Voici en particulier ce qu'il dit, leg juin 1902,
dans une confirence faite au s6minaire. Nous tenons
ce texte de M. Castiau, qui 6tait alors s6minariste.
Nous n'en donnerons que 1'exorde et les grandes divisions:
a Messieurs et mes chers Freres, il s'agit des
louables coutumes de la Congr6gation. Le bon
M. Itienne, dans sa premiere circulaire, d6clare qu'on
n'a point, dans l'exercice de l'autorit6,d'autre but que
de faire revivre l'esprit primitif et de r6tablir les
bonnes traditions, et, six jours avant sa mort (j'etais
alors assistant), il me recommanda de prendre pour
sujet de conf6rence a la communautk: la fid6lit6 aux
pieux usages de la Congr6gation. C'6tait au moment
de sa derniere maladie; il ne se levait plus que quelques heureS pendant la journee, et je me souviens que,
dans ces circonstances, cela fit grande impression.
« Je m'en suis souvenu ces jours-ci; j'ai retrouv6
quelques notes prises ce jour-l (6 mars 1874) et j'ai
cru bon, A I'approche de Passemblee g6n6rale, de rappeler la n6cessit6 ou nous sommes .de ne rien laisser
de ce que notre saint Fondateur a voulu nous faire
observer. n
La conference se poursuit en d6veloppant les principales coutumes de la Congr6gation: I* Ne rien
demander, ne rien refuser. 2* Demander d'etre averti
au chapitre. - Suivre l'ordre de la journ6e: lever de
quatre heures,'etc. 4* Aller visiter le Saint Sacrement
avant de sortir (parmi les motifs qu'il donne d'observer
cette coutume, il signale les dangers qu'on peut courir
dans la rue, et il raconte qu'une fois un vilocipcdeest
venu fondresur lyi). 50 Catichiser et visiter lcs pauvres

chaquq foisqu'on le peut (a ce propos, il raconte des
traits emprunths au procks de biatification de saint
Vincent, en particulier la d6position d'un ouvrier des
carrieres de Montmartre, qui attesta, sous la foi du
serment, que M. Vincent venait leur faire le catichisme pendant qu'ils prenaiehat leur repas). 6' Flchir
le genou en entrant dans nos chambres et en en sortant. Cette coutume, dit-il, est quelquefois mal comprise, on I'exagere, on r6pete trop souvent cette g6nuflexion; ainsi, il y en a qui la font devant moi. Onne
doit la faire que pour invoquer le secours de Dieu
avant son travail dans la chambre; on ne la fait pas ýa
la salle d'oraison, ni A l'infirmerie, ni a la procure; on
la fait seulement dans les chambres des confreres
quand on doit y rester quelque temps. 7' Se souvenir
de la presence de Dieu. Se d6couvrir quand sonne
l'heure, ou la demie, ou le quart, et 6lever son esprit A
Dieu. Des que la cloche sonne, silence complet en
recreation, se d6couvrir, dire Deus in adjutorium. II
raconte qu'une fois, une personne 6tait chez le
P. Etienne pendant le temps de la recreation. On
s'amusait, on parlait, on faisait beaucoup de bruit
dans la cour.. Tout a coup, silence complet. L'6tranger demande ce que c'ktait. Le P. Etienne lui dit que
le quart avait sonne et que chacun s'6tait tu pour dire
le Deus; il en fut trks frapp6. Et le bon P. Fiat ajoutait: a Je n'entends pas l'horloge, je suis sourd;
aussi, j'omets de me decouvrir; il ne faut pas se r6gler
sur moi; il faut faire suivant J'usage; quand je vous
verrai d6couvrir, je me d6couvrirai. » II disait aussi
qu'en Espagne, on disait Ave Maria,au lieu de Deus inadjutorium. 8" S'abstenir de dire la messe les trois
premiers jours de la retraite. Cette pratique est pieuse;
elle a 6t6 inspir6e parl'exemplede notre saint Fondateur. Il y en a qui ne l'aiment pas. II vaut mieux faire-
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la Compagnie. (Inutile de rappeler que c'est en 1902o
que M. Fiat a parl6 ainsi.) g9 Sc mettre k genoux la
premiere demi-heure de 1'oraison; debout, le quart
d'heure qui suit; a genoux, le dernier quart d'heure.
Io*Faire un quart d'heure d'action de graces apres la
communion. I 1*S'incliner aux Gloria Pati,Sit nomen
Domini, etc. 12* Bien faire la genuflexion en sortant
de la chapelle. i3° Ne pas mettre sur la soutane une
chaine pour retenir la montre. Ce n'est pas l'usage de
la Congregation. La montre elle-meme a te longtemps
defendue. Plus tard, le Sup6rieur g6n6ral a permis
d'en user, mais avec une grande discrition. 14* Le bon
P. Etienne ne veut pas que nous mettions des gants,
meme pour aller voir le cardinal, un ministie, le Pape
lui-meme. On prend un manteau de ceremonie; pas
de gants. Le P. Etienne a toujours protest6 contre
cette coutume, qu'il estimait mondaine. La conf6rence se termine par quelques autres coutumes sur le
camail, la barrette, etc., et par cette phrase: u Je
vous propose, Messieurs et mes chers Frires, comme
exemple de bon ton, la maison de San-Nicola, a Rome;
je ne puis pas dire assez combien je suis touche de
la bonne tenue de cette maison. a
Qu'on nous excuse d'avoir resumi trop longuement
cette conference; nous 1'avons fait pour faire connaitre le genre de M. Fiat et le souci qu'il avait, en
1902 et en 1874, de maintenir les pieux usages de la
Compagnie, selon que le lui avait recommand6 le
P. £tienne peu de jours avant sa mort.
L'assembl&e sexennale de [873 avaitnomm6 M. Jules
Chinchon assistant, en remplacement de M. Nicolas
Martin. Peu de temps apres cette assemblie, un nouveau vide se fit dans le grand Conseil. M. Vicart,
premier assistant et admoniteur du Superieur general,
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fut rappele & Dieu. Le P. Etienne proposa comme
substitut M. Mellier, supirieur d'Angers. Cela se
passait au mois d'octobre 1873. L'Vtat de sant; du
P. Etienne d6clinait chaque jour. Le 16 janvier 1874,
M. Fiat annonca, a l'obeissance, que 1'on commengait,
a Tours, une neuvaine de prieres i la Sainte Face de
Notre-Seigneur pour l'amblioration deM. le Superieur
gineral et que toute la Communaut6 s'y unirait. a La
messe de communaut6, pendant neuf jours, sera c616br6e a cette intention; on fera tous les jours un certain nombre de communions selon l'ordre qui sera
indiqu6; nos,chers Frbres, dans leurs offices respectifs, reciteront, A la suite de la lecture spirituelle, des
prieres que je signalerai aux chefs d'office. »
Le i5 fivrier 1874, M. Fiat ecrivait & M. M1dus:
a J'ai &t6 pein6 de ne pouvoir r6pondre plus t6t a
votre premiere lettre, I'6tat de sant6 de notre tres
honer- Pere me donnant un surcroit d'occupations...
Je vous remercie de vos deux lettres. J'ai besoin d'encouragements. Ceux qui me viennent de votre part ne
me trouvent pas insensible...
u Nos malades se soutiennent. Notre tres honor6
Pere a des alternatives de souffrances et de calme,
mais il est affaibli. Ces jours-ci, ilne dit pas la messe,
on la c6lbre dans sa chambre et il communie souvent. Son infirmit6 le fait penser aux malades et il a
tout un projet que je dois demain soumettre au Consell: faire une cuisine A l'infirmerie avec toutes les
d6pendances necessaires; y envoyer prendre les repas
ceux qui ont besoin d'un r6gime particulier ! Arranger
les choses de facon que les malades puissent entendre
la sainte messe. I1 est aussi question de construire &
Gentilly...
a Priez donec in me formetur Christus. II y a bien &
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Totus tibi in Ckristo Jesu. - FIAT, i. p. d. 1. m. ,
Le 9 mars, un des assistants donna le Viatique et
1'Extreme-Onction au P. ttienne. M. Fiat assista, tout
6mu, a la pieuse et triste c6r6monie. II entendit les
magnifiques paroles prononces par le venerable mourant d'une voix 6mue, mais ferme, et toute st vie il
restera impressionn6 par ce testament spirituel si
plein de I'esprit de saint Vincent et de l'amour de la
Congregation. Aussi, chaque ann6e de son gineralat,
lorsque revenait I'anniversaire de la mort du P. ttienne
(12 mars), il adressait quelques mots, soit aux missionnaires, soit aux soeurs. Nous avons un grand
nombre de ces rappels 6mus. Qu'on nous permette de
citer ququeques extraits de celui qu'il adressa aux
Sceurs qui faisaient leur retraite a la Communaut,, le
12 mars 1888:
c Mes chores Filles. C'est aujourd'hui le jour anniversaire d'un douloureux 6v6nement qui a frappe a la
fois les deux'familles de saint Vincent. Il y a aujourd'hui quatorze ans, la mort enlevait le ven&re
P. 9tienne, qui avait 6t6 Sup6rieur des deux Communautes pendant trente et un ans. C'est le plus long
g6nbralat de tons ceux qui se sont succ6d6 depuis
saint Vincent. II m'a sembl6 bon de vous rappeler ce
souvenir. Je crains de manquer au devoir de la reconnaissance envers ce bon Superieur, surtout depuis que
j'ai 6t6 frappe de cette parole de saint Paul: Souvenez-vous de vos Superieurs qui vous ont annonc6 la
parole de Dieu. ) M. Fiat donne ensuite les raisons
pour lesquelles on doit se rappeler les supirieurs en
general, puis il en arrive aux raisons sp6ciales pour
lesquelles nous devons nous souvenir du P. Ltienne
en particulier.
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points de vue; au point de vue physique, nous n'en
parlons pas; cependant, il y avait dans son exterieur
quelque chose qui commandait le respect; on s'arretait a contempler ce venerable eccl6siastique, dont
I'aspect imposait a tous. Les gens du monde meme le
v6neraient; ils etaient honores quand ils avaient une
audience de lui. Un grand personnage auquel il voulait demander pour la Communaute une faveur que
celui-ci ne voulait pas lui accorder, lui refusa par
trois fois de lui donner audience, dans la crainte de
se laisser seduire par les charmes du P. ttienne.
a Non, disait-il, je ne veux pas le voir n; ii craignait
de ceder an charme de la parole et de l'aspect du
P. ]tienne. i
CC'etait une intelligence elevee, un grand coeur,
un coeur royal, un assemblage de vertus eminentes, de
foi inebranlable, de confiance jamais dconcertee. La
foi doninait en lui; cette foi lui inspirait la naivete
d'exposer ses magnifques idees dans le parloir a des
gens du monde si pen habitues a une si grande hauteur de vues et subjugues par son ascendant. Comme
superieur, la Communtaut n'en a pas connu de plus
celkbre depuis saint Vincent. Nul n'a exerce d'influence plus salutaire.
c II a parlk la parole de Dieu dans ses magnifiques
circulaires, un pet longues dans le commencement;
mais c'est qu'il 6tait si plein de son sujet, si penetri
des r6formes A faire, qu'il iui 6tait bien pardonnable
de s'6tendre pour prouver combien la r6forme 6tait
sage. C'est lui qui a remis en honneur dans la Commanautb le culte de la Vierge Immacul6e; de plus, il a
reussi a r6tablir dans vos maisons la regularit6 la plus
parfaite. II avait etc frappe de la n6cessite du silence
au refectoire. On n'a pas grVce, disait-il, pour parler
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au r4fectoire; on ne pent.qu'y commettre beaucoup de

fautes; ii faut done r6tablir partout le silence au
r6fectoire.
SII1 a encore parl la parole de Dieu aux soeurs
servantes dans ses admirables avis, qu'on dirait inspires par le Saint-Esprit, tant ils sont pleins d'onction et de sagesse; on ne peut douter que, dans ce
travail admirable, le Saint-Esprit ne I'ait assiste
d'une maniere toute particulibre.
I I1 a parl la parole de Dieu dans le Manuel des
icoles, surtout dans le chapitre qui traite des vertus
necessaires aux soeurs de classe; l y a la des d6tails
de vertu si pratiques qu'elles ne peuvent manquer d'y
trouver toutes les lumieres necessaires pour s'acquitter
dignement de leur emploi. Ce livre, quoiqu'il ne soit
pas entierement compose par lui, est cependant le
fruit de son inspiration.
u Le P.'tienne
a parle Ie langage de Dieu dans
tant d'autres circonstances.qu'il serait difficile de les
rappeler toutes ici. Sans nul doute, nous devons attribuer les grandes benedictions que la Communaute a
recues par la protection de Marie aux merites de
M. Etienne qui a su si.bien seconder la bienveillance
de la sainte Vierge en entretenant envers elle dans la
Communaut6 la plus tendre d6votion; il a voulu que
la Communaute fit etablie sur la plus solide d6votion
envers la sainte Vierge. C'est lui qui a donne l'impulsion a ces legions d'Enfants de Marie qui sont venues
se grouper autour de vous. C'est a lui que l'on doit
la pratique 6difiante de la prisae: 0 Marie; confue

sans pick, recitee apres l'invocation au Saint-Esprit.
a Le P. Etienne vous a parl encore la parole de
Dieu en vous inspirant un grand amour pour saint
Vincent. II 6tait plein d'estime, de respect, d'amour
pour votre saint Fondateur. Tout s'effacait devant lui.
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Je n'ai pas, disait-il, d'autre. lecture spirituelle que
les lettres de saint Vincent. Avec.ces lettres, les rigles
et les conferences, rien ne vaut cela. It 6tait persuade
que la Compagnie subsisterait tant que les constitutions donn6es par saint Vincent seraient respecties.
C'est pour moi, disait-il, une grande consolation de
laisser intacte I'ceuvre de saint Vincent apres une conservation de deux siecles.
(c Le P. Etienne vous a encore parle la parole de
Dieu en vous faisant admirer et aimer vos deux
families; il les aimait a I'exces, ne travaillant que
pour elles. Le P. Etienne, dans son amour pour saint
Vincentet la Compagnie, atrouv6 le moyen de rendre
honneur aux lieux sanctifies par la presence de notre
saint Fondateur: an Berceau, a ChAteau-l'iveque, a
Folleville. n
M. Fiat rapporte ensuite les dernieres paroles prononcees par le P. Etienne apres 1'Extreme-Onction, et
il conclut ainsi:
( II faut imiter le bon P. Etienne dans les vertus
dont il nous a donna l'exemple; entre toutes, imitons sa foi; elle dominait en lui; c'est elle qui l'a
soutenu si efficacement dans toutes les oeuvres qu'il a
entreprises pour la gloire de Dieu; ii voyait 1'action
de Dieu partout; il avait 1'intuition de la mission
exceptionnelle que Dieu lui avait reserv6e et il suivait
cette mission sans que rien 1'inqui6tit ou I'arr&tat,
taut la foi lui faisait voir en tout Iaction divine. Je
me rappelle que, dans une conference qu'il fit &SaintLazare sur la pauvretb, ii s'6cria: Bienheureuse R6volution qui nous a prives de nos biens! Tout le monde
6tait ktonni de ce langage, mais le P. Etienne reprenait que la possession de grands biens altere l'esprit
de 1'6tat; ii savait que, lorsqu'on avait eu en abon-
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dance les biens de la terre, on s'6tait attache a la terre
et on avait n6glig6 les oeuvres de la vocation; aussi,
regardait-il comme un grand bien que Dieu nous en.
ait d6pouills. Je prif re de beaucoup, disait-il, n'avoir
pas de maisons, dependre de Nosseigneurs les eveques dans les seminaires, soit pour le logement, soit
pour le traitement; c'est beaucoup mieux. w
M. Fiat tire ensuite des conclusions pratiques a
l'usage des soeurs, et ii termine par ces paroles:
u Je d6sire que le souvenir da P. ttienne reste'
vivant parmi vous. II y a des smeurs servantes qui ne
veulent pas qu'on rappelle le souvenir de leurs devan-cieres. Oh! je su's bien loin de ce sentiment! C'itait
un gant ! Je suis un nain, et j'ai &etnomrmn pour le
remplacer, oh! mon Dieu, quelle confusion t qielle
confusion! ))

Ces paroles n'6taient pas de simples paroles destinies a faire passer quelques virites; elles etaient I'expression veritable d'un sentiment sincere et, chaque
annwe, que ce fit dix, vingt, trente ans apris la mort
du P. itienne, ii n'omettait jamais de parler de son
predicesseur etde le louer. Souvenir, louange, recon-

naissance admirables I
A la mort du P. ttienne, on trouva dans la boite du
Vicaire gen&ral le nom de M. Mellier. Ce choix surprit les confrxres; car M. Mellier venait d'arrivera la

Maison-Mere; il n'avait pas eu le temps de se mettre
an courant des affaires; il ne semblait pas avoir les
qualit6s requises pour un emploi aussi important.
Pendant son vicariat, it supprima, chose 6tonnante,
le petit ConseiL M. Fiat accepta avec esprit de foi
cette humiliation. Cependant, nous avons trouv dans
son cahier de notes, i la date du 2 octobre 1874, ces
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simples mots: En voyant le Conseil reparaitre a la
Maison-Mere. C'est tout, la phrase s'arrkte lI.Allait-il
faire une petite critique qu'il a jug6 plus charitable
de ne pas faire? Le champ est libre aux hypotheses.
L'assembl6e domestique se tint le 17 juillet 1874.
M. Fiat fut elu premier depute, M. Lacombe second,
comme en 1873. L'assemblie provinciale s'ouvrit le
23 aofit. Les d6putes furent MM. Bore et Fiat; les
substituts, MM. Lacombe et Mailly.
A l'assembl6e ge6nrale, qui s'ouvrit le 8 septembre
1874, ce fut un changement general d'administration.
Ni M. Mellier, ni les assistants en charge, sauf
M. Stella, ne furent re6lus. M. Fiat passa lui-meme
inapercu. Ce fut M. Bore qui fut elu Sup6rieur g6n6ral. 11 avait soixante-cinq ans d'&ge et vingt-cinq ans
de vocation. 11 maintint M. Fiat dans sa charge d'assistant de la Maison-Mbre, et nous allons voir maintenant M. Fiat aider M. Bor6 dans la direction de la
Maison-Mere; nous allons par consequent reprendre
l'histoire du g6n6ralat de M. Bore, que nous avons
interrompue pendant quelques chapitres pour parler
de M. Fiat. Nous allons reprendre l'histoire de la
Congregation de la Mission de 1874 a 1918, ce qui est
notre veritable but. Ce que nous avons dit de M. Fiat
n'a 6t6 que pour l'introduire, comme nous.ferons pour
tous les personnages qui vont paraitre sur la scene
de la Petite Compagnie.
Edouard ROBERT.
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LA BIENHEUREUSE CATHERINE LABOURI
I. -

LA VIE, LES VISIONS, LA MEDAILLE

La Fille de la Charit6 a laquelle Sa Saintet6 Pie XI
vient de donner le titre de Bienheureuse ne s'est signalMe de son vivant ni par des actions d'6clat, ni par
des fondations, ni par des 6crits, ni par aucune de ces
qualitts que le monde admire. Elle a vicu dans les
postes les plus bas, simple, humble, cach6e, ne d6couvrant qu'a ses confesseurs les faveurs surnaturelles
dont son Ame 6tait combl6e.
Sa vie
Catherine Laboure, surnomm6e Zo6, vit le jour a
Fain-16s-Moutiers, pres Semur, le 2 mai 1806, d'une
de ces honn&tes families de la campagne qni, sur
semaine, cultivent leurs terres, prennent, le dimanche,
le chemin de l'6glise pour assister aux offices religieux et s'appliquent la parole de l'icriture: a Croissez et multipliez-vous. )
Sur les onze enfants qui prirent place au foyer, un
seul mourut en bas Age. Les parents avaient beaucoup
a faire pour nourrir et 6lever tout leur monde. La
sante de la mere s'alt6ra et aucun remade ne put arr6ter les progres du mal.
Quand elle mourut, Catherine avait huitans. Louise,
la sceur ainee, devint maitresse de maison. Attir6e
vers la vie religieuse, elle attendit, avant de commencer son postulat chez les Filles de la Chariti, que Catherine ffit assez grande pour la remplacer. Le raccommodage, la couture, la cuisine, la basse-cour, le

;oS colombier, oi voltigeaient,de six a huit cents pigeops,
I'entretien de la propretA absorbaient tout le temps de
Catherine. Une bonae lui fut donn6e pour l'aider et
sa seur cadette prit sans doute une partie du travail.
De temps . autre, arrivaitune lettre de la soeur ainee;
elle parlait du bonheur que l'on 6prouve a servir les
pauvres; 1'Ame de Catherine tressaillait et le d6sir de
consacrer sa vie aux malheureux se faisait chaque
jour plus pressant. Son phre avait trouv6 si dur le premiersacrifice qu'il ne pouvait se r6soudre i un second.
Jl proposa un fiance. Devant l'obstination de sa fille,
il dut c6der. Celle-ci partit enfin. Ce fut a Chitillonsur-Seine que s'6coulerent, dans le calme du recueillement, ses trois mois de postulat.
Elle entra au S-minaire de Paris, rue du Bac, le
21 avril i83o, quatre jours avant les grandes solennites auxquelles donna lieu la translation du corps de
saint Vincent de Paul A la rue de Sevres. Durant son
seminaire, qui se termina l'ann6e suivante, a la fin de
janvier, les apparitions se multiplierent et remplirent
son caour de joies ineffables: mais, son confesseur
excepte, personne ne soupconna les graces extraordinaires dont Dieu la gratifiait. Les notes qui lui sont
donnees par le directeur et les directrices ne relkvent
rien qui sorte de l'ordinaire: u Esprit peu saillant »,
« caractere positif et calme ,, a froide et meme apa-

thique o.

Son s6minaire termin6, soeur Catherine fut placee a
Paris. L'hospice d'Enghien, an faubourg Saint-Antoine, I'eut comme cuisinire. La cuisine la retint peu
de temps; on lui donna ensuite la lingerie, qu'elle ne
tarda pas a laisser pour la salle des vieillards et la
basse-cour. A ces deux derniers offices furent consacr6es les quarante dernieres annees de sa vie, annies
sans histoire pour nous, mais non pour Dieu, qui voit
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a l'interieur des ames et note les plus petits elans

d'amour.
Elle mourut le 31 decembre 1876. Son corps, dipose
dans un double cercueil, fut descendu dans le caveau,
encore vide, creus4 sous la chapelle de la maison.
Les visions

Si grand que fft le desir de sceur Catherine de ne
devoiler A personne le secret de ses visions, un homme
devait tout savoir: c'itait M. Aladel, son confesseur,
car la sainte Vierge elle-meme I'avait choisi pour
r6pandre dans le monde la Medaille miraculeuse. II
ecouta la voyante avec attention, demanda des pr6cisions, consigna par Acrit les diclarations qui lui 6taient
faites et lanua dans le public, au mois d'aoft 1834, un
opuscule intitul6: Notice historique sur l'origine et les
effets de la Midaille Miraculeuse. Huit 6ditions se suc-

c6d&rent rapidement: trois en 1834, deux en 1835, une
en 1836, une en 1837, la huitieme en 1842. Toutes
relatent les visions a peu pros dans les m6mes termes,
A un d6tail prs : au lieu de la formule vague c vers
la fin de 1'ann6e i83o ,, la huitieme 6dition porte
c dans le courant du mois de septembre i83o n. Le

nombre total des exemplaires des sept premikres edi
tions d6passa 13oo8o; il n'en restait plus un seul en
1840. Et il y eut en circulation pendant le meme
temps sept traductions: une en italien, les autres en

anglais, en flamand, en allemand, en espagnol, en
grec et en chinois.
Le r6cit de M. Aladel, publiC sur des notes recueil-

lies, an lendemain des faits, sous la dict6e de la
voyante, alors que ses souvenirs 6taient encore tout
frais, rkp6ti, sons la foi du serment, en i836, devant le
promoteur. du diocese, auquel I'archeveque de Paris
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avait confi6 la mission de proc6der a une enquete canonique, ce r6cit a toute la valeur d'une relation autographe de sa'ur Catherine elle-meme. Le voici :
a Dans le courant do mois de septembre 183o, une
jeune sceur do noviciat des Filles de la Charit6 avait
vu, pendant l'oraison, un tableau representant la sainte Vierge, telle qu'on la d6peint communement sous le
titre d'Immaculee, en pied, rev&tue d'une robe blanche
et d'un manteau de couleur blen argent6, avec un voile
aurore, les bras entr'ouverts et etendus vers la terre.
Ses mains *taient charg6es de diamants, d'oit s'echappaient, comme par faisceaux, des rayons d'un 6clat
ravissant, qui se dirigeaient sur le globe, et avec plus
d'abondance sur un certain point. Elle entendit en
meme temps une voix qui lui disait: Ces rayons sont
le symbole des grdces que Marie oblient aux hommer; et
le point sur lequel its dicoulent plus abondamment, c'est
la France. Autour du tableau, elle lut l'invocation suivante, kcrite en lettres d'or: 0 Marie, confue sans
pcAik, pries por nous, qui avons recours & vous!
a Quelques moments apres, le tableau se retourna;
sur le revers, elle vit la lettre M, surmont~e d'une
petite croix, et, au-dessous, les saints cceurs de Jesus
attentivement, la
et de Marie. L'ayant considrde
novice entendit de nouveau la mrme voix, qui lui
ajouta: 11 faut faire frappei une madaillesurce module,
et les persoames qui la porterowl indulgenciee et qui feront avec pilit cette courte priere jouitont d'une protection toute spdciale de ta Mire de Dieu.
a Ele vint, des le lendemain, me faire part de cette
vision, que je regardai comme on pur effet de son

imagination, et me contentai de Itri dire quelques
mots sur la viritable maniere d'honorer Marie et de

nous assurer sa protection ea imitant ses vertus. Elle
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se retira sans s'inquiiter et sans s'occuper davantage
de sa vision.
a Six on sept mois apres, la vision s'tant reit&rie
de la meme maniere, la sceur crut encore devoir m'en
rendre compte, mais je n'y attachai pas plus d'importance que la premiere fois et la congidiai de meme.
4 Enfin, apres un autre intervalle de quelques mois,
elle vit et entendit les memes choses; mais la voix
ajouta que la sainte Vierge n'6tait pas contente de ce
qu'on n6gligeait ainsi de faire frapper la medaille.
t Cette fois, sans cependant le manifester, j'y is
plus d'attention, par la crainte surtout de d6plaire a
celle que l'glise nomme a si juste titre le Refuge des

pickheus.
, D'un autre c6t6, toujours domin6 par cette pensee
que ce pouvait etre une illusion et le pur effet de son
imagination trompFe, je n'en fis bient6t plus aucun
cas.
( Plusieurs semaines s'6taient passees ainsi lorsque
j'eus l'occasion de voir Mgr l'archeveque. La conversation me donna lieu de raconter tous ces details
an venerable pr6lat, qui nous dit ne voir aucun inconv6nient a la confection de cette m6daille, vu surtout
qu'elle n'offrait rien d'oppos6 i la foi de l'glise;
qu'au contraire, tout y 6tait tres conforme A la pi6th
des fideles envers la tres sainte Vierge; que, par
consequent, elle ne pourrait que contribuer A la faire
honorer, et qu'il disirait avoir une des premieres.
" DMs lors, je me d6terminai
ala faire frapper.
4 Mais les ravages du cholira-morbus ayant multiplii les fonctions de mon ministere, j'en ajournai
l'ex6cution jusqu'en juin 1832, 6poque o& elle fut
frapp6e suivant le module dont il est parl6 ci-dessus.
(c Noos ferons observer ici qu'un jour oi la novice
6tait i reflichir s'il ne convenait pas de mettre quel-
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ques paroles sur le revers de la midaille, comme il y
en avait de I'autre c6te, la voix lui dit que le monogramme de la sainte Vierge, la croix et les deux
cceurs en disaient assez a l'ame chritienne. ,)
Dans son ouvrage, M. Aladel n'avait i s'occuper
que des apparitions de la medaille; ii ne faut done
pas s'6tonner qu'il passe les autres sous silence. II y
en eat d'autres, en effet, et beaucoup d'autres, comme
l'Acrira plus tard la sceur Catherine. Des la premiere
semaine de son arrivie rue du Bac, le cceur de saint
Vincent de Paul lui apparut trois jours de suite. Pendant toute la durde de son s6minaire, elle vit, presque
chaque jour, Notre-Seigneur dans le Trbs Saint Sacrement. Le jour de la Sainte-Trinit6, elle le contempla
semblable a un roi, la croix sur la poitrine. La nuit du
18 au 19 juillet i83o, a onze heures et demie, une voix
l'appela. Elle s'6veilla. Un enfant de quatre a cinq ans,
tout de blanc vOtu, se tenait prbs d'elle. 1 la conduisit
Sla chapelle, oh la sainte Vierge vint les rejoindre.
Et la, dans un doux colloque avec la Mere de Dieu,
s'6coulerent deux heures delicieuses. Marie disparut.
La soeur suivit 1'enfant, qui &clairaitsa marche, et se
retrouva prks de son lit.
La diffusion de la midaille
Les premieres m6dailles furent frappes A Paris,
par M. Vachette, et livrees le 3o juin 1832. Elles se
repandirent dans le monde entier avec une rapidit6
prodigieuse. Non seulement dans toutes les provinces
de France, mais dans toutes les parties de l'univers
catholique, les fiddles voulaient posseder ia medaille.
Elle fat envoy6e partout: en Belgique, en Espagne,
en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, en Bavibre,
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en Savoie, en Italie, dans les Missions du Levant, en
Syrie, dans les Missions de Chine et dans 1Amerique
da Nord. Partout l'empressement fut tel, les demandes
si multiplides que, dans l'impossibilitk d'y satisfaire,
on frappa la medaille en plusieurs villes de France et
meme de l'itranger. 11 y eut onze fabricants a Paris
seulement, quatre i Lyon, d'autres i Bordeaux, Toulouse, Marseille, Liege, Rome, Turin, Naples, Londres, etc., etc. M. Vachette, de son c6te, travaillait
sans discontinuer. De ses ateliers sortirent, entre
juillet 1832 et le 29 fivrier 1836, 2247 238 midailles,
la plupart en cuivre; 75 ooo environ en argent et plus

de 200 en or. Avant 1836, le nombre des m6dailles
6coul6es d6passait certainement 1200oo00o.
Les merveilles de la midaille

Si la medaille obtenait un tel succes, c'est que, par
ce moyen, la Vierge Immacul6e manifestait partout sa
puissance et sa bont&. Lestraits recueillis par M. Aladel dans la troisieme 6dition de sa Notice sont au
nombre de 8o environ; '16ditionsuivante en raconte
i3o ; la cinquieme, i5o; la septi&me, 220. On y voit les
maladies les plus varides et les plus opiniAtres, comme
la folie, la lepre, le scorbut, la tuberculose, I'hydropisie, l'4pilepsie, les fractures, ie cholera, disparaitre
a l'application de la m6daille. M6me vari&t6 de guirisons dans l'ordre spirituel: des protestants, des juifs,
des apostats, des incr6dules embrassent la vraie foi;
des francs- magons renoncent i leur secte; des pcheurs
eridurcis et desmalfaiteurschangent de conduite. Les
faits de protection et de preservation sont nombreux"
la midaille devient une sauvegarde contre les nau-

frages et les accidents; un bouclier contre les projectiles.
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La conversion la plus retentissante fut celle du juif
Marie-Alphoose Ratisbonne. II visitait en curieux la
petite iglise de Saint-Andr6 a Rome, apres avoir

accept6 par condescendance, des mains de son ami
M. de Bussieres, une Medaille miraculeuse. t Tout
A coup, ecrit-il, je ne vis plus rien, on plut6t je vis une
seule chose. Comment serait-il possible d'en parler!...

J'etais la prostern6, baiga dans mes larmes, quand
M. de Bussieres me rappela i la vie. Je ne pouvais
r6pondre a ses questions precipities; mais enfin je
saisis la medaille, que j'avais laissie sur ma poitrine;
je baisai avec effusion 1'image de la Vierge... Oh!
c'itait bien elle I... J'6prouvais un si total changement
que je me croyais un autre moi-m&me... Je sentais en
moi quelque chose de solennel et de sacrX qui me fit
demander un pretre... En entrant A l'1glise, j'ignorais
tout; en sortant, je voyais clair. Si on ne peut expliquer la lumiire physique, comment pourrait-on expliquer la lumiire qui, au fond, n'est que la v&ritA ellem6me! »
Le neo-converti fut conduit au R. P. de Villefort,
jesuite; il fit une retraite, fut baptis, ordonn6 pr&tre,

mena-une vie exemplaire et entra dans la Communaut6
des pretres de Notre-Dame de Sion, fondke par son
frere. Sa conversion fit du bruit. Sur l'ordre du cardinal-vicaire, un tribunal eccl6siastique fut constitu6
poui v6rifier le fait; ii reconnut que ( la conversion
instantanee et parfaite , de Ratisbonne 6tait un a vrai
et insigne miracle... op6re... par l'intercession de la
bienheureuse Vierge Marie ).
L'enqutte canonique sur les apparitions

Au bruit des merveilles obtenues par le moyen de
la Medaille miraculeuse, Mgr de Quelen, archeveque
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de Paris, chargea le promoteur du diocese, Pierre
Quentin, son vicaire g6nkral, de proc6der a une enqu&te
officielle. Ce dernier interrogea M. Aladelle 16 f6vrier
1836; M. Etienne, procureur g6niral de la Mission, le
19; M. Emmanuel-Joseph Bailly, imprimeur de la
Notice de la Midaille Miraculeuse, le 22; M. Vachette,
fabricant de la medaille, le 23. M. Aladel revint le
i8 mars, porteur des rapports originaux relatant quelques faveurs attributes a la medaille. Au cours des
quatorze seances qui suivirent, du 23 mars an 13 juillet,
furent reques des d6positions de t6moins sur sept guerisons et trois conversions.
Le promoteur aurait d6sire interroger seur Catherine elle-meme; celle-ci ne consentit pas a venir. a Les
pr6cautions prises par la sour pour ne pas 6tre connue, lisons-nous dans le rapport, la promesse exig6e par elle, de M. Aladel, de ne jamais la nommer
ni designer a qui que ce soit, le profond secret qu'elle
a si exactement gard6 envers toute autre personne que
celle de son directeur, le refus constant qu'elle a fait
de paraitre devant I'autoriti eccl6siastique, sont les
causes que I'enquete n'a pu s'6tendre jusqu'a la jeune
seur. n Celle-ci, d'ailleurs, dtclare M. Aladel, avait
oubli presque tout; sa d6position n'aurait done
apportt aucun 1tment nouveau.
Le promoteur conclut a la r6alit6 des apparitions;
il la d6duit et des circonstances des visions et ducaractare de la voyante et de la maniere prudente dont
s'est comport6 M. Aladel.
D'abord, des circonstances de la vision. a Ce a'est
pas au milieu des tenebres de la nuit..., c'est en plein
jour, dans la chapelle de la Congregation, pendant la
messe on pendant I'oraison, qu'apparait le tableau;
c'est dans un lieu, c'est dans un temps o la jeune soeur
jouit de l'usage de tons ses sens, est libre de toutes
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ses facultis. Elle distingue tout ce que le tableau
reprisente, lit la priere qui s'y-trouve inscrite, entend
parfaitement l'ordre et la promesse qui lui sont adresses et rapporte le tout avec exactitude et detail.
La vision se renouvelle plusieurs fois en vingt mois
et toujours de la meme maniire. Leg trois recits de la
voyante concordent en toutt, soit qu'elle decrive le
tableau, soit qu'elle rapporte les paroles de la sainte
Vierge.
La socur n'est pas une imaginative; c'est une jeune
fille de village, simple et innocente, sans 6ducation,
d'exterieur plut6t froid, de caractbre apathique, sans
exagbration dans sa piet6, incapable de coordonner
d'elle-m&me dans sa tate les parties qui forment les
sujets repr6sent6s sur les deux faces de la medaille et
de formuler la- belle invocation: O Marie, confue sans
pdchi, pries pour nous qui avons recours a vous! L'int6-

rkt ne pouvait la guider, la vanit6 non plus; le secret
qu'elle impose a son directeur le montre avec evidence.

Ce directeur estýun pr&tre eminent; il occupera bient6t la seconde place dans sa Congregation. 11 n'est
pas de ces pieux chretiens qui confondent trop facilement croyance et credulite. En homme sage et prudent, ii commence par reserver son adhesion ; il essaye
meme de persuader a la voyante qu'elle est le jouet de
sa propre imagination. 11 doute longtemps. S'il se
decide A commander la frappe de la medaille, c'est a
la suite d'une conversation avec l'archeveque de Paris,
qui lui a dit: a Que les apparitions soient vraies on
imaginaires, peu importe: la m6daille r6pandra le
culte de Marie; elle fortifiera la croyance A l'Immaculee Conception; elle vaut d'autres devotions rejues
dans I'Eglise, marchez. , Et M. Aladel marcha, malgr6 ses h6sitations.
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Mais voili que de partout lui arrivent des recits de
faits merveilleux. Devant ces prodiges, marquis du
sceau divin, il se rend. Comme 1'ap6tre saint Thomas,
il tombe a genoux et reconnait la verit6.
La cause de bealifacalion
Tandis que grandissait la devotion a la Medaille
miraculeuse, I'humble voyante restait ensevelie dans
1'ombre du tombeau et personne ne semblait songer i
elle. Ce fut le cardinal Aloisi Masella, prifet de la
Congregation des Rites, qui la tira de son obscurit6.
£merveill6 par le r&cit des apparitions, il encouragea
et favorisa le projet d'une fete de l'Apparition de la
m6daille et s'6prit d'une tendre d6votion pour l'humble
religieuse A qui Marie s'6tait manifest6e. (EOn avait
presque peur, 6crivait-il a un ami, de nommer cette
sainte fille Labour6... morte depuis dix-huit ans, sans
que l'on s'en soit jamais occup6. Eh bien ! moi, je l'ai
fait nommer dans l'office, comme Bernadette a 6tC
nommie dans celui de 1'Apparition de Lourdes.
Le pieux cardinal alla plus loin; k1 pressa les sup&rieurs de la Communaut6 de commencer les d6marches n6cessaires en vue de la glorification de la
voyante et leur promit le succis.
Son conseil fut- 6cout6. Le procks de l'Ordinaire,
ouvert & Paris au mois d'avril de l'ann6e i896, se prolongea jusqu'au 18 juin Igoo. Le proces apostolique
suivit et, le I dcembre I9o7, Pie X signait la commission d'introduction de la Cause. L'hUroicit6 des vertus fut examinee pendant quatre Congregations;1'antipr6paratoire en 1927; deux preparatoires, une en 1928,
1'autre le 17 mars 1931 ;et la pl6niere, le 9 juillet de la
m&me annee. Ce jour-l, la Congr6gation des Rites
d6clara que sceur Catherine avait pratiqu6 A un degr6
h6roique les vertus thoologales et cardinales.
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La seconde phase, celle des miracles, demanda

moins de temps; Dieu, semblait-il,. voulait, par la
beatification de sa Servante, aider les Filles de la
Charit6 a c6lbrer dignement l'annbe tricentenaire de
leur fondation. Les deux miracles proposes furent
examines par la Sacrie Congr6gation le to mai 1932,
le 12 decembre suivant et le 7 f6vrier 1933. Le 13 fevrier, S. S. Pie XI les approuvait ; le 12 mars, 6taitlu
le d6cret de tto, et enfin, le dimanche 28 mai, le Souverain Pontife proclamait Bienheureuse la voyante de
la Mddaille miraculeuse.
Le 21 mars, avait eu lieu a Reuilly I'exhumation de
ses restes. Les assistants eurent 1'heureuse surprise
de voir un corps entier, relativement bien conserv6,
aux membres encore souples, tout pr&t a livrer sa
chair et ses os aux mains pieuses qui d6jý se tendaient

pour les enfermer dans les reliquaires. Ce corps,
priv6 de son coeur, de ses bras et de quelques c6tes,
repose aujourd'hui rue du Bac, dans la belle chapelle
qui fut t6moin des apparitions de i83o.
(La Vie Catehlique, i- juillet

II.

-

1933

)

P. COSTE.

L'EXHUMATION

DU CORPS DE SCEUR CATHERINE LABOURt

(Rapport du docteur Didier)

Le mardi 21 mars 1933, rue de Reuilly, nous avons
pu faire les constatations suivantes :
Le premier cercueil, de bois sombre, 6tait presque
totalement dotruit. L'enveloppe de plomb 6tait en
partie intacte; seulement a signaler une fissure &
gauche, du c6te de la t&te, au niveau du tiers inf6rieur de la soudure verticale; des perforations faites
a ce moment dans le plomb n'ont donn6 issue k aucun
liquide.
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Le plomb coupe, on a pu constater 1'integriti da
cercueil de sapia. A l'ouverture de celui-ci, est apparue
une masse grisitre ayant, en se tassant, 6pousi la
forme du corps, constitute par de la sciure de bois; a
signaler, sur la couche superficielle de cette sciure,
quelques moisissures. Pas de putrefaction apparente;

seulement une lgere odeur un peu acide.
La sciure, prudemment retiree avec la main, le suaire
apparait; il est intact, A peine un peu humide et peut
tres facilement se deplier.
Le corps est alors degag6 de tout ce qui 1'entourait. II semble parfgitement conserve, dans ses habits,
qui ont gard& leur couleur et leur consistance normales.
La cornette est rest6e rabattue sur la face, dont le
nez a &et de ce fait aplati par le poids du suaire et de
la sciure de bois.
Les mains et la face sont de couleur rosee un pea
brunAtre, mais intactes; la main gauche apparait, au
niveau de quelques doigts, assez noire; mais on s'apercoit vite que cette couleur noire est due, non pas a la
n6crose des tissus, mais au blen de la robe, qui a
d6teint au contact de la peau. (C6t6 de la fissure dans
le plomb.)
Ces constatations faites, le suaire est referm6 sur le
corps et le cercueil soudb pour le transport du corps.
Le mercredi 22 mars, 140, rue du Bac, le corps est

prudemment retir6 du cercueil et plac4 sur une longue
table.
La face; apres le premier contact de l'air, a, depuis
la veille, legerement bruni; les v6tements, si parfaitement conserves, sont retires avec soin. II faut noter
que, du c6t6 gauche du corps, c6te en contact avec la
fissure dd cercueil de plomb, les vetements, en raison
de cette fissure, sont un peu humides, et quelques
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parties du corps kbras gauche, 6paules) ont subi une
legere attrition.
La peau est l1 un peu boursoufl6e, durcie et pr6sente sur la surface quelques dip6ts cr6tacis blanchitres. Le corps examine, nous constatons la parfaite
souplesse des bras et des jambes. Ces membres ont
seulement subi une ligere momification. La peau est
partout intacte et parchemin6e. Les muscles sont conserves; on pourrait facilement les diss6quer comme
sur une piece anatomique.
Nous incisons le sternum sur la ligne m6diane. L'os
prisente une consistance 6lastique, cartilagineuse, et
se laisse bien inciser par le bistouri. La cage thoracique ouverte, il nous est possible de prblever le coeur.

Celui-ci est affaisse, r6duit i d'assez minces feuillets,
mais a gard6 sa forme; on voit dans son intirieur de
petits cordages fbreux qui sont les restes des valvules
et des piliers. II est en.entier pr6lev6 comme relique.
Nous arrivons aussi a prilever, par l'int6rieur de la
cage thoracique, un certain nombre de c6tes, ainsi que
les clavicules. Puis les deux bras sont d6sarticuls
pour 6tre conserves & part. Les deux rotules sont pr6levees. Les ongles des mains et des pieds sont en parfait 6tat. Les cheveux restent adh6rents au cuir chevelu.
Enin, les yeux sont encore dans l'orbite; les paupieres doucement entr'ouvertes, nous pouvons constater que le globe, bien qu'affaiss6 et desseche, existe
en entier, et meme que la couleur gris bleu de l'iris
persiste encore. Les oreilles sont intactes.
Tout le corps a ite inject6 avec une solution de
formol, glycerine et acide phenique, liquide destine &
assurer sa destination.
Paris, le 25 mars 1933.

D' Robert DIDIER,
Chevalier de la Legion d'honneur.
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LA CHASSE

C'est, on le sait, sous 1'autel dit de 1'Apparition,
dans la chapelle de la rue du Bac, qu'a &t6 d6pose, le
13 juin, le corps de la Bienheureuse Catherine
Labour6, conserve, depuis trois mois, dans la chambre
du Conseil.
Des amrnagements 6taient necessaires. Le 18 avril,
au matin, des ouvriers spicialistes vinrent desceller le
bel autel erig6 en 1880, annte du cinquantenaire des
visions, et le remplachrent par un autel en bois. Quelques bonnes anciennes s'inqui6t&rent; elles ne pensaient pas que cette substitution avait un caractere
provisoire.
Aujourd'hui, leur itonnement est tomb 6 elles ont
compris. Dans leur ignorance de ce qui devait arriver,
n'avaient-elles pas raison de regretter ce devant de
l'autel ( en magnifiqueonyx, coupe de petites colonnettes en lapis-lazzuli, enchiss6es dans du bronze
dor6 n; ce cercle ovale, rappelant le revers de la m6daille, dans le panneau do milieu; ces lis en bronze
dore, dans les panneaux de droite et de gauche ?
Que voient-elles aujourd'hui? t Des quatre pilastres de l'autel, dit l'8cko (juin 1933, p. 112), il en a
6ti fait deux nouveaux qui encadrent la chasse. La
partie massive, sur le marbre de laquelle se d6tachait
le revers de la m6daille, a 6t6 reculee de manire a
constituer le fond meme de la chisse. Les quatre
pilastres ainsi enleves ont &6t remplac6s par quatre
bandes en vert de Mede prises dans l'ancien soubassement. La table de l'autel, devenant a6cessairement
plus longue, a 6t6 remplac6e. Elle est en marbre bleu
et en onyx jaune d'Algirie, comme la prec6dente;
mais, pour sa decoration, les bandes de lapis qui
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ornaient I'ancien autel ont et6 retaill6es et forment
actuellement les cabochons encadr6s de bronze dori
du bandeau au-dessus de la chisse. Toute la partie
superieure a ete utilis&e telle qu'elle 6tait, c'est-4dire le gradin supportant le Christ et les chandeliers,
le petit r6table lui-m&me. L'aspect g6naral, ains'i que
tout ce qui pouvait constituer un reel souvenir de
l'ancien autel, a ete soigneusement respect6 et se
retrouvera facilement dans la nouvelle ornementation. )
Dessous, a &tA d6pose le corps de Soeur Catherine.
II est la recouvert de ses beaux vetements en soie; la
t&te, en cire, coiff6e de la cornette; les mains, en cire
hgalement, croisees et tenant le chapelet. La figure
est celle d'une personne qui n'aurait pas encore atteint
la trentaine. L'artiste aurait, a-t-on dit, reproduit une
photographic sur verre conservye jadis par M. Meugniot, neveu de la voyante, et remise par lui a la Maison-Mere. Nous voudrions bien le croire; mais une
difficult6 nous arrete : la photographic sur verre fut
d6couverte en 1839 par l'Anglais Talbot et ne commenca a se r6pandre en Europe qu'en 1845.
IV.

-

LE PeLERINAGE A ROME

Aux approches do 28 mai, c'est surtout vers Rome
que se tournaient les regards; de Rome, en effet,
devait venir la voix antorisee proclamant Soeur Catherine Labour6 Bienheureuse; et cette voix, beaucoup
d6siraient I'enterrdre sur place. Des pelerinages sont
organis6s, des r6ductions deprixobtenues; trois trains
command6s, dont deux partiront de Paris et un de
Marseille. Toutes les Enfants de Marie voudraient
une place; il faut limiter leur nombre en fixant des
conditions; A contre-cceur, on se d6cide A sacrifier les
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moins de dix-sept ans et les plus de quarante ans. Le
Secr6tariat de la rue du Bac est d6bord ; les demandes
affluent; elles arrivent par les moyens les plus
modernes: tilgrammes, teliphone, avions. Les trop
vieilles se rajeunissent; les trop jeunes, 6 miracle!
prennent tout a coup un ou deux ans de plus que leur
age. Trente petites Soeurs du Siminaire de Paris, dont
douze Frangaises, seront du voyage; elles, du moins,
n'ont rien demand6. A ces trente se joindront quinze
autres petites Sceurs d'Italie et le groupe approchera
amnsi dc la cinquantaine. Touchant hommage rendu a
l'ancien petit bonnet de la rue du Bac ! Quand la Tres
Honor6e Mere eut demand6 aux jeunes blues de Paris:
(( Acceptez-vous d'aller h Rome pour la beatification

de Sceur Catherine ? ), 1'motion immobilisales levres
et dilata les coeurs. On a racont6 qu'une d'elles se
permit une remarque : elle avait vu Rome et proposait
de-c6der sa place a quelque autre. On 1'&couta et Dieu
agr6a certainement cet acte de charit6, accompagn6
de sacrifice.
JI fut d6cide que les Filles de la Charit6 se m&leraient aux Enfants de Marie pour les encadrer et que
chaque train aurait ses aum6niers. Le train bleu retut
M. Crapez et M. Payen; le train jaune, M. Taillefer;
le train blanc, M. Ryckewaert.
Le 23 mai, jour de l'Ascension, a trois heures de
l'apres-midi, le train bleu quitta Paris, suivi un quart
d'heure apres par le train jaune. En bien des gares,
des enfants, des jeunes filles, des soeurs attendaient
le passage du train pour saluer les pelerines. Salut
melancolique de personnes qui auraient pr6f6r6. tre
elles-mimes.du nombre des privilegi6es.
A Genes, arr&t du train blanc. Les voyageurs
dbjeunent sur une grande terrasse, a l'ombre des palmiers et des parasols multicolores. Une Enfant de
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Marie s'attarde plus qu'il ne faut. Quand elle arrive
i la gare, son train n'y est plus. Elle peut rejoindre,
heureusement, le groupe de la ville, qui devait partir
dans la journie.
Les occupants du train bleu dijeunirent a Turin.
Enin, voici la Ville eternelle. Des auto-cars attendent; ils se remplissent vite et, quelques minutes apres,
chaque pelerin se trouve a la pension qui lui est
riservee.
Que dire du skjour dans la grande ville des Papes,
ou il y a tant a voir, oi Il'esprit ivoque tant de souvenirs : Saint-Pierre, Saint-Paul-hors-les-Murs, SaintJean-de-Latran, la Scala Santa, les Catacombes, le
Colis6e, le Capitole, le Forum, etc. Les 6motions succident aux emotions. Mais c'est surtout le grand jour,
le 28 mai, que l'Pme se remplit de joies ineffables.
Peut-on oublier ce moment solennel oI le secrtaire
des Rites ouvre la bouche pour commencer la lecture
du Bref de beatification Horti conclusi, et celui oh le
voile, tombant comme par un coup de baguette
magique, laisse apparaitre l'image de la nouvelle
Bienheureuse, tandis que les lustres, soudain illumines,
embrasent toute la basilique et que le Te Deum est
entonn6 par des milliers de voix?
Le soir, c'est mieux encore. Une assistance de
quarante mille personnes, parmi lesquelles dix-sept
cardinaux, Alphonse XIII,. la princesse B6atrix de
Bourbon, la princesse Wiltrude de Baviire, le prince
Chigi, grand-maitre de I'Ordre de Malte, M. de
Valera, pr6sident de.l'ltat libre d'Irlande, M. Charles
Roux, ambassadeur de France.
L'arriv6e du Pape, port6 sur sa sedia gestaloria,
l'invocation Beata Catharina,ora pro nobis! I'oblation
des presents de la postulation, la vue des deux miracules, dont les mains sont charg6es de la gerbe tradi-
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tionnelle de fcurs artifcielles, lis, roses et violettes,
tons ces faits impressionneat vivement I'assistance.
Pas de f&te sans lendemain: apres les c~r6monies
du 28, I'audience du 29. Elle a lieu dans la grande

salle des batifications. Sept ou huit mille jeanes
files sont prisentes. Deux heures durant, Pie XL parcourt les galeries et chacune a le bonheur de baiser
son anneau. La tournke finie, il pread place sur son
tr6ne. Deux Enfants de Marie.s'approcbent: c'est
Christiane Labour6, petite-niece de la Bienheurease,
et une jeane fille de Reuily. EAles presentent au SaintPere, dans une coupe en cristal, les offrandes de leurs
compagnes et un rouleau enrubann6 de jaune. La
seconde prend le rouleau, l'ouvre et lit:
a TrEs Saint-Pere, quelle 6motion profonde de nous
trouver en la presence de Votre SaintetW! Combien
notre cceur bat! Comme nous nous sentons imues!
Vous, le Successeur de saint Pierre, le Repr6sentant
de l'autorit6 de Dieu, le Vicaire de Jtsus sur la
terre... ! Nous, humbles enfants, atomes insignifiants
de 1'immense edifice de l'Lglise, nous, les derniires
de la grande famille l... Mais nous sommes quand
m6me vos filles, Tres Saint-Pere; et cette chtre
m6daille qui brille sur notre poitrine, avec ce ruban
bleu rappelant le ciel et qui constitue notre insigne
d'Enfants de Marie, nous procure 'indicible honneur
de venir a vos pieds nous grouper autour de Vous... "
Nous voudrions citer l'adresse en entier, mais la
place maxque; contentons-nous de quelques extraits:
« En 192 6 , un mouvement d'une admirable unit6 se
produisit, portant a vos pieds sacr is, Tris Saint-Pere,
les suppliques de 201 412 associees du monde entier,

exposant avec une filiale confiance i Votre Saintete le
dksir intense de leur caeur de voir proclamer Bienheureuse l'humble Seur Catherine Labour6. Ces
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suppliques representaient 429 dioceses, 2 129 associations, dont I 380 en Europe. 20 cardinaux et 408
archeveques et iveques avaient appuyi de leur signature, plusieursd'une petition personnelle, cette priere
mondiale des Enfants de Marie... D'un seul coeur,
d'une seule ame, nous nous offrons a Vous, Tres SaintPare, pour entrer comme aide, infime sans doute,
mais pleine de bonne volonti, dans la croisade d'Action Catholique que vous avez promulgu6e. Deja,
parmi nous, plus de mille ont pris l'engagement formel
de promouvoir, par l'entrainement de l'exemple et du
bon conseil, les regles de modestie que Votre Saintete
a dict6es. Chaque jour, le nombre des adherentes
croit; il s'accroitra plus victorieusement encore lorsque, de retour dans nos families, nous redirons a tous
les heures inoabliables v6cues a l'ombre du Vatican... *
Pie XI .6tait emu. II repondit: a Vpus pr6sentez

a Nos yeux, cheres Enfants, une vision de grande
joie. Hier, c'6tait la vaste basilique, avec cette impressionnante assemblee de plus de 40000 personnes;
vous y figuriez, cheres filles; vous itiez la note la
plus marquante de cette grande foule. Aujourd'huii
le cadre n'est pas si grand qu'bier, mais il est bien
rempli cependant. Et si le nombre a diminu6, la conleur s'est fondue, s'est unie: vision blanche, vision de
neige, spectacle de candeur, de puret6, magnifique
vision que vous Nous avez porte !... Filles de Marie,
vous sentez les responsabilit6s de ce nom, nobles,
heureuses, mais vraies responsabilites. Fils et illes
de Marie, nous le sommes tous, depuis le Pape jusqu'au dernier fiddle. Comment se fait-il done que vous
vous appropriiez ce nom,comme s'il vous appartenait,
comme s'il etait exclusivement v6tre ? C'est que vous
avez compris ce que la sainte Vierge voulait: des filles
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d'ilite, des enfants d'un attachement, d'un amour

tout particulier, animies de la noble et sainte ambition
d'6lever les autres, de la servir mieux que les autres,
d'etre des ap6tres; oui, des filles d'l6ite et d'une
Sfilialite n qui ne se contente pas de ce minimum de
pi6t6 filiale sans lequel on ne la concevrait plus. Voill
bien votre responsabilite. Et a cela nous ne pouvons
ajouter qu'une seule autre recommandation, celle que
Nous faisons quand nous voyons quelque chose qui
va bien, une oeuvre qui prospere: toujours plus, toujours mieux. ,

Oui, toujours plus, toujours mieux par l'apostolat:
I'apostolat de la parole, de la priere et du bon exemple. « Que chacun reconnaisse la fiile de Marie, la
fille d'l6ite de Marie... Les tr6sors que vous portez :
puret6, dignitE, modestie, charite chr6tienne, tresors
de prieres, de graces, de vie avec Dieu et avec Jesus, il
n'est pas possible de les porter sans les cacher... Ordinairement, on tient les tr6sors sous clefs, dans les
coffres-forts. C'est l1 ce que la Bienheureuse Catherine Labour6 vous dit par son exemple. Apprenez
d'elle les raisons de goiter la vie cach6e; imitez son

exemple pour mettre en siret6 ces tr6sors dont vous
a enrichies la mort et le sacrifice r6dempteur de

J6sus. n
Le Saint-Pere termina sur ces mots. I1 etait neuf
heures et demie, heure de rentrer chez soi pour y
passer la nuit.
Le lendemain 3o mai, audience des missionnaires
et des scurs. Celles-ci out apport6 leur cadeau: un
grand et beau tableau de la nouvelle Bienheureuse.
Le Saint-Pere le contemple, puis s'avance, fait baiser
son anneau, s'arr&te plus longtemps devant les petites
seurs du seminaire agenouilltes, s'assied sur son
tr6ne et commence son discours. Relevons cette anec-
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Varsovie, dit
dote : (cQuand Nous sommes arriv6e
de religion
trace
plus
presque
Pie XI, il ne restait
et de vie chritienne dans cette grande ville. A notre
question: 1 II n'y a done plus ici de maison relic(gieuse ? ,,on Nous r6pandit: II y a encore les Filles
, de la Charit6,, et Nous avons eu la consolation d'en
trouver quatre-vingt-quatorze, dissiminies dans les
divers quartiers de la ville ; on n'avait pu s'en defaire,
parce qu'on n'avait pas pu remplacer leur charitI. ,
Les cer6monies de la b6atification a Saint-Pierre ne
sont pas les seules auxquelles aient assist6 les pelerins. Un triduum solennel en l'honneur de la nouvelle Bienheureuse etait fix6 pour les 31 mai, I" et
2 juin, A 1'6glise Saint-Andr6 della Valle. Ils purent
voir officier des personnages de marque, comme les
cardinaux Verdier, Laurenti, Bisleti, Serafini et Marchetti; Nosseigneurs Palica, vice-gerant de Rome, et
Cremonesi, aum6nier du Pape; ils entendirent des
orateurs r6put6s, comme Albert Fabozzi, chanoine de
la M6tropole de Naples; Mgr Ange Bartolomasi,
6v.que titulaire de Petra; Mgr Salotti, secr6taire de
la Propagande; ils gofttrent des chants de toute
beaut6, executes sous la direction de Raphael Casimiri, maitre de la chapelle musicale de Saint-Jean-deLatran.
Le dimanche suivant, Saint-Pierre leur donna le
spectacle imposant d'une canonisation, celle d'Andr6
Fournet, fondateur des Eilles de la Croix.
Le retour eut lieu le soir m6me. Les pelerifis ne se
retrouverent pas au complet a la gare. Le groupe 18 du
train bleu pouvait constater un vide. Une Enfant de
Marie, Fernande Rode, tombde d'un.tram en marche
une heure avant le depart, reposait sur un lit d'h6pital. Elle est aujourd'hui hors de danger.
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LE TRIDUUM DE LA MAISON-MERE

La Maison-Mere de la rue du Bac eut aussi ses
fetes, les 19, 20 et 21 juin. Sans doute, leur 6clat fit

loin d'6galer celui des f&tes de la Ville eternelle. Mais,
par certains c6tes, Paris l'emporta; car Paris possede
ce que Rome n'a pas: le corps de la Bienheureuse, Ia
chapelle des apparitions et ce cadre de la MaisonMere ou la voyante passa ses neuf mois de s6minaire
et revint ensuite s'agenouiller et prier. L'Vcho a dbcrit
I'ornementation de la chapelle et reproduit les panegyriques prononces par M. Devriire, M. Doucet et
M. Bogaert; nous y renvoyons nos lecteurs. Son
Excellence Mgr Maglione, nonce apostolique, officia
le premier jour; Mgr Petit de Julleville, 6veque de
Dijon, diocese natal de soeur Catherine Labour6, le
second; et Son iEminence le cardinal-archeveque de
Paris, le troisieme. Ce fut beau, tres beau. Le dernier jour, le cardinal Verdier, Mgr Baudrillart,
Mgr Cr6pin et Mgr Chaptal nous firent I'honneur de
prendre part a notre repas de midi. Le menu, soigneusement d6crit sur des cartes mises A la place de
chacun, rappelait la vie de la Bienheureuse - langouste a la sauce mayonnaise de Dijon, filet de boeuf
au madere et champignons de Bourgogne, petits pois
de la C6te-d'Or, pigeons de Fain-les-Moutiers, salade
de Montbard, glace de Reuilly; niais la carte l'etait-elle pas.pieusement mensongere ?
VI. -

LE BREF DE BEATIFICATION
PIE XI PAPE

Pour perfiuel souvenir
Jardins ferm6s oi se multiplient les odorif6rantes
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violettes et tant d'autres fleurs, modestes, certes, mais
au suave parfum. Telles sont, dans l'tglise, et
dignes d'admiration, ces Ames qui, protigies par
1'ombre du cloitre on de leur communaute, montent,
elles aussi, en fleurs d'honn&tet6 et de saintet6, atteignant le sommet de la perfection chritienne par une
vie humble, cach6e dans le Christ, et neanmoins laborieuse.

Parmi ces ames, sans aucun doute, ii faut placer la
Venerable Servante de Dieu Catherine Labour6, qui,
jusqu'g sa mort, exerca dans la Compagnie des Filles
de la Cbarit6 de trks modestes fonctions, et qui, gratifie de plusieurs faveurs divines, resta jusqu'g sa
mort volontairement cache et perdue en Dieu.
Le deuxibme jour de mai del'an i806, elle naissait
A Fain-les-Moutiers, au diocese de Dijon, de parents
pieux et honnAtes, Pierre Laboure et Madeleine Gontard. Elle 6tait baptiste le lendemain et recevait le
nom de Catherine; mais en famille, on lui donna celui
de Zo6. Des l'enfance, son caractere 6tait doux, ses
mreurs pures, son ame port6e aux choses de Dieu; I.
1'ige de neuf ans, priv6e de sa mere, elle se voua filialement A la Vierge Marie. Confi~e, deux ans durant,
aux soins avertis de sa tante paternelle, Catherine
revint ensuite h la maison et, en d6pit de sa jeunesse,
prit soin du m6nage, ne s'6pargnant aucun labeur et
s'adonnant aux travaux les plus penibles. En dehors
des soucis domestiques, elle employait ses rares loisirs
aux exercices de pikt6 et de religion, soit B l'eglise,
soit Ala maison; de la sorte, au dire des gens du pays,
veritable modele pour les autres jeunes flles de son
village et bel exemple de vie sainte.
A l'age de douze ans, 6poque de sa premiere communion, Catherine redoubla d'ardente pi&t6, et dj.l
adonnee A tous les exercices de la religion et de la
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charit6, elle ravaalors d'une vie plus parfaite. Disireuse,
depuis son jeune age, de se vouer au service de Dieu
en quelque famille religieuse, elle se d6cida bient6t
pour l'Institut de saint Vincent, la Compagnie des
Filles de la Chariti. Seules, les r6sistances de son pere
retarderent quelque peu ce pieux dessein, sans toutefois diminuer son vif espoir en Dieu, en qui elle mettait sa confiance pour une d6cision de si grande
importance.
Enfin, a l'ge de vingt-cinq ans, dans la profonde
joie de son coeur, avec le consentement paternel enfin
obtenu, Catherine, au comble de ses d6sirs, fut reque
an postulat, chez les soeurs de Chitillon-sur-Seine.
Bient6t apres, envoy6e a Paris, elle passa pieusement
son temps de s6minaire. Durant ces jours de probation,

ainsi qu'il est racont6, la Ven6rable Servante de Dieu
fut favorisie de la misbricordieuse apparition de
l'Immaculie Marie, qui lui confia la mission de faire
frapper une medaille : sur un c6t6, la Vierge Mere de
Dieu, 6crasant de son pied virginal la t&te du serpent,
les mains 6tendues et versant des rayons sur le globe

terrestre aperqu sons ses pieds; en cercle, tout autour
de la Vierge, I'inscription : 0 Marie, confue sans pichi,
pries pour nous qui avons recours a vous; au revers de
la m6daille : l'initia!e de Marie, soutenant une croix
et surmontant deux coeurs, 1'un entour6 d'epines,

l'autre transperc6 d'un glaive.
Merveilleuse vraiment nous apparait la diffusion de
cette m6daille miraculeuse. Par "elle, Dieu, d&s le
debut de sa propagation jusqu'a nos jours, a multiplie
et prodigue encore les miracles.

Entre temps, la V6n&rable Servante de Dieu, ob6issant au commandement de la Bienheureuse Vierge,
manifesta une si profonde humilit6 que, quarante-six
ans-durant, ensevelie volontairement dans le silence,
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elle ne permit jamais que fft rivl66 son nom dans les
r6cits des apparitions et des ordres c6lestes.
Mais ce ne fut pas seulement l'humilit6 que Catherine pratiqua excellemment.
A la sortie du s6minaire, plac6e a Paris, dans une
maison de Filles de la Charitb, l'hospice d'Enghien,
elle embrassa dans une m&me ardente charit6 les
pauvres et les vieillards. Dirigeant tout vers Dieu,
paroles, desirs, pens6es, Catherine montra constamment une merveilleuse pi6tt envers Jesus-Christ cach6
sons les voiles eucharistiques et un amour filial envers la
tres sainte Vierge Marie; elle ne cessa de veiller sur
la purete de son ame, de s'oublier elle meme pour ne
penser qu'au devoir de chaque instant, de pratiquer
une imperturbable patience, d'etre toujours d'humeur
6gale envers ses compagnes, d'aimer la pauvret6, de
m6priser toutes les choses d'ici-bas, A ce point qu'i
sa mort ii fut difficile de trouver de ces riens personnels qui pussent etre donn6s en souvenir & ses soeurs.
Cette sainte vie, cach6e avec le Christ en Dieu, prit
fin le dernier jour de d6cembre de' lan 1876, le
soixante-dixieme de son age. Apres le renouvellement
de ses vceux, la Ven6rable Servante de Dieu entra dans
la vie immortelle, en presence des soeurs de la maison,
avec un calme parfait. Apres une mort si pr6cieuse,
le corps de Catherine, par une autorisation toute sp&ciale de l'autorit6 civile, fut plac6 dans Ia crypte, sous
la chapelle de la maison de Reuilly. C'est li qu'inhum6, il fut des lors tres fr6quemment visit6 par des
pelerins de tous Ordres, sp6cialement par les Sceurs de
Saint-Vincent-de-Paul, venues de diverses maisons,
accompagnant souvent les Associations d'Enfants de
Marie, garcons, filles et pauvres, attires par le renom
de saintet6 et les vertus de sceur Catherine Labour6.
Ce renom ne fit que s'accroitre dans la suite. Aussi,
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I'archeveque de Paris instruisit-il sa Cause. Notre
pridicesseur, Pie X, d'heureuse m6moire, estimant
que cette Cause meritait d'etre port&e devant la Sacre
Congr6gation des Rites, en signa 1'introduction te
12 dicembre 1907. Tout 6tant termin6 des jugements
et examens des tribunaux ecclisiastiques sur la vie et
les actions de la Servante de Dieu, Nous, le igjuillet
1931, avons d6clare, par dicret solennel, que Catherine avait pratique les vertus a un degr6 h6roique. Peu
apres, les deux miracles attribu6s a l'intercession de
la Venerable furent examines an cours des Congregations antepreparatoire et preparatoire. Enfin, dans
une r6union gnearale, tenue devant Nous le 7 fivrier
de cette annee 1933, tout fut de nouveau 6tudi6 avec
soin, et Nous-meme, le 13 fevrier susdit, avons declare
que les miracles proposes 6taient viritables et que fon
pouvait des lors pousser plus avant en toute sireti.
L'hMroiciti des vertus et les miracles'tant reconnus,
il ne restait plus qu'a discuter si la V&nirable Servante
de Dieu pouvait prendre rang parmi les Bienheureux.
Ce doute, propos6 par notre cher fils Alexandre Verde,
cardinal-diacre de la sainte tglise romaine, ponent
ou rapporteur de cette Cause,. fut discut6 au cours
d'une assembl6e g6ndrale tenue en notre presence le
25 f6vrier 1933, et tous ceux qui y prirent part, cardinaux, consulteurs et prblats de la Congregation des
Rites, d'un avis unanime, repondirent affirmativement.
Nous avons alors riservi notre avis, requbrant, avant
de nous prononcer, d'instantes prieres et le secours
du Pere des lumieres. On pria avec ferveur.
Enfin, le 12 mars de cette annie 1933, deuxieme
dimanche de Car&me, apres avoir cel-brk le saint sacrifice de la messe, auquel assistaient nos chers ils
Camille Laurenti, cardinal-diacre de la sainte 9glise
romaine,prefet de la Congregation des Rites; Alexan-
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dre Verde, cardinal-diacre et ponent ou rapporteur
de la Cause; Alphonse Carinci, secr6taire de la Congregation des Rites, et Salvatore Natucci, promoteur
general de la Foi; aprbs cette c~elbration, nous avons
solennellement d6clar6, de Notre autorit6, que l'on
pouvait en toute sfret6 proceder a la b6atification de
Catherine Laboure. C'est pourquoi, touchE par les
prieres de la Compagnie tout entiere des Filles de la
Charit6 et par celles de la Congregation de la Mission,
qui se glorife du meme Pere commun, Vincent de
Paul; 6mu par les demandes de ces Associations d'Enfants de Marie Immaculee qui, sur l'insistance de la
Soeur Catherine, k la demande de la Vierge Mere de
Dieu, furent providentiellement 6tablies et qui se glorifient de leur insigne: la Medaille miraculeuse, Nous,
de par Notre autorit6 apostolique, par la teneur des
presentes lettres, accordons que la Ven6rable Servante
de Dieu Catherine LabourS6 de la Compagnie des
Filles de la Charit6, soit desormais appelke Bienheureuse, que son corps et ses reliques (qu'il n'est pas
cependant permis de porter aux solennelles supplications) soient cependant exposes A la v6enration
publique des fiddles et que ses images soient orn6es de
rayons.
De par cette meme apostolique autorit6, nous conc6dons que, chaque annie, soit recit6 l'office de la Bienheureuse (atherine, du Commun des Vierges, avec
lemons speciales a approuver par Nous, et suivant toutes
les regles liturgiques. Cette permission n'est accord6e
qu'au diocese de Dijon, oi naquit la Servante de Dieu;
4 l'archidiocese de Paris, oi elle mourut; a toutes les
6glises ou oratoires qui servent la Compagnie des
Filles de la Charit6 et B la Congregation de la Mission. Diront cet office tous ceux qui sont tenus aux
heures canoniques; a la messe sp6ciale seront astreints
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tous les pratres, tant s&culiers que rbguliers, qui, en
ce jour de f&te, cel6breront dans les susdits oratoires
ou 6glises.
Nous accordons encore que, dans 1'annie qui va
suivre la b6atification a Saint-Pierre de Rome, des
solennitis en l'honneur de la nouvelle Bienheureuse
soient cilbr6es en lieu saint, aux jours legitimement
design6s, et en conformit6 des prescriptions liturgiques.
Seront valables ces pr6sentes d6cisions nonobstant
les constitutions, ordonnances et dtcrets apostoliques sur le non-culte ou tout autre objet. Nous
voulons en outre que, meme imprimees, munies toutefois de la signature du Secr6taire et da sceau de la
Congr6gation des Rites, ces lettres soient acceptees
dans les proces ou discussions judiciaires, tout comme
le present exemplaire, en preuve de Notre volont6.
Donn6 a Rome, proche Saint-Pierre, sous l'anneau
du Pecheur, le 28 mai de l'an 1933, de Notre Pontificat le douzieme.
Eugene, cardinal PACELLI,
Secretaire d'Itat.

I~
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L'ASSEMBLI.E GENE:RALE DE 1933.

EUROPE
FRANCE
PARIS
9mai 1933. - Le Saint Sacrement est expose i la
chapelle de la rue du Bac. On y prie avec ferveur
pour que rbussisse, a Rome, la Congregation antepreparatoire en laquelle est examine un miracle attribu6
i l'intercession de la Bienheureuse Louise de Marillac.
En 191o, soeur Veronique Hocevar, Fille de la Charit6
de Yougoslavie, avait des crachements de sang.
Quinze ans durant, ces accidents se renouvelbrent, et
parfois avec une telle violence qu'on dut lui donner
les derniers sacrements. Poumons et coeur 6taient en
tris mauvais ktat et les docteurs jugeaient la maladie
incurable. En janvier 1926, au dernier jour d'une neuvaine a la Bienheureuse Mere, pendant le salut du
Saint Sacrement, sceur Hocevar se sentit guerie et les
m6decins penserent comme elle. Depuis, elle n'a cess6
de se bien porter.
12 mai.- Assembl6e genaraledes Dames de laCharit6 a Saint-Lazare. D'assez grand matin, les dames
sont 1l. Eiles communient toutes a la messe de M. le
Vicaire g6enral, puis entendent, de la bouche de
M. Payen, sous-directeur de l'CEuvre, en presence de
Son Eminence le cardinal-archev&que de Paris, le
rapport annuel des travaux de l'ann-e 6coul6e. Son
Eminence conclut. Il rappelle le souvenir du regrette
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M. Verdier, ancien directeur de l'Association, loue
la vitalit6 6tonnante de toutes les oeuvres qui procedent
de saint Vincent de Paul et recommande a ia charite
de ses auditrices ( les nouveaux pauvres n, ceux qui,

pricedemment dans l'aisance et le bien-etre, luttent
maintenant contre la misire et la houte. Enfin, quelques
mots sur l'utilit6 d'une collaboration plus 6troite entre
les Dames de la Charit6 et les Conf6rences d'Ozanam,
ainsi que sur l'origine des grands maux actuels, a
savoir : l'6goisme et la recherche des plaisirs, et leurs
remides : le retour aux habitudes de simplicit6 et de
mortification, qui ont le double avantage de sanctifier
et de rendre l'aum6ne plus iacile.
"rjuillet. -

Les 6tudiants et les s6minaristes par-

tent en vill6giature a Beaucamp. Puissent-ils y trouver
et y garder le beau temps!
18 juillet. - Congr6gation pr6paratoire pour l'examen des miracles attribues a l'intercession de la Bienheureuse Louise de Marillac. Nous apprendrons
demain que le r6sultat a 6t6 favorable.
19 juillet. -

Fete

de saint Vincent de Paul.

Grand'messe chant6e par S. E. le nonce apostolique;
pan6gyrique donn6 par Mgr du Vauroux, 6veque
d'Agen. Aujourd'hui commence la neuvaine pr6paratoire a l'Assemblee g6n6rale..
26 juillet. - Premier jour de l'Assembl&e generale.
Seances pr6paratoires le matin et le soir, puis deux
jours de r6flexion et de consultations.
29 juillet. Election d'un nouveau Sup6rieur
general. Tout le monde connait le nom de l'6lu; c'est
M. Charles-Lion Souvay, substitut-assistant. Ce choix

n'a surpris personne et a combl de joie ses nombreux
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amis. Voici en quels termes s'exprime la Semaine religieuse de Paris (na dla 5 aoct), sous le titre : l'Hommage du diocese de Paris au nouveau Supirieurginiral
des Lazaristes:
Le grand Conseil des Pretres de la Mission, plus
connus chez nous sons le nom de Lazaristes, 6tait
depuis quelques jours en deliberation et en prieres
pbur donner un successeur au Tres Honore P. Verdier, d6c6d6 I'hiver dernier, et pour veiller en meme
temps aux interets generaux de la Congregation.
a

c L'l6u

du Conseil et du

Saint-Esprit

a &te

M. Charles Souvay, qui 6tait, depuis le 26juillet 1932,
assistant de la Congregation et qui devient ainsi le
dix-huitieme successeur de saint Vincent de Paul.
(t L'honneur de ce choix rejaillit sur le diocese de
Paris, auquel appartient le Tres Honore P. Souvay.
C'est, en effet, au petit Snminaire de Paris, SaintNicolas-du-Chardonnet, que le jeune Charles Souvay
fit ses etudes secondaires, pendant la p6riode de prosperit6 qui marqua le sup&riorat de M. Dillens6ger. II
fut, dans une classe particulirement brillante, 1'imule
du nouvel eveque de Nevers, Mgr Flynn, et il se signalait deji, a cette 6poque, par une grande puissance de
travail. II ne devait pas laisser ce don improductif.
( Son cours de philosophie achev6 an s6minaire
d'Issy, M. Souvay. se s6para de ses confreres et entra
chez les Lazaristes. Ses superieurs surent discerner et
faire fructifier ses talents. Envoy6 i Rome en 1896,
apres son ordination, pour y suivre ses 6tudes, il en
revint avec le titre de. Docteur en philosophie et en
th6ologie et avec un dipl6me de langue syriaque. II
enseigna alors, pendant cinq ans, de 1898 & I9o3, an
grand s6minaire de Saint-Flour, qui devait donner
aussi & 1'tglise un de ses pr6lats les plus appr6cies,
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en la personne de Mgr Saliige, aujourd'hui archeveque de Toulouse. Il en fut chass6 par la violence
de Combes, particuliirement acharni contre les Lazaristes.
u Mais la Providence sait tirer le bien du mal.
M. Souvay fut envoyi dans les 9tats-Unis d'Am&rique, au s6minaire Saint-Louis du Missouri, oi il
61argit encore sa culture et son experience, et d'oi il
revint momentanement i -Rome pour y conquerir en
1912 un nouveau Doctorat es sciences bibliques.
a II 6tait, depuis 1926, superieur du s6minaire de
Saint-Louis, quand, en 1932, il fut rappel6

.

Paris par

le Tres Honori P. Verdier pour devenir son assistant.
La Providence achevait la preparation du nouveau
Sup&rieur g6naral des Pretres de la Mission, en 1'initiant au gouvernement de sa Congregation.
a M. Souvay, redevenu Parisien, assistait pour la
premiere. fois, I'an dernier, a la r6union de son cours
de grand s6minaire, a l'occasion du sacre de
Mgr Flynn. Ses anciens confreres l'ont retrouv6 tel
que par le pass6, fdele i lui-meme et i ses amities,
mais avec un 16ger accent ambricain. Le Sup6rieur de
Saint-Louis avait pris une telle habitude de la langue
anglaise qu'il pensait manifestement en anglais et
traduisait sa pensbe en francais; c'est 1a, nous voulons
le croire, un symbole plein de promesses. Que ne peuton attendre, en effet, de cette alliance, - nous pourrions dire sans irr6v6rence : de cet alliage, - qui
associe en un m6tal pr6cieux les riches traditions de
la pi&t6 et de la mystique du dix-septieme siecle francais avec l'orthodoxie romaine la plus authentique
dans les vastes domaines de la philosophie, de la
tbhologie et de l'ex6gise, et avec cette hardiesse
genireuse de l'esprit americain, qui apporta, pendant
la guerre, I'appoint de ses initiatives et de ses res-
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sources in6puisables A sa vieille aieule, l'Europe?
a Le gineralat de M. Souvay ouvre aux fils de saint
Vincent de Paul et aux Filles de la Charit6, dont il
devient en meme temps le Superieur g6neral, les plus
belles esp6rances.
a Le diocese de Paris salue avec joie et avec fiert6
le nouveau successeur de saint Vincent de Paul et offre
sesrespectueuses et cordiales f6licitations a M. Souvay,
mais bien plus encore a sa Congregation. »
A ces mots justement 6logieux de la Semaine religieuse de Paris, ajoutons quelques precisions :
Le P. Souvay est n6 a Saulxures-sur-Moselotte
(Vosges), au diocese de Saint-Die, le 15 decembre
187o. Son. sjour au s6minaire de Saint-Sulpice, a
Issy, dura, environ deux ans. II entra au seminaire
interne le I mai 1893 et fut'ordonn6 pretre le 3o mai

1896.
Sa these pour le doctorat es sciences bibliques eut
pour sujet la Mitrique des psaumes en hAbreu.
"

Election des assistants du Sup6rieur
eI aout. general. L'Assemblee porte son choix sur MM. Robert,
Cazot, Fugazza et Romans, d6lIgu6 de notre province
de Hollande. M. Robert est 61u, de plus, admoniteur
de Notre Tres Honor6 Pere.
2 aodt. - Aujourd'hui commence la discussion des
postulata des provinces, discussion qui se prolongera
le 3 et le 4. NouS n'en dirons rien ici. II appartient &
Notre Tres Honor6 Pere de renseigner la Compagnie
par lettre circulaire.
4 aoit. - Fin de l'Assembl6e g6nerale. Le calme,
la concorde, la chariti ont r6gn6 du premier au dernier jour. Si, sur certains points, les esprits ont 6t6
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divis6s, les coeurs sont toujours rest6s unis.
caritas et amor, Deus ibi est.
L'ANCIEN

Ubi

SAINT-LAZARE

II semble qu'il soit temps encore d'arracher SaintLazare a la pioche des dimolisseurs. Le Journaldes
Dibats,oi Andre Hallays et Hubert Morand plaiderent
avec tant de chaleur la cause de ce v6nirable 6difice,
ne saurait demeurer en dehors du coarant d'opinion
qui essaye de sauver un t6moin du dix-septieme sikcle
auquel se rattachent des souvenirs aussi 6vocateurs et
aussi path6tiques que ceux de saint Vincent de Paul
(qui y fut enterr6), des missionnaires de Saint-Vincent-de-Paul (qui y eurent leur premier centre) et
d'Andr6 Chinier qui y connut Mile de Coigny, la
c jeune captive ), avan*t que 1'appel de son nom
6branlit ( ces longs corridors sombres ).
Le cas de Saint-Lazare est des plus singuliers. 11
illustre la lkgiret6 avec laquelle sont prises certaines
des d6cisions qui tranchent dans le vif de notre
histoire. Le 21 decembre 1927, une delib6ration du
Conseil g6neral aboutit Ala desaffectation de la prison
de femmes. On y qualifia Saint-Lazare de a bouge
effroyable ), chonte de la socit6 n,, a lMpre n et ta verrue ), de la capitale. Un conseiller s'6cria : Delenda
Saint Lago! et le d6bat se termina sur cette sentence :
a La disparition de cette hideuse et 16preuse maison
s'imposait et, en en decidant la suppression, le Conseil
g6neral aura r6alis6 une operation qui restera ; son
honneur. )
La Commission du Vieux Paris 6prouva l'indiscrte

curiositi de juger sur place du bien-fondi de ces anathbmes. Elle visita Saint-Lazare le 3 f6vrier 1928 et
cut la tres grande surprise de constater que l'immeuble
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4tait en parfait 6tat de conservation et d'entretien,
prisentant les lignes s6veres et nobles d'un convent
du temps de Louis XIII, dont la robuste et harmonieuse ordonnance se dkgagerait si on faisait dispa-

raitre les barreaux, grilles et autres dispositifs appropries a une prison. USaint-Lazare, conclut la Commission, - quelque inoui que cela puisse paraitre au plus
grand nombre, - est sain, propre, d'une construction
magnifique.

)

Ainsi, Saint-Lazare a 6t6 victime d'une pitoyable
m6prise qui a confondu l'immeuble avec sa destination. Le souvenir des l~preux qui y furent hospitalis6s
jusqu'au seizieme siecle (a la condition d'etre n6s
- entre les quatre anciennes portes de la ville n), la
fgcheuse publicit6 que lui assure, de nos jours, la
rubrique des faits divers, se sont superpos6s aux fastes
et a I'int6ret architectural de l'Mdifice : conquete de
la crkdulit6 populaire sur l'histoire.
Piganiol de la Force d6crivait, au dix-huitieme
siecle, Saint-Lazare en des termes qui gardent aujourd'hui toute leur verit : ccvastes et solides bitiments n,
rr6fectoire propre et grand n, etc.; quel t6moignage
que la validit6 de ce jugement, un siecle et demi apres
son 6nonc6!
A cet endroit, oi jadis les d6pouilles des rois et
des reines 6gaient d6pos6es avant que les « vingtquatre porteurs de ses jures de la ville , les Iransportassent & Saint-Denis, on projette d'6lever la Maison des Auvergnats. M. Gaetan Sanvoisin souligne
avec malice et raison, dans Figaro, I'ironie qu'il y a a
associer i cette metamorphose baroque le nom d'une
province a laquelle nous devons les 6crivains qui ont
le plus fait pour la sauvegarde des monuments du
pass, : MM. de Nolhac, Gandilbon, Gens d'Armes,
Pourrat, Ajalbert.

-

740 -

La reputation de vituste et de malpropreti accolbe
au nom de Saint-Lazare est le resultat d'une longue
mystification. Nous ne saurions trop insister pour faire
revenir 1'Administration, mieux informie, sur sa d6cision d'abattre ce pan de notre histoire, aussi chargk
de souvenirs que la Conciergerie.
Albert MOUSSET.
(Journal des Dibats, 23 juin 1933.)
Hl1as! I'administration n'a pas voulu ceder et les
ouvriers se sont mis A l'oeuvre. Le batiment dit de
M. Alm6ras, parce qu'ii fut construit sous le g6n&ralat
de ce dernier, tombe en ce moment pierre par pierre.
Le petit oratoire des sceurs de Marie-Joseph a subi le
sort commun. Au debut de juillet, du mur en demolition tomba un papier jauni par le temps, que l'ouvrier
se hita de ramasser et de porter a l'aumOnier de la
prison. Celui-ci, apres une lecture rapide, vit qu'il
6tait question de missionnaires. A ce mot u missionnaires ), l'ouvrier observa : c A Bry-sur-Marne, oil
j'habite, il y a justement des missionnaires; je vais
leur porter ce papier. , Bry-sur-Marne possede, en
effet, une maison de capucins. La soeur Rose vint a
notre Maison-Mbre quelques jours apres pour demander un pr&tre en remplkcement de I'aum6nier. Elle vit
notre sous-assistant, lui parla de la decouverte et, sur
les instances de M. Guichard, promesse fut faite que
le papier serait apport6 chez nous. Sceur Rose tint
parole. C'est avec plaisir que nous publions le contenu
du document:
a Vceu que je fais A Dieu le 27" de d6cembre
mille six cent huittante d'entrer dans la sainte Congregation des Messieurs les Seminaristes de Saint-Lazare
auparavant de trois annees d'aujourd'hui 27' de
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decembre 168o. Durant ce temps, je m'en vais travailler dans les 6tudes, afin de m'en rendre digne.
Dans le temps que je commengai d'6crire ce present
ecru, mon directeur est entr6 dans ma chambre pour
me faire voir une grande comete dans le ciel, qui
paraissait avec une grande clart6 toute bleue, en forme
de l'arche de Not, oi il y avait une grande 6toile qui
brillait avec plus de clart6 que ne font les autres.
Dans ce temps-la m&me, je venais de faire une
confession generale. Plaise a Dien que ce soit quelque
bonne marque de ma vocation! Je declare encore avec
verite que je 1'avais vue le soir auparavant. Je mets le
present voeu dans la muraille de cette chambre en
resolution de le prendre auparavant de trois ans
d'aujourd'hui, afin de le montrer a M. le Superieur,
aln d'executer le pr6sent vceu. Je prie tres humblement, si quelqu'un le trouvait auparavant les trois
annees expirees, de le remettre dans le meme endroit,
parce que je viendrai, s'il plait ' Dieu, auparavant que
lei trois ann6es soient expir6es, pour executer mon
dessein.
- Fait dans ma retraite, le 27 decembre x68o.
" Je m'appelle Pierre Lafosse, du diocese de Tarbes, aig de dix-huit ans. *
Pierre Lafosse ne revint pas. 11 ne soupqonnait pas
que, deux cent cinquante-deux ans aprbs sa mort, son
veu serait decouvert et publiC. Pendant deux siecles
et demi, le mur a bien garde son secret.
LES FETES DU CENTENAIRE
DE LA SOCIiTt DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

C'est a Paris que fut fondee, en mai 1833, la pre-

miere Conftrence de Saint- Vincent-de-Paul. Paris est
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demeure le centre de la Societ&, le siege du Conseil
gin6ral qui la dirige et l'un des groupements les plus
importants de ses oeuvres. En cette annie centenaire,
oil les confreres et les chretiens du monde entier sont
convies a comm6morer l'origine et le merveilleux essor
de ce mouvement charitable, il itait juste que Paris
fit le theatre des f&tes les plus solennelles. Le Chef
supreme del'PEglise, approuvant cette pensee, daigna
associer son autorit6 et sa personne i l'6clat des cel6-

brations projetees, en d6signant pour les presider ua
membre du Sacr6-College rev6tu de la haute dignit&
de L6gat. Le choix, pour cette mission, de Son Eminence le Cardinal Archeveque de Paris 6tait, de la
part de Sa Saintete, un nouveau et pr6cieux timoignage d'affection paternelle pour le diocese et pour la
France.
A l'appel que leur adressait ainsi le Vicaire de J6susChrist, Paris, la France et la Societe de Saint-Vincentde-Paul ont magnifiquement repondu. Pendant quatre
jours, sous an ciel radieux, les sanctuaires les plus
aim6s et les plus fameux de la capitale ont vu se
presser dans leurs nefs des foules immenses, 6mues et
recueillies. Les pouvoirs publics, le clerg6 et la population se sont unis pour faire accueil aux dl6fgu6s de
plus de trente nations. Sept mille membres de la
Soci6et, dont les Parisiens formaient une bonne moitie, ont manifest6 leur attachement a l'oeuvre d'Ozanam, remerci6 Dieu des benedictions qu'll lui a prodigutes et m6ditt les hautes lecons que d'eminents
orateurs ont exposees devant eux.
L'ouverture de ce Congres de la charit6 a eu lieu le
vendredi 19 mai, g dix-sept heures, dans l'iglise SaintSulpice, si, chre au coeur du Cardinal-Lgat. Son
Eminence, accompagnee de sa cour, qui comprenait
notamment NN. SS. Hertzog et Fontenelle, ainsi que
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B. Ozanam et M. de Botiard, en brillants uniformes,
y fit son entree solennelle, recue au bas de la nef par
le venerable chapitre mitropolitain, le president gin&ral, M. de Verges, le Conseil general, le clerge de la
paroisse et le seminaire, qui contribua, avec la maitrise, a la splendeur des chants liturgiques dans la
suite de la cer6monie. Au choeur avaient pris place
Son Excellence le Nonce apostolique et plusieurs
kveques, pr6lats, pretres et religieux. Mgr Hertzog
donna lecture des lettres apostoliques, qui definissent
la mission du Cardinal-L6gat. Celui-ci monta ensuite
en chaire pour y prononcer l'allocution dontlaSemaine
leligieuse a publi le texte. Son Eminence, commentant les paroles augustes du Souverain Pontife, associa
le Centenaire des Conferences aux sublimes commemorations de l'Annie sainte et, a cette lumiere surnaturelle, donna aux fetes qui s'ouvraient leur veritable
sens, par l'exaltation de la charit6, dans un monde
auquel, seule, elle peat apporter le reconfort et la paix.
Le chant du Magxificat et du Te Deum et la benediction du Saint Sacrement terminerent la c6ermonie.
A vingt heures trente, dans une grande salle obligeamment pretee par le directeur du College Stanislas,
plus de mille confreres de tous les pays se retrouvaient pour prendre contact et recevoir quelques avis
pratiques sur le programme des jours suivants, reunion
intime oa I'absence d'apparat fit ressortir l'unanimit6
affectueuse de tous les membres de la grande famille
charitable, unanimite qai trouva spontanement son
expression dans les quelques mots de salut cordial que
les repr6sentants des divers groupements nationaux
vinrent apporter, chacun en sa langue, au president
et au Conseil g6neral.
Le samedi 20, a huit heures, la basilique du Sacr6-
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Caeur de Montmartre se remplissait d'une foule de
confreres, dont les rangs presses debordaient de la
grande nef dans les bas c6t6s et le transept. A la
messe, c6l6br6e par Son Excellence le Nonce apostolique, la sainte communion, distribute par quatre,
pr&tres, dura plus de vingt minutes. Son Exc. Mgr
Besson, 6veque de Geneve, Lausanne et Fribourg,
monta en chaire et, dans un langage digne des plus
grands maitres de l'6loquence sacree, proposa aux
confreres l'exemple d'Ozanam, module de d6vouement
desint6ress6 et intelligemment penchi sur les ditresses
de son temps. On se skpara apres la Consecration an
Sacr-Coeur et le salut.
A quatorze heures trente, le m&me jour, Son Exc.
Mgr Courcoux, 6evque d'Orl6ans, benissait, A Villetaneuse, pros de Saint-Denis, la chapelle 6levee dans
la principale des cites-jardins de Saint-Vincent-dePaul. Beaucoup de confreres venus aux fetes tinrent
A assister A cette touchante c6remonie et visiterent
l'important groupe de maisons ouvrieres r6alis6 par la
Societ6. Is rejoignirent ensuite, grace a un excellent
service d'auto-cars, les autres congressistes aux Car:
mes. LA, apres un pieux pelerinage A la tombe d'Ozanam, la foule des confreres envahit le jardin. Un autel
y avait &et dress6, pros du perron oi tomberent les
martyrs de 1792. En ces lieux qui evoquent tant de
souvenirs 6 mouvants et sacr6s, Son Exc. Mgr Baudrillart fit entendre, avec tout le talent et le coeur
que les Parisiens connaissent bien, la voix meme da
fondateur des Conferences, voix de la jeunesse, voix
de la science chretienne, voix du divouement et du
sacrifice jusqu'A la mort. Son Excellence donna ensuite
aux assistants la bne6diction du Saint Sacrement.
A vingt heures trente,avait lieu, au Cirque d'Hiver,
une grande assembl6e internationale. Plus de trois
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mille personnes se pressaient dans l'immense h6micycle, autour de Son Eminence le Cardinal-Legat, qui
pr6sidait entre Son Exc. le Nonce apostolique et
M. de Verges. Sur l'estrade avaient pris place Leurs
Exc. NN. SS. les archeveques et eveques de Tours,
Soissons, Orleans, Blois, Geneve, Nevers, Isionda, le
Rev. P. Gillet, maitre general de l'Ordre des Freres
Pr&cheurs, NN. SS. Levame, Forni, Hertzog, Fontenelle, Lesne, M. de Valera, president de l'Etat libre
d'Irlande, la suite du Cardinal-L6gat et les membres
du Conseil general de la Soci&t6.
Apres la priere, lecture fut donnee par le secretaire
general d'une traduction francaise de la lettre pontificale promulguee la veille a Saint-Sulpice. M. de
Verges prit ensuite la parole pour exprimer la gratitude
de la Soci&et envers le Saint-Pere, le Cardinal-Legat
et les dignitaires ecclesiastiques dont la presence et
le concours rehaussent I'6clat des fetes et leur donnent
toute leur signification. Ces fetes doivent etre le point
de d6part d'une action de plus en plus feconde, dont
le President g6enral trace, en quelques mots, le programme. On entend ensuite M. Durante-Duranti,
president du Conseil supirieur de Florence, au nom
des Conferences italiennes, les plus anciennes apres
celles de France, et M. Butler, r.epresentant le President du Conseil superieur des Etats-Unis, empch6,
au nom des trente mille confreres americains, puis
les traductions franiaises de ces deux discours. Enfn,
Son Eminence se live, au milieu d'une veritable
ovation, et, reprenant, avec un merveilleux a-propos,
les principales pens6es des orateurs pr6ecdents, enleve
litt6ralement I'auditoire par un magnifique appel i
l'esprit de charit6, esprit de jeunesse, esprit vivifiant,
dont les Conferences doivent 6tre les foyers toujours
actifs et rayonnants. L'assembl6e se termine dans

-

746 -

I'enthousiasme, et les acclamations accompagnent le
Cardinal-LCgat jusque dans la rue.
La journee du dimanche 21 fut plus splcialement
consacree aux grandes pompes religieuses dans la basilique m6tropolitaine de Notre-Dame, cadre grandiose
de tant de beaux episodes de l'histoire nationale. C'est
d'abord, - neuf heures trente, la messe pontifcale
celebree par Son Eminence le cardinal Verdier. Les
siminaristes de Saint-Lazare et la maitrise de NotreDame firent entendre la belle messe de L. de SaintMartin. Ce dernier tenait lui-meme les orgues. As
premier rang de Fassistance se remarquaient le repr6
sentant du President de la R6publique, ceux du gouvernement et du corps diplomatique, M. de Valera,
des membres du Parlement et du Conseil municipal,
des presidents et d6l6gu6s des grandes ceuvres catholiques, des religieux, parmi lesquels la Superieure
gen6rale des Filles de la Charit6, et plusieurs membres
l
de la famille d'Ozanam. L'indulgence pl6ni&re fi
solennellement impartie, i la fin de la messe, par
Cardinal-L6gat.
Une assistance encore plus nombreuse se rencontra,
I'apres-midi, a seize heures, sous les m&mes voutes
historiques, pour entendre le magistral discours da
Rev. P. Gillet, dont. nous n'avons pas besoin, aprcs
les commentaires de toute la presse, de souligner la
haute port6e doctrinale, la grave et prenante 6loquence.
La presence, autour du Cardinal-Legat, de Son lm.
le
cardinal Binet, archeveque de Besanqon, et d'un nombre
considerable d'archeveques, 6v&ques et pr6lats, dont
la seule liste allongerait outre mesure ce compte readu,
donnait un 6clat et une solennit6 exceptionnels a cette
cer6monie, que cl6turbrent le Te Deum et le saint du
Trbs Saint Sacrement.
Le soir, les salons de I'h6tel Lutetia, tout spacieux
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qu'ils sont, furent trop 6troits pour les six cent cinquante convives que compta le banquet confraternel.
On applaudit les toasts du president general, du cardinal, de M. de Valera et du Rev. P. Gillet.
La derniere journee des f&tes, celle du lundi 22 mai,
ne fut ni la moins brillante, ni la moins significative.
Le matin, a huit heures, les confreres se pressaient &
Saint-Etienne-du-Mont pour une messe de communion
qui associa, dans un meme pieux souvenir, sous l'6gide
de la Patronne de Paris, la memoire des fondateurs
de la premiere Conference et celle de tous les membres d6funts. Son 9m. le cardinal de Besancon daigna
presider la ceremonie et adressa ensuite aux assistants
une exhortation oa, apres avoir evoqu6 la belle figure
du cardinal Cerretti, il precha, avec l'exemple et les
paroles d'Ozanam, une charit6 toujours jeune, toujours chr6tienne et d'une qualit6 superieure.
A onze heures, la Ville de Paris inaugurait solennellement la place Ozanam, a l'ombre de Notre-Damedes-Champs, et le medaillon appos6 par les soins du
Conseil general sur un pilier de cette 6glise. M. Ferrandi, conseiller municipal du quartier; M. de Fontenay, president du Conseil municipal; M. Fliche,
president des Conf6rences de Paris; M. Jordan, professeur a la Sorbonne, celebrerent tour a tour Ozanam,
son oeuvre et son action.

A quatorze heures trente, les presidents et dl66gu6s des Conferences de France et de I'6tranger se
reunirent au siege de la SociWth pour un 6change de
vues dont on peut esp6rer de fecondes consequences
pour le diveloppement de 'action charitable.
Enfin, h dix-sept heures, dans les salons de l'H6tel
de Ville, au milieu d'une assistance nombreuse et
choisie, oi se rencontraient en foule de hautes personnalites diplomatiques, politiques, religieuses et cha-
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ritables, la municipalit6 parisienne offrit au CardinalLegat une reception tres brillante, au cours de laquelle
le president du Conseil municipal et le prefet de la
Seine surent dire, en des paroles elev.es, la joie avec
laquelle Paris et la France accueillaient le representant du Saint-Siege et les dil6gu6s de l'ceuvre bienfaisante qui couvre le monde. Ce fut, en quelque sorte,
I'apothiose officielle de 1'esprit de charit6, de concorde et de service social, dont les noms de saint Vincent de Paul, d'Ozanam et de soeur Rosalie sont d'l6oquents symboles.
En quelques mots 6mus, Son eminence remercia
Paris et la France et tira les supremes enseignements
des fetes dont cette assembl6e formait la splendide
conclusion. Les confreres de Saint-Vincent-de-Paul y
auront puise use conscience plus nette de leur union,
de la grandeur de leur tiche et de leurs responsabilit6s. Le monde entier aura appris l'existence d'une
grande force de bien,force-organis~e et vivante, force
catholique, a la naissance et au developpement de
laquelle la France de naguere a pris la plus grande
part et que la France d'aujourd'hui sait reconnaltre et
saluer.
(La Semaine religiezse de Paris,3 juin x933.)
Allocution de Son Aminence le Cardinal-Ligat, prononcie dans l'iglise Saint-Sulpice, t l'ouverture des
fites du Centenaire de la Saciiti de Saint-Vincentde-Paul.
EXCELLENCE, MESSEIGNEURS, MES FRkRES,

A 1'heure mime oii s'ouvrent, dans la ch&re eglise
de Saint-Sulpice, ces magnifiques fetes du Centenaire
de la Societe de Saint-Vincent-de-Paul, notre souvenir, nos coeurs et nos voix vont d'abord a la Cite du
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Vatican, deposer aux pieds du grand Pape Pie XI
l'hommage de notre infinie reconnaissance et de notre
filial amour.
En conf6rant a l'archeveque de Paris le titre insigne
de LUgat, il a voulu, nous dit-il, 6tre comme present a
ces belles manifestations et leur donner ainsi un caracthre vraiment catholique et mondial.
Permettez-moi d'ajouter que ce geste si delicat du
Pontife supreme a souligni devant le monde entier la
part preponderante que la France et Paris ont eue
dans la fondation et dans Ie dbveloppement de cette
oeuvre magnifique. De ce double bienfait, qu'il soit
remerci6 et mille fois b6ni!
Mais, de plus, dans la belle lettre dont vous venez
d'entendre la lecture, Pie XI nous dit si bien le sens
de ces grandes fates et les opportunes lecons que nous
devons en recueillir! Les lecons,nous les verrons plus
tard. Avec Lui et comme par sa bouche, je ne veux, a
cette heure, dire a cette magnifique assembl6e et, par
elle, au monde catholique lui-meme, qu'une seule
chose, c'est que ces fetes sont vraiment les fttes de la
charitd.
MESSEIGNEURS,

MESSIEURS,

Avec une hauteur de vue qui 6merveille, le Souverain Pontife unit dans un meme souvenir le Centenaire de la Redemption et le Centenaire dont nous
ouvrons en ce moment les fetes comm6moratives. II va
jusqu'i dire que cette coincidence si 6mouvante est
<un heureux desseii de la divine Providence ,.
Parmi tous les fruits de la Redemption, la charit6,
nous dit le Pontife, occupe une place insigne, la premiere place. Et les Conferences de Saint-Vincent-dePaul ne sont-elles pas la charite en acte ?
. Et il semble meme que Dieu s'cst plu a multiplier
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les traits de ressemblance entre ces deux grands souvenirs.
Au sortir du CCnacle, les Ap6tres jurerent de donner
au monde, et au prix de tous les sacrifices, la loi
d'amour.
It y a cent ans, presque jour pour jour, sept jeunes
Francais, sortant, eux aussi, d'un -nouveau CUnacle o&
Dieu les avait iclaires et touch6s, jur&rent de rendre
au monde, et au prix de leur vie, s'il Ie fallait, Ia
charit6 qu'il semblait avoir onbliie.
Le geste des Ap6tres a vaia an monde toutes les
merveilles du catholicisme. Le geste d'Ozanam et de
ses compagnons s'est prolongS, lui aussi, jusqu'aux
extr6mitis du monde, et partout il a suscit6 taut de
prodiges de charit6
Et vous venez, chers Confreres de Saint-Vincentde-Paul, chanter avec nous l'hymne de la reconnaissance sur les lieux m6mes ouI,il y a cent ans, Ozanam
et ses compagnons fondirent cette aeuvre dont vous
etes si justement iers. Votre geste est si legitime t
Je le disais, il y a quelques jours, aux fidles Parisiens : nous devons a vos admirables Conferences.
ce courant de bienfaisance qui, semble-t-il, ne laisse
aucune misere sans la consoler, et, au besoin, sans la
secourir. Les ceuvres innombrables qui donnent i notre
monde moderne, en depit de ses miskres, un caractbre
si attachant, ces- oeuvres qui, malgri qu'elle eni ait,
baignent la cite contemporaine dans la-charit6 dwu
Christ, toutes ces oeuvres sent nies de vous. Ce sera
dans Phistoire de la charit6 et dans les annales de
lYglise votre 6ternel honneur.
Ilme semble qu'a cette heure mime--etcette pensee
est si profond6ment 6mouvante! - des millions d'&treshumains secourus par vous, qui ont reCu de vous le
bon depain peut-etre, mais, ce qui est mieux encore,
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la poignee de main fraternelle, I'affectueux sourire, le
mot qui r6conforte, ces millions d'6tres humains A qui
vous avez donn6 un rayon du bon Dieu et un peu de
votre coeur, s'unissent a nous pour chanter le Te Deum
de la reconnaissance.
Oui, avec eux et du plus profond de nos Ames,
nous dirons a Dieu notre infinie gratitude.
Nous le remercierons d'avoir choisi sur la terre de
France et dans les murs memes de cette capitale sept
jeunes chr6tiens qui, avec 1'l6an de leurs vingt ans,
se firent aupres des malheureux les messagers de son
amour et les apotres de sa charit6.
Nous le remercierons d'avoir si visiblement beni
I'ceuvre de ses enfants.
Le grain de senevi jet6 par eux sur la terre de
France est devenu le grand arbre de la chariti dont
I'ombre et les fruits consolent tant de besogneux du
monde entier.
Nous le remercierons d'avoir ouvert sur la pauvre
humanit6 une ere nouvelle en lui donnant les Conferences de Saint-Vincent-de-Paul et, avec elles et par
elles, cet apostolat laique aux formes multiples qui
est aujourd'hui, et qui sera demain plus encore, le

plus bel espoir de l'glise et de I'univers tout entier.
Mais, ce devoir de la gratitude accompli, ensemble,
mes Frres bien-aim6s, nous regarderons I'avenir, et
comme les jeunes heros dont nous f&tons aujourd'hni
le geste, nous promettrons a Dieu de lui conquerir le
monde entier par la charite.
Querbeau, quel magnifique spectacle, que celui que
vous offrez i cette heure ! Trente et une nations sont
ici representies, I3ooo groupements ripandus dans
le monde entier et qui comprennent 200 ooo ap6tres

de la charite, communient Acette heure m6me a cette
magnifique manifestation. Quel espoir!
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Dans le ciel aux nuages si noirs, qui pese si lourdement sur l'humaniti tout enti&re, n'tes-vous pas,
Messieurs, une iclaircie qui autorise tous les espoirs ?
Je sais que l'incomparable vieillard qui preside a
cette heure aux destinies de l'£glise, et dont le
regard de proph.te semble p6notrer tous les secrets
de I'avenir, compte sur le renoaveau de charit6 que,
par vous, ces fetes splendides vont donner au monde.
<< Nous tenons pour assure, disait-il il y a un instant,
que de cette brillante commemoration il risultera de
tres abondants fruits de redemption pour le peuple
chr6tien. a
0 Pere bien-aim6, votre espoir ne sera pas tromp6!
Ce renouveau de la charite, le premier des fruits
de la Redemption, les peuples I'attendent de nous;
ils nous le demandent, parce qu' la lumiere des 6v6nements ils comprennent, aujourd'hui mieux qu'hier,
que l'iglise, sa doctrine, ses institutions bienfaisantes,
a la tete desquelles se placent vos c&16bres Conf6rences, peuvent seules mener le monde, par le chemin
de la charite, au bonheur et a la paix!
La charit6! Dieu 1'a mise en nous, au jour du
bapteme, pour y &trela reine incontestee de toutes les
vertus, pour y diriger toutes les energies spirituelles
qui Sont la beautW de nos ames.
S'il est vrai que nous sommes les enfants d'un m&me
Pere, quelle autre vertu peut presider a nos relations!
Et si, helas! les conditions de notre pauvre nature
et nos faiblesses trop humaines exigent d'autres directions que celles de I'aimable charit6; si, en face des
problemes angoissants qui, a cette heure, 6treignent
tous les coeurs, la Prudence, la Justice, la Force au
service du droit peuvent et doivent meme faire entendre
'leurs voix, il reste vrai, et redisons-le sans cesse, que,
plus haut qu'elles et pour donner & leurs revendica-
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tions un caractere vraiment humain et surtout chr6tien,
la voix de la charit6 doit etre toujours prbpondirante.
Sans elle, osons-le dire, la Justice, la Prudence et
la Force sont presque inhumaines.
C'est elle et elle seule qui incline 1'homme et les
peuples aux interpretations bienveillantes, aux l-gitimes pardons. C'est elle qui sait imposer les sacrifices
opportuns, exiger dans les relations humaines le
respect affectueux des droits, la sympathie dans 1'6tude
des conflits et, devant les problemes, quels qu'ils
soient, le desir ardent d'une solution qui, sans nuire
aux droits 16gitimes, garde le fraternel amour entre
les enfants du m~me PNre. C'est elle qui pause toutes
les plaies, qui secourt tous les besoins, qui console
toutes les peines.
Dans les conjonctures presentes, est-il un plus beau
service a rendre a notre pauvre humaniti?
Oui, chers Confreres de Saint-Vincent-de-Paul,
demandons & Dieu, unis au Pontife supreme, que, de
ces splendides fetes qui commencent aujourd'hui,
naisse un renouveau de chariti entre les ils d'une
meme patrie et entre tous les enfants de la grande
famille humaine!
Car, redisons-le encore une fois, la charit! est vraiment le chemin royal de la paix et la condition du
veritable bonheur de l'humanit6.
Que ces fetes' de la charit6, benies par le Pape,
acclamees par vos freres de l'univers entier, se deroulent belles, douces, pleines de grace et de promesses
dans cette ville,si fibre de vous hospitaliser. Aujourd'hui Saint-Sulpice, l'eglise si chbre au clerg6 de
France, vous abrite; demain, Notre-Dame, la basilique
de nos souvenirs et de nos gloires; Montmartre, 1I
temple de nos esparances; Saint -ttienne-du-Mont,
l'eglise de la Patronne de Paris, notre.sainte Gene-
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vieve, vous accueilleront tour a tour, et il me semble
que dans ces sanctuaires, c61cbres entre tous, vos
Ames communieront plus vraiment a I'Ame de la France.
Que la grande m6moire d'Ozanam et de ses compagnons plane au-dessus de vos phlerinages et de vos
reunions. Et que leurs prieres, unies a celles de saint
Vincent de Paul, nous obtiennent i tous, pour le bien
<t le bonheur do monde, ce renouveau de charite si
-ardemment d6sir6 par notre grand Pape! Ainsi soit-il!
(La Semaine Religieuse de Paris,27 mai 1933.)

ALLEMAGNE
Leitre de M. STIENEN, visiteur,

a M. CAZOT,

Vicaire geniral.
Cologne, le 3 mai 1933.
TRES HONORE MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,

Votre binsdiction, s'il vous plait!
Au milieu des preoccupations de votre charge, vous
-urez sans doute plaisir a recevoir une bonne et riconfortante nouvelle de la Province d'Allemagne.
Le 26 avril, nous avons ouvert notre nouveau Seminaire interne. C'est, apres l'cole apostolique de Niederpriim, une autre cellule vitale pour le renouveau de
la Province. Sous peu, j'espore, Dieu aidant, pouvoir
-vous annoncer la fondation de notre propre maison
d'6tudes. Les travaux de demolition, an physique
comme au moral, commencent par le haut; le travail
de reconstruction se fait par la base.
Une petite fete de famille nous avait r6unis k
r'tcole apostolique pour la prise de soutane des jeunes
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s6minaristes. L'ouverture de l'anne scolaire, qui se
fait en Allemagne apres les f&tes de Piques, nous
semblait, pour des raisons pedagogiques, tout indiquie
pour cet acte signifcatif aux yeux des 6eýves plus
anciens et des nouseaux venus. Des chants pieux, one
allocation du nouveau directeur du S&minaire et la
benediction da Saint Sacrement encadraient la simple
et touchante c6remonie. Puis, dans 'aula, toute 1'cole,
r6unie autour de la statue de l'Immaculee, que des
mains d'artistes avaient, pour la circonstance, ornme
de lumieres et de fleurs, chanta l'adieu a la Vierge
tuttlaire de la maison.
Le lendemain, il y cut messe chant6e solennelle, i
laquelle les jeunes clercs assistaient pour la premiere
fois en l'habit des fis de saint Vincent. A onze
heures, une fete d'adieu fut donn6e par les 6elees i
leurs anciens. Les plus hautes autorit6s ecclEsiastiques
et scolaires de la region avaient bien voulu nous
honorer de leur presence. Les l66ves des classes les
plus elev&es, en effet, friquentent le Gymnase pour y
passer leur baccalaureat et is y repr6sentent I'cole
avec grand honneur. Is sont les meilleurs pour le
travail, les examens et les prix, donnes parfois par le
gouvernement. Les autorit6s scolaires n'en font pas
mystere et les eleves du Gymnase d6clarent qu'il n'y a
pas a lutter avec les apostoliques. Musique, chants,
declamations et discours se succidaient pour donner
a cette reunion un vrai caractere de fete de famille.
A midi,un diner, que nos chb.res sceurs avaient prepare avec tout leur savoir-faire et tout leur cceur, resnit au r6fcctoire des 6leves la famille agrandie et les.
amis venus pour rehausser 1'&clat de la fete. La paroledu psalmiste, fili lui sicut novelae olivarum in circuitl
mensae tuae, 6tait pr6sente a la pens&e de tous.
Puis, le train nous amenait a Cologne. La vieille
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maison, berceau de la Province. s'etait, elle aussi, mise
en fete. Tous les confreres et d'autres,venus pour la
circonstance, 6taient IL pour souhaiter, des leur entree,
labienvenue aux premiers jeunes siminaristes. Ceux-ci,
leurs Directeurs et M. le Visiteur, se rkunirent ensuite
A la chapelle du Seminaire. Apres le Veni Creator,on
se rendit en petite procession, psalmodiant les litanies
des Saints, A la salle du Seminaire nouvellement installke et si jolie que m&me des anciens auraient envie
d'y refaire leur noviciat. Ayant assisti a la b6nediction rituelle de ces lieux, tous rentrerent A la chapelle
du Seminaire. M. le Visiteur expliqua aux nouveaux
venus la signification du moment historique, on peut
bien le dire, de la reprise du S6minaire interne de la
Province en ces lieux ou les cinq premiers confreres
qui la fonderent se donnaient a la petite Compagnie
et ADieu par les saints vceux en presence de M. ttienne,
alors Supbrieur general de la Congregation, en ces
lieux ou des generations de vrais et vaillants missionnaires, de la reputation desquels la Province vit encore,
recurent leur formation de fils de saint Vincent. II
leur parla de la signification que le S6minaire a pour
eux-memes et les exhorta a se faire, seloa une heureuse
formule de priere liturgique, capaces sanciaenovitalis.
II leur montra enfin dans l'avenir leur part de labeur
et de devouement dans la reconstruction de Ia Province d'Allemagne et dans les ceuvres d'apostolat de
saint Vincent, continuant, a travers les miseres des
temps presents, la mission du Fils de Dieu : Evangelisare pauperibusmisit me. A tous et A chacun,il adressa,
en terminant, le souhait du psalmiste: Dominus custodiatintroitum luum et exitum luum.
La petite ceremonie d'introduction et de reprise
du Seminaire interne achev6e, M. le Directeur procidait a la reception officielle des nouveaux s6mina-
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ristes, selon l'usage 6tabli dans la petite Compagnie;
Voilh, en pen de mots, la relation des faits en soi
m6morables pour la Province d'Allemagne. Flos de
radice; puisse-t-elle croitre at fleurir et porter de bons
fruits! A cette intention, je vous demande, tres honor6
Monsieur le Vicaire general, pour cette nouvelle et
chere ceuvre, la benediction de saint Vincent.
Je vous envoie par Ie m&me courrier le compte rendu
de l'annde scolaire de notre icole apostolique. En le
parcourant, vous pourrez constaterla somme de travail
que ces pages supposent et que les jeunes confreres
fournissent avec un devouement exemplaire Il'oeuvre.
Ma relation sur la reprise du Siminaire interne de
la Province aura peut-etre quelque interet pour ceux
qui, au dela de nos frontieres, nous t6moignent de la
sympathie. En ce cas, et si vous le jugez opportun,
faites-leur-en parvenir quelques 6chos par la voie des
Annales.
Je demeure, trs. honore Monsieur'le Vicaire g6n6ral, en 'amour de Notre Seigneur,
Votre tres humble serviteur,
G. STIENEN,

i. p. d. 1. M.

GRECE
UNE EXCURSION AU MONT ATHOS

(Juillet-aout

t932)

Comment partir de Salonique sans visiter le mont
Athos et rialiser enfin un r&ve caress6.depuis bient6t
trente ans?
Je m'embarquai le 29 juillet, vers 6 h. 30 du soir.
Longtemps, le majestueux Olympe de Thrace domina
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I'horizon, 6voquant dans ma memoire, non pas les
-dieux d'Homire, mais le vers un pen bizarre de notre

hymne de saint Vincent : Reddit Olympus. La mer
4tait calme et la temperature si douce que je passai
sur le pont une nuit delicieuse.
C'est en pleine nuit noire que, le 3o juillet, le bateau
jeta 1'ancre en rade de Daphni, l'unique port de la
presqu'ile. La police 6tait l1'echelle, ne permettant
de descendre qu'aux rares voyageurs munis d'un passeport avec visa special pour le moot Athos.
Me voilk done sur cette terre 6trange et comme dans
un monde tout nouveau. Tatonnant dans les t6nebres
-a la vague lueur de faibles lampes, je vais m'installer
pris d'un pauvre cafe, en compagnie de quelques
hommes, que l'on prendraitvolontiers pour des ombres
si I'on ne distinguait parfois quelques mots de leur

conversation paisible.
Qu'il ferait bon se mettre tout de suite en route pour
1Karyis, le centre administratif ou il faut tout d'abord
se rendre! La fraicheur matinale est une invitation et
le muletier Dimitri ne demanderait pas mieux. Mais le
passeport'est an poste de police, qui n'ouvrira la porte
qu'au reveil du chef.
Vers huit heures, Ie soleil est dijj tris baut. La porte
:s'ouvre enfin, et le policier, tres aimable, sans doute
pour se faire pardonner le retard, ridige un papier
pour le poste de Karyes.
En marche maintenant, a dos de mulet, par des
chenins tortueux, montants, empierr6s. C'est a la b&te
de s'y reconnaitre et de s'y tenir ferme. Et I'on a tout
loisir pour contempler, en respirant i pleins poumons,
les spectacles si varies d'une foret, dans la montagne
au-dessus de la mer. C'estun enchantement. Et quelle
solitude! Quelle fraicheur! Quelle tranquillite! Les
-oiseaux memes semblent garder le silence.
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De-ci de-la, des ruches nombreuses le long de la
route. a Pourquoi ? demandai-je au muletier. - Pour
la cire. n Que de cire, en effet, ne doit-il pas falloir
posr alimenter le luminaire de tant d'gglises pendant
les offices de nuit!
Apris deux heures et demie de marche, on apercoit
dans un enfoncement la petite ville de Karyes, tres jolie
d'aspect dans son cadre de verdure, avec le bel
ensemble de bitiments qui forment la scete russe de
Saint-Andr6,que l'on d6signe ici sous le nom de Serai
(palais).
Une visite, en passant, a l'1glise du Protaton, oi setrouve une fameuse icone de la Vierge.
Mais il faut vite s'installer sommairement dans ur
petit h6tel, courir au poste de police, oui I'on me
remet un nouveau papier pour &trepr6sent6 a laSainteEpistasie. L'un des quatre membres qui la composent
itait dbjA sorti, et il s'en est fallu de peu que je ne
fusseoblige d'attendre au lendemain pour avoir le pr-cieux diamonitirion.Mais ii a eu l'obligeance de revenir
aussit6t, et toutes les formalit6s se sont accomplies
rapidement. Avec un timbre de
aimablement,
appos6
sur la precieuse recommandawoo drachmes
tion, on peut non seulement circuler en toute libertdans la presqu'ile, mais encore frapper I la porte de
tous les monasteres, qui doivent toutes s'ouvrir pour
la plus bienveillante hospitalit6.
Comment d6crire l'aspect de cette petite ville presquesilencieuse, a la fois propre et cependant n6glig6e? On
a beau parcourir les rues: jamais aucun visage de
femme ou d'enfant. Aussi, les fenetres, m&me grandes
ouvertes, semblent ferm6es; on dirait des yeux sans
prunelles. Aucune tristesse toutefois, mais plut6t un
calme, une douceur qui reposent le coeur et l'esprit.
Est-ce comme cela tous les jours, ou bien parce que
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c'est aujourd'hui samedi? Nombreux circulent des
moines mendiants qui tendent la main. Ils paraissent
itrangers a la petite ville et semblent etre descendus la,
non pas des monasteres sans doute, mais des scites,
esp&ce§ de villages o se groupent des ermites. Ou
peut-etre sont-ils des moines paresseux, vagabonds,
gyrovagues? A la juger par eux, on aurait une trbs
fausse idie de la vie monastique au mont Athos.
Apres un diner frugal, d6part vers trois heures pour
le monastbre de Vatop6di, sur le meme mulet, suivi
du fidle Dimitri. Celui-ci a bien soin de me faire
entrer en passant dans l'6glise russe de Saint-Andr6.
60 metres de long sur 33 de large, 29 de haut. Granit,
marbre et or. C'est une splendeur qui procure l'6blouissement. Et toute cette splendeur est pour Dieu seul;
les voyageurs sont si rares!
Le trajet de Karyes a Vatop6di est a peu prbs comme
de Daphni a Karyes. I1 m'a paru beaucoup plus long.
La chaleur de l'apris-midi, la fatigue de la monture,
la mienne et surtout celle du muletier, qui, a plusieurs
reprises, a failli se trouver mal, me le faisaient paraitre
interminable.
A signaler de magnifiques for&ts de chitaigniers.
Sur les vieux arbres, coup6s presque & ras de terre, de
jeunes pousses ont pris leur elan vers le ciel par groupes
de trois ou quatre, evoquant assez bien les faisceaux
de colonnettes de nos cathedrales gothiques.
Aprýs avoir a plusieurs reprises mont6 et descendu,
descendu et monte & travers ces belles futaies, tout a
coup la mer se d6couvre a l'horizon. II n'y a plus
a monter et la descente se poursuivra jusqu' la mer.
Tout pres du rivage, auloin, tres loin, on aperqoit un
monastere. C'est Vatop6di n, meditle muletier. Hilasl
le soleil baissait de plus en plus et, mesurant du regard
la distance, je me disais, avec une certaine inquietude :

-

761 -

Quand y serons-nous? Notez que les monasteres ferment impitoyablement leurs portes pendant la nuit.
Au moment oi je m'y attendais le moins, tout pres
de nous, presque A nos pieds, un vaste ensemble de
bitiments surgit, se profilant sur la mer aux derniers
rayons de soleil. Encore quelques pas et j'itais l'entr&e. Au premier moine que je rencontre : < Quel est
done ce monastere? -

Vatop6di o, me r6pondit-il.

Quelle joie! On pouvait enfin descendre de mulet,
apris bient6t six beures de voyage, en comptant les
trois heures de la matin&e.
Que dire de l'hospitalit ? On se sent tout de suite
chez soi. Conduit au quartier des 6trangers, je m'installe dans une chambre bien convenable, donnant sur
la mer et sur le monastere entrevu de loin, que le
guide avait pris pour Vatopedi et qui est celui
d'Esphigmenou.
Le moine charg6 des h6tes, I'archondaris,un homme
dans la force de l'age, m'a invit6 A faire une petite
promenade a la tombee du jour. Nous avons traverse
de beaux jardins potagers, admirablement tenus, qui
s'6tendent tout pres du rivage. En cet endroit, la mer
forme une baie gracieuse et paisible, un vrai port naturel avec une plage des plus accueillantes. <<Pourquoi,
demandai-je A l'archondaris, n'a-t-on pas choisi cet
endroit pour 6tre le port de 1'Athos? - C'est vrai, me
r6pondit-il. 11 en a 6t6 question, mais la direction
g6n6rale a protest6. Et les compagnies maritimes ont
df s'incliner devant cette protestation. ,
On ne peut cependant paS reprocher a Vatop6di
d'etre retrograde. Seul des monasteres de 1'Athos, ii
possede une installation 6lectrique dont l'archondaris
.a voulu,

tout prix, me faire admirer <(les machines ).

La lumiere est fournie depuis la fin du jour jusqu'a
onze heures dans tout le monast&re, 1'rglise except6e.
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Un de mes plus vifs desirs, en venant A PAthos,
ttait d'assister a un office de puit (l'orltror,6quivalant
a matines). Aussi, avais-je pri6 l'h6telier, un laique am
service du monastere, de me r6veiller quand l'heure
sonnerait.
Precaution bien inutile. Le son des cloches m'a
reveille vers deux heures et demie (3o juillet).
Croyant que l'office allait commencer tout de suite,
je me pr6cipite vers 1'eglise dont je connaissais vaguement la direction, titonnant dans les demi-tknebres.
J'6tais d6ji tout pres sans le savoir, quand un violent
coup de simandre 6clate a c6td de moi.
Quel son 6trange et combien difficile d6finir I Les
coups se r6phtent, rythmis en batterie, oi I'on peut
distinguer des intervalles musicaux. Et tandis que les
cloches restent dans leur clocher, la simandre se promene dans toutes les directions. En m&me temps, de
tous c6tes, apparaissent des formes vagues qui s'avancent vers l'6glise.
A trois heures sonnantes, le typicaris (maitre de
c6remonies) donne le signal et 1'office commence. On
n'entrera pas ici dans les d6tails techniques de m6lodie on de liturgie. Une remarque seulement. L'office,
une fois commenc6, se poursuit jusqu'A la fin sans
aucun intervalle de silence. Les deux chaeurs (si l'on
peut appeler chceur l'unique chantre qui donne la
r6plique & son vis-a-vis) se rbpondent continuellement.
II en a et6 de mxme pendant la messe, qui a commencr
aprbs un quart d'heure de repos et s'est terminee a
huit heures bien sonn6es.
Cette monotonie, jointe & la duree, produit une
veritable impression de louange 6ternelle. Je n'ai
entendu cela qu'une fois. Or, ce n'est pas une repr6sentation qu'on m'a donn6e. Ch.aque nuit, cela recommence, et non pas seulement ici, mais dans plus de

vingt monasteres. N'a-t-on pas eu raison d'appeler
1'Athos % la Montagne qui prie n ?
Apres la messe, j'ai 6t6 introduit dans la salle de
reception (synodicon); on a pris le cafe et kchang6
quelques rtflexions banales.
C'ktait le meilleur moment pour voir de plus pros
1'6glise, visiter le tr6sor, qui renferme plusieurs objets
rares et pr6cieux, et parcourir la bibliotheque (d6partement des manuscrits). On y remarque un tres beau
Psautier, les ceuvres completes de saint Jean Chrysostome, un Strabon avec des cartes fort curieuses
datant du onzieme siecle, etc. Le biblioth6caire, trbs
affable, semble heureux de faire admirer toutes ces
richesses, si bien ordonn6es. Mais on ne peut admirer
qil'en passant.
De nombreux firman's, ensuperbe calligraphic arabe,
encadres et suspendus aux murs, racontent que, sous
les Sultans aussi bien que sous les Empereurs byzantins, le monastire a joui de toute esp!ce de privileges.
Puisse la jeune Republique helline continuer la noble
tradition!
J'avais d6cid6 de partir l'aprbs-midi pour aller, le
soir, demander l'hospitalit6 ailleurs. Mais la chaleur
accablante m'a decourag6. Sur le tard, a la fraicheur,
l'archondaris m'a fait parcourir quelques galeries et
p-nitrer dans ' h6pital n, o& l'on chercherait en vain
les perfectionnements modernes, mais oui se trouve
l'essentiel, une 6glise. Outre I'eglise principale, en
effet, il y en a beaucoup d'autres, plus petites, ou
1'on ne c61bre l'office que rarement.
Partout le silence. Quelques- rares rencontres de
moines, que l'on salue d'un geste et d'un mot. Oh sont
les autres ? Dans leur cellule. II serait indiscret defrapper aux' portes. Je me contente done de suivre
I'archondaris, en 6coutant diverses explications, jusqu'a
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la mer. Nous passoas l• quelques instants agriables,

avoquant le souvenir de l'icole Athoniate, qui eut son
heure de c6l~brit6 et dont on ne volt plus que les
quelque distance, sur une colline.
murs delabris,
(On l'a fait revivre de nos jours. Elle fonctionne dans
le serail russe, pres de Karyes.)
I* aozit. -

Partir de Vatopedi avant le jour, tel

6tait mon projet. Mais il fallait attendre le mulet liberalement mis a ma disposition par le monastere. Apres
une attente assez longue, le voici avec le guide qui
devra le ramener, un tout jeune homme qui me parut
avoir quinze ou seize ans.
11 avait l'air triste et n'ouvrait jamais la bouche.
Nous marchions diji depuis assez longtemps. A plusieurs reprises, j'avais fait en grec des reflexions et
meme des questions sans obtenir une reponse. Mon
parti etait pris de respecter ce mutisme, quand, tout a
coup, le jeune guide, comme n'y tenant plus, rompit le
silence de lui-meme pour me dire son histoire.
Histoire triste. II 6tait I'aini d'une famille nombreuse
6tablie dans une petite ile, oit l'on ne trouvait pas de
travail. I1 itait vena en chercher ici, oh le travail
ne manque pas; mais quelle miserable retribution I
to drachmes (pas m&me 2 francs) par jour; 6o par
semaine, car le dimanche n'est pas payS! Comme
nourriture : midi, du pain et des haricots; le soir,
des haricots et du pain. On regrette de ne pouvoir
rendre la saveur de l'expression grecque. a Quel est
votre age? - Dix-huit ans. , Apres avoir entendu son
histoire, je ne m'etonnai pas de m'8tre tromp* sur
son age.
. Dsormais la conversation allait son train et nous
aussi. Devant nous, se dressait le sommet de l'Athos,
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couronni de nuages, malgrb la .purete du ciel environnant. C'est seulement dans I'apres-midi que ce
front superbe redeviendra serein.
Vers dix heures, nous 6tions a Karyes. Mon guide
reprit le chemin de Vatop6di, avec une petite aum6ne,
que j'aurais voulue plus grande.
Dans la premiere rue, et de loin, qui vois-je? Le
fidele Dimitri qui m'attendait pour m'offrir ses services
Services trbs appreciables; il s'occupait de tout dans
les moindres details. Pendant qu'il faisait les derniers
pr6paratifs, je voulus revoir la fameuse icone de la
Vierge dans l'6glise du Protaton.
11 fut decid6 qu'on irait en plein midi au monastire
de Koutloumoussi. Dix minutes de marche seule-'
merit, et par des sentiers en pente. En effet, vers
onze heures, je presentais au portier le diamonitiriox.
Nous entrons sans retard.
En passant devant l'eglise, voyant deux moines en
train de nettoyer des chandeliers, je m'empresse de
les saluer par quelques mots aimables. Ils me rendent
le salut, mais tout aussit6t m'accablent de questions
SD'oiD venez-vous? Qui etes-vous? Vous etes papiste?
Ah! oui. Que vous enseigne-t-il, votre Pape? Que le
Saint-Esprit procede du Pere et du Fils? Non, il procede du Pere seulement. Que la Vierge est immacule ?
Jesus-Christ seal est sans p6ch&. Que lui-meme est
infaillible ? Dieu seul est infaillible. )
J'essayai de-donner reponse A ces questions; mais
ils ne voulaient rien entendre et reprenaient de plus
belle sur un ton de plus en plus agressif. ( Et les
azymes? Ce n'est pas avec du pain azyme qu'il faut
consacrer, maisavec du pain a enzyme ) (fermentC).
Ceci m'a rappel6 qu'au temps du schisme, la question
des azymes, question pratjqire par excellence, fut tres
souvent agit6e dans les controverses.
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J'avais bean r6piter que je n'6tais pas venn pour
entamer des discussions; rien n'y faisait. « Sirement,
votre Pape sera damnS. , C'6tait me dire: vous le serez
avec lui. Et j'eus toutes les peines du monde a me
dCbarrasser de lear importunit6 pour aller trouver an
peu de calme dans Ie quartier des 6trangers. Oh! la,
le calme fat parfait. L'archondaris, apris avoir servi
les rafraichissements d'nsage, avait disparu. Mon
guide lui-m&me etait parti, promettant de revenir plus
tard avec son mulet, vers trois heures.
Koutloumoussi est un des rares monastres oit 1'on
pratique la vie commune. Aussi, avais-je demand6 a
partager le repas des moines. On vint m'avertir que
1'heare 6tait venue. J'entrai dans le r6fectoire, une
salle plus longue que large, n'ayant pour tout ameublement que des tables et des banes de bois portant
tous les signes de la vetusti. Du haut de la chaire, le
lecteur racontait la vie de sainte Macrine.
Le repas etait commence. Sept a huit moines seulemeat. J'allai m'asseoir a la premikre place libre. Pas
un mot de bienvenue, mais une simple inclination de
ttee. Devant moi, comme devant les autres, un vrai
plat de haricots, une tomate superbe de couleur et de
dimensions, un concombre respectable, une gousse
d'ail, des olives seches et noires, un gros morceau de
pain. 9miettant le pain dans les haricots, j'arrivai
lentement jusqu'au fond du plat, pouss6 par la faim.
Quelques olives comme dessert. Qu'y avait-il dans le
cruchon d'6tain qui dominait tout le reste? Je le
savais depuis que j'avais vu mon voisin en verser le
contenu dans son verre. Un vin rouge, non pas exquis,.
mais excellent, et qui venait trbs a propos pour faire
descendre le menu trbs monastique.
On se leva de table. On fit d'assez longues priires
dialoguees avec le lecteur. Tout a coup, celui-ci,
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quittant la chaire, s'avanca vers le supirieur, se mit .
genoux devant lui en r6citant une formule. Et le
superieur, avec un signe de croix et quelques paroles,
lai remit un morceau de pain, qui fut reCu avec un
baiser respectueux et reconnaissant. Je ne saurais dire
l'impression profonde que fit sur moi cette pieuse et
symbolique c6ermonie, tout impregn&e de I'esprit
d'obeissance, de pauvreti et d'humilit6. Saint Vincent
de Paul en eft 6t6 ravi, lui qui aimait A se repeter i
lui-meme, en se mettant A table: ( Miserable, tu n'as
pas gagn6 le pain que tu manges ! u On sortit du
r'fectoire toujours en silence. Sur la porte une salutation sans paroles, et chacun se retira chez soi.
Je regagnai le quartierdes etrangers sans rencontrer
personne. Au bout de quelques minutes, on se sentait
comme enseveli dans une prison. Et c'6tait le moment
de la plus forte chaleur. Cependant, une douce brise
venait rafraichir l'atmosphere lourde ; et lorsque, trouvant la prison trop 6troite, je m'aventurai dans les
corridors, j'arrivai bient6t a un petit balcon donnant
sur une valle qui descend jusqu'a la mer. Ce fut
une impression d6licieuse de soulagement. Vraiment, la place de ce monastere est bien choisie.
S'i! n'offre pas le pittoresque de tels autres qui sont
perches sur des hauteurs vertigineuses, du moins on
y respire I'air le plus pu'r, rafraichi par le voisinage
de l'eau et port6 jusqu'ici a travers les arbres de la
for&t.
LA, je pouvais attendre sans trop d'impatience
l'arrivie du guide. II parut enin. Avant de partir, je
revis l'archondaris senlement, qui prit cong6 de moi
avecbeaucoup de-politesse.u Je vous en prie,me dit-il,
ne faites pas attention A ce que vous ont dit ces deux
freres tout A l'beure (ceux qui m'avaient assailli
d'objections). Vous savez, ils sont un peu perdus. -
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Soyez tranquille. »
Cette rflexion toutefois m'6tait agr6able. Elle me
donnait la preuve verbale apr s la preuve silencieuse
du repas en commun, que le monastere de Koutloumoussi, si remarquable par I'aust&ritA de vie qu'on y
mene, n'est pas un ramassis de fanatiques d'un autre
Age, mais une venerable assemblee de freres, vraiment
unis dans la priere et la penitence.
Vers trois heures, nous itions en route pour Daphni,
avec l'intention d'aller passer la nuit & Xiropotamou,
qui se trouve a quelque distance du chemin.
Au cours de la premiere ascension, j'avais vu de
loin le monastere. II m'avait paru au bord de la mer.
Quand nous y arrivames, me voyant encore a une
altitude considerable, j'hesitais & croire l'affrmation
de mon guide : c'est ici!
L'hospitalit&fut cordiale. Le quartier des itrangers,
avec un corridor assez large, plusieurs chambres &coucher, un petit balcon donnant sur la mer, est au moins
aussi agr6able qu'a. VatopCdi meme. Assez longtemps, je me crus seul maitre de ces lieux; mais, quand
l'archondaris vint me chercher pour le repas du soir,
je fus averti que j'aurais un compagnon de table.
c Un jeune homme, 6leve de vos 6coles ), me dit-il,
avec un air de satisfaction. Le mot n'&tait pas tout a
fait juste, mon jeune homme n'ktant qu'un modeste
employ6 dans une 6cole ambricaine, oui il avait appris
un peu d'anglais. La conversation se fit en grec.
II semblait avoir environ vingt-cinq ans, et sa
physionomie franche inspirait confiance. C'6tait la
troisieme fois qu'il venait au mont Athos, t( parce que
cela lui plaisait ). 11 avait 6prouv6 longtemps un goft
trbs vif pour la vie monastique, en avait essay6 meme.
Puis, il y avait renonc6. Enfin, il allait se marier en
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septembre prochain. a Oh! sans doute, lui dis-je, vous
avez rencontri quelque jeune fille qui vous a pris le
cceur. - Ce n'est pas cela,repliqua-t-il avec un accent
tres prononci de sinceritC. Mais j'ai &t6effrayi par la
rigueur de la discipline sur le chapitre de 1'ob6issance.
Quel que soit 1'emploi qu'on vous donne, il faut
accepter, meme si 1'on n'a aucune aptitude; sinon, et il faisait un geste expressif, - dehors! n
D'antres, sans doute, surmontent cette repugnance,
ou se rendent moins bien compte de cette rigueur de
la discipline. Petite chose, en virit ,que I'aventure de
ce jeune homme, et cependant elle nous ouvre un jour
sur la maniire dont se fait le recrutement au mont
Athos, oui il y a prbsentement, malgr6 tons les bouleversements de ces dernimres annres, pros de quatre
mille moines.
2 aout, mardi. - N'ayant pas averti que je disirais
assister A.l'office de nuit, il m'etait difficile, a travers
l'obscurite des corridors et des escaliers, de r6pondre
& l'appel r6p6te des simandres. J'ai done attendu le
jour et assist6 seulement a la messe. L'affluence des
moines m'a paru satisfaisante; j'en ai compt6 une quarantaine, dont l'attitude 6tait vraiment recueillie. Une
fois seulement j'en ai vu sourire quelques-uns, tandis
qu'un des chantres, s'escrimant d'une voix forte et
gutturale a toutes sortes de roulades, faisait des
efforts de bonne volont6 si sensibles &toutes les oreilles
que le sourire n'avait point de quoi scandaliser.
Vers neuf heures, I'archondarism'appelle. II s'agissait de faire le repas principal. Tel est l'usage dans
ce monastere, oi I'on a conserv F'heure byzantine.
En effet, ma montre ne concorde pas avec les horloges. II faut s'adapter. D'ailleurs, I'hospitaliti est
vraiment bienveillante et le menu, quoique tres mona-
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stique, un peu plus substantiel qu'A Koutloumoussi.
J'avais decid6 de partir 1'apres-midi, sans trop tarder, pour ne pas manquer le bateau. C'etait compter
sans la bienveillance excessive de mon h6te. L'archondaris, en effet, ne se montrait pas si pressk que moi.
a Je vous ai prepare un cafe. a Elvidemment, il fallait
attendre. Le caf6 pris: a Vous ne pouvez aller a pied,
j'ai commando un mulet. , Et le mulet n'arrivait pas.
Mon impatience 6tait si visible que je sentais le besoin
de m'en excuser, tellement elle jurait avec la serviabilitl de l'archondaris. Enfin, le mulet arrive. Remerciements et adieux. Et maintenant, en route!
A premiere vue, le site de Daphni semblait A portee de la main. Mais les sentiers n'en fnissent pas de
tourner et de retourner, de monter et de descendre
pour monter encore. Vers trois heures, j'etais rendt
au port. Si j'avais ecout6 l'archondaris, je n'aurais
pas attendu deux longues heures l'arrive du bateau.
Une douzaine de moines, dont quelques Russes,
trbs faciles a distinguer, attendent comme moi. Ou
vont-ils ? Reviendront-ils tous dans leurs monastires ?
Les douaniers ont exig6 que j'ouvre mon sac de
voyage, pour la forme sans doute, et pour ne pas faire
trop de difference entre moi et les moines, dont les
valises et les malles out 6t6 impitoyablement fouillies.
On veut sCtrement par Tl emp&cher 1'exode toujours
possible des richesses do mont Athos.
II faisait encore grand jour quand le bateau a lev&
l'ancre. Pendant quelque temps, nous longeons la
presqu'ile. Je verrai done de loin ces monasteres qu'il
ne m'a pas 4te possible d'approcher: Saint-Paul, Dionysion, Grigouriou et surtout Simono-Petra, vrai nid
d'aigle suspendu a d'enormes rochers, oi l'on se
demande comment des hommes ont pu s'6tablir.
Plus haut encore et dominant rhorizon de sa majest&
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souveraine, le sommet vertigineux de 1'Athos (i 953 m.),
surmont, d'une blanche gglise, dediee a la Transfigaration. On l'a bien nommie. Pouvait-on choisir un
endroit mieux en accord avec le texte sacr6: Duxit cos
zeorsum in moatem excelsum.
L'oeil ne se fatigue pas de contempler ce spectacle.
Mais peu a pen, avec I'eloignement et la tomb&e du
jour, les details s'evanouissent. On ne distingue plus
qu'une masse sombre au-dessus des flots. Cependant,
la sublime pyramide, encore illumin6e par les derniers
rayons du soleil couchant, se dresse toujours au fond
du paysage, jusqu'au moment o*u, aprks un dernier
-detour du bateau, elle disparait tout A coup derrimre le
second doigt de la Chalcidique. Adieu, Montagne
sainte!
Le lendemain, au point du jour, le bateau entrait
en rade de Salonique.

Et maintenant, je voudrais, aprs cette rapide excursion, essayer de synthetiser les impressions de ces
quatre jours en les complItant par une breve excursion historique.
Du celbre canal que fit creuser Xerxes au nord de

la presqu'ile, on ne voit plus d'autre trace qu'une
vall&e ombrense, comparable, dit-on, a celle de
Temp6.
Le reste de la presqu'ile, environ 5o kilometres de
longueur, n'est pas moins pittoresque. u De toutes
parts s'61tvent des parfums. Partout des fleurs. Une
riche vegetation. lui fait un vetement splendide de

forets et la mer d6ploie autour d'elle la gracieuse
ceinture de ses flots. P Nic6phore Gr6goras, auteur
byzantin du quatorziime siecle, a tout resum6 dans
cette brave description.
Quel coin de terre pouvait attirer davantage tous
ceux qui recherchaient la solitude et la paix! Aussi,
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d&s le huitieme siecle, vinrent s'y itablir quelques
ermites. Mais c'est i partir du dixieme siecle que l'on

vit s''lever, sur ce sol privilegid, de tres grands monasteres. Et dbj&,au onzibme
Montagne, dicernde par
voyait consacr6e par on
Constantin Monomaque.

siecle, 1'pithete-de Sainte1'admiration populaire, se
chrysobule de l'empeeur
Cette epithite n'est pas

rest6e dans les parchemins. Elle estaujourd'hui synonyme de mont Athos.
Qu'on se rappelle les vers fameux du vieil Eschyle:
a Du Tmont Ida la flamme brille au sommet de Lemnos
et de li, en troisieme lieu, au mont Athos, aim6 de
Jupiter. n
Et c'est ainsi, par des feux allum6s sur les montagnes, premier essai de telgraphie sans fil, que la
nouvelle de la prise de Troie, si impatiemment attendue, fut rapidement portte jusqu'& Argos dans le
palais d'Agamemnon.
Image grandiose et tres juste de la marche rapide
suivie a travers les pays et les siecles par cette flamme
autrement belle que nous appelons la vie monastique.
Partie du fond des deserts de Nitrie, elle revient
dans les campagnes de la Palestine, son vrai foyer;
de 1M, aux d6serts de Syrie; ensuite, en Asie
Mineure, sur les sommets du Latros; enfin, sur
l'Olympe de Bithynie, pouss6e en quelque sorte par
le vent imp6tueux des invasions musulmanes.
Et de 1'Asie Mineure elle s'4lance dans les iles et les
presqu'iles. C'est au onzieme siecle que Christodule
quittait son monastere du Latros pour aller fonder
celui de Saint-Jean a Patmos, comme d6ja avant lui,
au dixiime siecle, Athanase 1'Athoniate etait venu du
moat Olympe de Bithynie au mont Athos pour y
bitir, grice a la protection de son ami I'empereur
Nicephore Phocas, le monastere de la Grande Laure,
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t comptait, un siccle plus tard, jusqu'i sept
cents moines.
Et la fiamme sainte ne s'est pas arr&tee Ia. Partout,
sur les continents et les lies, aux sommets des montagnes et dans les deserts, se sont dress6es des forte*
resses de la priere, en Occident comme en Orient.
On accourut des lors au mont Athos. Iberes (Georgiens), Latins, Serbes et Russes, Grecs surtout. Les
Grecs ont toujours forme la grande majorite de la
population mpnastique.
Des les premiers temps, les monastires de l'Athos
jouirent de nombreux privileges. Pour le spirituel, ils
furent sous la dependance imm6diate du patriarche
de Constantinople; et pour le temporel, ils furent
completement exemptes de tout imp6t par les Comnines, comme celui de Patmos (onzieme et douziime
siicles).
La belle plriode va des commencements a la prise
de Constantinople. En plus de vingt grands monasteres, I'on pratiquait la vie religieuse dans toute sa
rigueur. Aussi, la sainte republique devint bient6t une
puissance avec laquelle il fallut compter. C'est ainsi
qu'elle envoya une deputation au concile de Florence
(1439) pour l'union des gglises.

Toutefois, m&me au cours de cette p&riode, que de
vicissitudes! Sous I'Empire latin, il y cut des incursions de ccrsaires, que soulignent les historiens grecs,
mais que dej flEtrissait le Pape Innocent III. IIseible
qu'alors l'AthQs n'6tait pas complitement separ6 de
Rome.
En 1453, I'Athos passa sous le joug musulman. Le
premier choc fut violent, comme toujours. Biens confisques, vie monastique entravee. Mais, plus tard, le
sultan Selim permit aux moines de racheter leurs propriet6s. Ils en arriverent i obtenir l'autonomie com-
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plete en payant au conquerant un tribut qui, en 1621,
s'l6evait A 8ooo piastres.
Cet 6tat de choses a dur6, substantiellement le
meme, jusqu'en 1923. Depuis le traiti de Lausanne,
l'Athos a cess- d'etre turc pour passer sons la domination grecque. D'apres le nouveau statut, il est un
territoire grec, mais jouit encore d'une large autonomie.
Le pouvoir legislatif appartient i one assembleextraordinaire de vingt membres qui sont de droit
les higoumenes des vingt monasteres encore existants- Elle a qualite pour faire de nouvelles ordonnances, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux
statuts. Ses decisions doivent cependant 6tre ratifies
par le patriarche de Constantinople. Cette assemblke
se r6unit deux fois l'an.
La plus haute charge civile est exercee par un gotverneur ayant le grade de monarque (qui correspond
plus ou moins a celui de prifet). Le gouverneur est
directement subordonnk au ministere des Affaires
ktrangires. C'est pourquoi, sans doute, les 6trangers
doivent recourir
z ce dipartement, par I'intermidiaire
de leur l~gation respective, pour obtenir l'autorisation
sp6ciale absolument necessaire, assez difficilement
accard6e, et toujours apris d'assez longues demarches.
Le gouverneur est charg6 de veiller aumaintien du
bon ordre et i la sicurit6 publique. I1 commande, a cet
effet,k la gendarmerie et a tous les employes de l'Itat.
II si.ge, quand on l'y invite, aux reunions de la Communaut6, n'ayant droit alors qu'a un suffrage de conseil. Mais il assiste, comme representant de la loi, a
toutes les s6ances des assembl&es extraordinaires qui
se tiennest par ordre do patriarche et sont, par cons6quent, le tribunal supreme de l'Athos.
La haute surveillance des vingt monastires et des
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ermitages on schtes est exerc6e par un corps, si6geant
en permanence a Karyds, sous le nom de Sainte-Communaut6 du mont Athos. Elle se compose de vingt
repr6sentants, un pour chaque monast&re, elus poor
un an. La Sainte-Communaut6 s'occupe da maintien et
de 'observance du reglement dans chaque monastre.
Aupres de ]a Sainte-Communant6 se trouve un corps
executif de quatre membres, la Sainte-]pistasie, qui
-dispose de la caisse commune et exerce la plus haute
surveillance dans tons les domaines (affaires municipales, hygiene, agriculture, etc.).
La juridiction civile appartient aux tribunauxordinaires et extraordinaires, compos6s de moines et
d'exarques ou m6tropolites relevant du patriarche de
Constantinople.
Les simples d6lits sont jug6s par l'Assemblie de
-chaque monastere, mais les crimes, examines d'abord
par les autorit6s judiciaires de 'Athos, ne peuvent
etre jugs en dernier ressort qu'i Salonique, ce qui
leur assure la plus large publiciti.
Tous les Haghiorites (habitants de 1'Athos), quelle
que soit leur nationalit6 d'origine (Serbes, Russes,
Roumains, etc.), sont par le fait consider6s comme
sujets grecs.
Ces quelques d6tails 6taient n6cessaires. Oublionsles maintenant pour revenir aux impressions.
Comment appr6cier avec justice une r.publique si
etrange et qui dfie vraiment le sens humain? Quel est
le niveau moral de la population laique et surtout
quelle intensit6 de vie religieuse trouverait-on, si l'on
pouvait y p6n6trer, dans les couvents et dans les
sctes (ermitages), parmi les moines proprement dits?
II y a au mont Athos, nous l'avons vu, une gendarmerie et des tribunaux. Ce n'est pas pour rien. Quel-
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ques semaines apres mon depart, on parlait deji d'un
assassinat ricent pour vol.
Les journaux de Salonique, de langue francaise,
r6diges par des israelites, ne manquent pas de mettre
en relief les moindres d6faillances. Si quelques
moines, en rupture de monastbre, circulent dans la
ville, gare a eux! Une surveillance attentive et friande
de scandales les poursuit implacablement. Aussi, de
multiples precautions sont prises pour remedier a ce
mal. Chaque sortie de moine doit etre communiquee
par le gouverneur au ministbre des Affaires 6trangeres,
au Saint-Synode d'Athenes, enfin au metropolite du
diocese ou veut se rendre le moine voyageur.
Dans ropinion publique, la vie monastique n'est pas
mieux comprise en Grace qu'ailleurs. Ces milliers de
moines qui vivent toute la journ6e sans rien faire ne
sont-ils pas d'authentiques et fieffes faineants ? Je
n'aurai pas la pr6tention de donner une r6ponse autoris6e complete et d6fnitive, apr's une course de trois
jours qui m'a permis seulement d'entrevoir pour
quelques heures l'intbrieur de trois monasteres.
Je ne m'obstinerai pas non plus a nier tels ou tels
d6sordres, qui sont Ie triste apanage de l'humanit6.
Mais il y a certainement autre chose. Eh bien ! plut6t
que d'arr&ter mes regards sur l'ordure du chemin ou
de les plonger dans les cloaques, je prbfire contempler la belle verdure des arbres et l'ascension des sommets qui se proflent dans l'azur. Ils sont aussi reels
que le reste.
J'ai dbja rappelW le mot si juste : a L'Athos est une
montagne qui prie. , Encore une fois, je n'ai vu et
entendu prier que dans trois monasteres. Mais il est
certain que j'anrais 0t6 timoin des m6mes choses daus
plus de vingt autres.
Deux heures et demie du matin. C'est le moment de
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la nuit oi les plus ardents jouisseurs de Salonique et
du reste di monde ne songent pas encore h interrompre le cours de leurs debauches ou, tout au moins,
de leurs vains plaisirs.
Sur tous les points de PAthos retentit I'appel harmonieux des cloches qui se repondent, et puis tclate
l'appel insistant et rude des simandres. Alors, ces
moines faineants s'arrachent a leur sommeil et, par
tous les temps et toutes les temperatures (songez aux
rigueurs de l'hiver), on les voit se glisser rapidement
jusqu'a l'eglise, et 1U, pendant des heures, ils chanteront ou, du moins, ils entendront les saintes paroles de
la liturgie qu'ils savent par coeur, ces paroles toutes
remplies de la plus riche substance spirituelle.
Que les distractions, l'ennui peut-etre, ou le d6goit
viennent troubler chez la plupart la meditation et la
priere, cela est bien possible. Mais n'y a-t-il pas quelques ames privilfgises qui font chaque jour leur nourriture de cette manne du ciel? Laissons A Dieu le
secret des ames.
Quoi qu'il en soit, la louange.se poursuit infatigablement. A d'antres heures du jour, elle se continuera,
pour recommencer la nuit suivante, et ainsi de suite
pendant tout le cours de I'ann6e et la marche des
siecles. II faut plaindre ceux qui resteraient complitement insensibles a ce spectacle de beaut6 spirituelle.
De retour & Salonique, je trouvai chez nos confreres
un Pire binedictin, dom Chrysostomus Baur, connu
par un savant ouvrage sur saint Chrysostome. II attendait avec impatience le succes de ses demarches pour
son entree au mont Athos; son plus vif d6sir ktait
de photographier quelques manuscrits de saint Chrysostome A Vatopkdi. Et il semblait ne rien voir au
dela. Comme j'exprimais devant-lui mes impressions
toutes chaudes, que je permets a un chacun de regarder
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comme trop optimistes, il ne put retenir use rdflexion
assez m6prisante sur la paresse de ces moines.
a Etes-vous bien sir, mon Pire, que la priere de
ces moines n'est pas un travail aussi anthentique et
aussi meritoire que d'aller par le monde photographier
des manuscrits, seraiept-ils de saint Chrysostome?
Mabillon, votre illustre ancetre, n'anrait pas 6ti de
votre avis, lui dont la piet6 surpassait la prodigieuse
-rudition, ni, plus pros de nous, le P. Placide de
Meester, qui, dans un tres interessant volume, remontant a bient6t trente ans, sur le mont Athos, a si bien
compris et lou6 la vie monastique, en vrai fils de
saint Benoit. »
Que dire enfin de l'exclusion absolue des femmes
dans toute 1'6tendue de la presqn'ile? Cette exclusion
a &tC maintenue sous tous les regimes. Quand le gouverneur etait musulman, il pouvait avoir an harem,
mais il le laissait a Salonique, a Cavalla ou ailleurs.
Et si le gouverneur actuel et les gendarmes et les
ouvriers qui aident aux travaux sont mari6s, leurs
femmes ne viennent pas avec enx.
On a fait courir le bruit que, ces derniers temps,
une reine de beaut6, Miss Diplarakou, avait tent6
I'aventure sous un diguisement. C'est probablement
un faux bruit. Et s'il 6tait vrai, il ne ferait que confirmer la regle. N'en voit-on pas l'id6e .grandiose et
sublime?
II est racont6 qu'un jour l'imperatrice Pulchirie ou
Placide (pen importe), entrke dans une 6glise, s'appretait a franchir le templou (sanctuaire) interdit aux
femmes, quand une voix se fit entendre, venant de
licone de la Vierge : a Que fais-tu I~, femme? Ne
connais-tu pas la defense? - Oui, mais je suis reine,
r6pondit Pulcherie. - Tu es reine, c'est vrai, mais ici
xrgne une autre reine. )

-779II n'y a pas de place au mont Athos pour d'autres
femmes que pour la femme bMnie entre toutes. Elle
regne partout. Son icone domine la porte de tous
les monasteres, 6clair6e par une veilleuse qui ne
s'eteint pas. Et quiconque franchit le seuil s'empresse
de faire le signe de la croix et d'adresser un salut a
la Vierge.
Sur la porte d'un monastere dont j'ai oubli6 le nom,
il y avait une icone pricieuse a laquelle on tenait
beaucoup. Un jour que l'on craignait une incursion
de pirates, on la descendit pour la cacher & 1'endrQit
le plus sar, mais bient6t I'on entendit une voix :
" Replacez-moi i mon poste, je ne suis pas ici pour
etre gard6e, mais pour garder. *
Les traditions monastiques font du mont Athos.
I'heritage de la Vierge, a qui le Christ lui-meme en
aurait fait present apres sa r6surrection. Et une gracieuse 16gende nous la reprisente abordant sur cesrivages en compagnie de saint Jean, port6e par la.
temp&te au cours d'un voyage en Chypre qu'elle aurait
entrepris pendant son sijour & Ephese pour rendre
visite a son ami Lazare.
Quoi qu'il en soit, il m'etait impossible de ne pas
joindre dans mon esprit les deux montagnes, celle
d']phbse et celle de 'Athos, car on peut bien
appeler celle d'Eph!se la Sainte-Montagne, oii la
louange et la priere ne retentissent pas chaque nuit
comme sur I'autre, nais qui demeure tout embaumte
par Ie sejour et la mort de la Bienheureuse Vierge
Marie, Reine d'Ephese, Reine de 1'Athos, Reine de la.
Terre et du Ciel.
Juillet 1933.
Joseph EUZET,
i. p. d. 1. M.

ASIE
SYRIE
Lettre de M. ALOUAN, pritre de la Mission,
i M. CAZOT, Vicaire gindral.
Tripoli, le o1avril 1933.
MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,

Votre biendiction, s'il vows platt!
Pendant que mon confrere missionnait A la montagne, je prechais ici dans la plaine.
D'abord, c'est la retraite de laConfr6rie de la SainteAgonie, dans la chapelle de nos Sceurs. Cette oeuvre,
etablie en 19oo, ne fo<nctionnait plus depuis plusieurs
ann6es. Je 1'ai ritablie l'annee derni&re; grace a Dieu,
elle fonctionne tres bien maintenant. La retraite a
dur6 quatre jours pleins. Elle se cl6tura le jour de la
fete de l'Oraison de Notre-Seigneur an jardin des
Oliviers. Les conferences furent tres suivies.
Ce fut ensuite la retraite des Enfants de Marie de
Zghorta, dans la chapelle de nos Soeurs. Les habitants de cette ville sont vraiment portis A la pi&t6,
surtout les femmes et les jeunes filles. II fallait voir
avec quel empressement on venait aux instructions!
C'btait touchant et consolant A la fois. Commenc6e le
premier dimanche du Careme, cette retraite se termina le 9 mars.
Apres Zghorta, il y eut la retraite des Enfants de
Marie de Tripoli-ville, qui fut, cette annie, plus
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nombreuse que jamais. La chapelle des Sceurs itait
comble. Ce fut une grande manifestation de foi, de
pi6te et de bonne volont6. Nous terminimes ces exercices, le 17 mars, par la communion gen6rale.
Mgr Abdallah Khouri, vicaire patriarcal maronite,
6tant revenu a la charge pour me prier de pr&cher
les stations de careme dans la cath6drale de Zghorta,
j'ai di acceder a son d6sir. Je montais les dimanches
a Zghorta pour donner la conference du soir et celle
de lundi matin. Quelle foule! On se serait cru dans
1'6glise des Catacombes! Monseigneur y assistait toujours. II me disait: a Quand je vois ces chers fid&les
a 1'6glise, j'oublie tous mes ennuis. , Quelle joie et
quelle consolation pour le pr6dicateur de voir ces
foules si compactes, si ferventes et si attentives a la
parole de Dieu ! Devant ce spectacle touchant, je ne
pouvais retenir mes larmes. Ces gens de Zghorta ne
sont pas comme les autres habitants de la montagne.
De tres grandes qualit6s les distinguent. Ils ont surtout une foi vive, dont ils sont iers et qu'ils aiment a
manifester sans aucun respect humain. On voit les
hommes, non pas seulement du bas peuple, mais de la
haute socift6, se prosterner jusqu'a terre a l'6glise,
chanter avec entrain et se faire gloire de lire des proph6ties. J'ai cl6turk cette s6rie de conferences par le
sermon de la Passion. Alors, l'6glise, qui pourtant est
assez grande, et la place ne suffisaient pas pour contenir les fidles. Dans cette ville, on fait du Vendredi
saint un jour de deuil g6enral. Apres la cer6monie
qu'on appelle ici c les funfrailles du Christ ,, les
femmes parcourent les rues et visitent le cimetiere
en criant et en pleurant, comme si elles avaient perdu
quelqu'un des leurs. On ne voit cette coutume qu'a
JOSEPH ALOUAN,
Zghorta.
i. p. d. 1. m.
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Lettre de la saur AGEORGES, Fille de la Chariti,
a la TRES HONOREE MERE.
Beyrouth, 24juin t933.

MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Noire-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Dimanche dernier, avait lieu, a la Maison centrale,

une ceremonie, unique peut-etre en son genre, que
notre respectable Sceur Visitatrice, bien sur, laisserait tomber dans 1'ombre et le silence, et qui, pourtant, ma Mere, ne manquera pas de vous int6resser.
Ce j8 juin, ma soeur M6glin recevait la croix de la
LUgion d'honneur de la main d'une de ses filles. La
remise de cet insigne, avec le ceremonial usit6, 6tait,
pour ma Sceur, une s6ance plut6t p6nible, qu'elle
esquiva de la facon la plus charmante, substituant au
traditionnel parrain une marraine en cornette.- Ainsi,
ma smur Rebondin, elle-meme chevalier de la Legion
d'honneur, recevait du gouvernement frangais l'autorisation de dicorer sa Visitatrice. Cela se fit bonnement, a la Saint-Vincent, devant les sceurs de la Maison et les cinq soeurs servantes de Beyrouth. Ma sceur
Rebondin y alla de son petit discours (il parait que
c'est obligatoire), bien senti, qui nous a toutes 6mues;
elle 6pingla la croix; I'accolade suivit, cordiale et
franche. Et ce fut tout... Les petites croix disparurent dans leurs icrins, d'oia elles ne sortiront plus.
Quelques semaines auparavant, une c6r6monie d'un
autre genre reunissait les sceurs de la Province autour
de notre respectable et si chere seur Visitatrice, qui
achevait sa vingt-cinquibme annie de Syrie. Nous
n'avons pas voulu que cette date passt inapercue: un
quart de sibcle d'inlassable d6vouement meritait bien
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un cri de reconnaissance. I1est all tout droit vers le
bon Dieu, d'abord, que nous avons lou6 d'avoir donn6
et conserv6 une telle Mere a la tate de la Province. A
la grand'messe, cil6brie par M. le Visiteur, assistaient, avec ma soeur Joliot, si longtemps assistante
de ma soeur Visitatrice, toutes les seurs servantes de
Syrie et de Palestine, sauf ma sceur R6camier, qui ne
put quitter notre chbre sceur Demarchi en ses derniers
jours, et ma soeur Gauthier, retenue A Damas par la
maladie. Des enfants, venues en petite d6l6gation de
toutes les maisons de Beyrouth, remplissaient I'6glise
de la Mission, trop petite en la circonstance; 6 le
fervent Magnificat! II jaillit de toutes nos ames a la

fois.
Apres la messe, sceurs et enfants se presserent dans
la cour de la Maison centrale. Spectacle bien attendrissant et qui vous eft 6mue, ma Mere. Tous les
cceurs battaient a 1'unisson. C'6tait bien la famille, et
quelle famille heureuse! Depuis les , grands » de la
creche, fiers de leurs deux ans, jusqu'aux orphelins,
i la moustache bien dessin&e, les orphelines et les
centaines d'6colires, les pauvres au premier rang.
A l'instant m&me oi inous souhaitions votre presence,
ma Tres Honoree Mere, votre affectueux t6l1gramme
apportait a ma soeur Visitatrice la plus douce consolation de cette belle journie; comme elle en fut touch-e ! Avec la grande simplicit6 que vous lui connaissez, ma soeur accepta nos temoignages de gratitude et
reprit ensuite sa tache de la m&me inalterable 6nergie
qui 6difie tout le monde.
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CHINE
UNE FUITE MOUVEMENTEE
Yungfong, 31 mars-Changshu, z5 avril 1933.

Vers la fin de mars, I'armee rouge n'ayant pas
reussi i prendre la ville de Loan, se porta vers Yungfong, ville d6fendue par une brigade de la 27* et
dont les nouvelles fortifications venaient d'&tre terminees.

La bataille commenca des le 31 mars au matin avec
l'avant-garde des Rouges, qui forca la garde civique
a se replier vers la ville.
Ce vendredi-la,'exercice du Chemin dela Croix fut
avanc6, ainsi que le diner, par crainte des 6vknements,
car, la residence se trouvant a plus de 200 mtres en
dehors des fortifications, il fallait envisager l'ivacuation. Vers onze heures, le danger devenant trop imminent, nos r6fugies et nos elves sortirent chercher un
abri ailleurs. D6ja, on avait porte en lieu sfr la
majeure partie des ornements et de nos effets. Pendant que M. Tcheng Joseph veillait aux dernibres
dispositions, je me dirigeai vers un village a 7 lis de
la ville. La route des autos 6tait sillonnae de gens
qui s'enfuyaient. Deux heures apres, M. Tcheng vint
me rejoindre; mais, comme il lui est plus facile de se
dbguiser et de se cacher, il prif6ra aller de nouveau
aux informations et voir ce qui se passait dans le
quartier de la Mission.
En compagnie de quelques jeunes gens, je passai
la nuit 1 3 lis de 1, chez-des chretiens. D&s le matin,
on visita une pagode, toute proche, oii de nombreux
fugitifs avaient passe une nuit blanche. A peine
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avions-nous atteint le sommet de cette colline qu'arriva un avion de bombardement. i Cachez-vous, dis-je
aux gens r6unis pour admirer les 6volutions de cet
oiseau, if va nous prendre pour des Rouges. » Tout le
monde se cacha prestement, mais deji 1'avion tirait
sur nous de sa mitrailleuse, faisait un tour et revenait:
deux explosions formidables, a 5o metres a peine de
1'endroit oit les arbres et un petit ravin nous cachaient !
Dieu merci, personne ne futatteint, mais inutile d'insister sur l'6motion causee par ce bombardement inattendu!
Retour au village, oi nous attendait la nouvelle
peu rejouissante que d'autres Rouges, venant de

l'ouest, menacaient de nous couper toute retraite.
Partons vite.! Ce fut une course rapide, par des
sentiers a peine fraybs, vers des parages supposes
plus tranquilles. Au tournant d'une colline, une femme
nous arrive en courant :-t Les Rouges sont la, a un lis

de distance! , Volte-face et fuite a travers les buissons et les broussailles; notre guide, heureusement,
connait le chemin et nous conduit, au bout de deux
heures de course, chez des connaissances, braves
pa'ens qui nous pr6parent un bon repas et veulent
meme nous loger pour cette nuit, mais on signale des
6claireurs rouges a peu de distance; force nous est de
nous confier au chef de ce village et de nous cacher
dans une maison (chan-p'ong) situee assez haut sur
la montagne,loin des routes. Is sont djiL nombreux,
les fuyards de diff6rents villages rendus au m&me
endroit. On s'arrange pour passer tant bien que mal
une nuit sur la- paille. Demain, on verra.
2 avril. -

Dimanche de la Passion. J'ai tout le

temps de faire mes exercices de piht6 et de r6citer
mon -brCviaire, en attendant notre tour de prendre- un
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peu de riz. VoilI des courriers de M. Tcheng, qui, ce

matin meme, a pu dire la messe a 1'6glise et qui
espere pouvoir me rencontrer demain. (1 dut se cacher
dans notre clocher.) Ma r6ponse finie, d'autres courriers annoncent que le chemin du retour est bloque.
Sous peine de se faire cueillir ici, il faut partir de
nouveau, sous la pluie. Un brave homme s'offre comme
guide... et nous grimpons et glissons sur les pentes, i
la recherche d'un gite moins expose.
I1est quatre heures quand, mouillis jusqu'aux os,
nous atteignons un gros village, oiu une vingtaine de
gardes civiques, qui ontieurs sentinelles dehors, nous
donnent une impression de plus de s6curite, au moins
pour cette nuit. Aupres d'un bon feu, on seche habits
et hardes, et un repas nous remet un peu. Nous voilh
d6j dans la sous-pr6fecture de Hsia-kiang.
Lundi, 3 avril. - Les nouvelles ne sont pas bril-lantes : le chemin vers Sinkan est dangereux, remonter
vers Kishpi ne l'est pas moins, car les troupes de cette
ville viennent de descendre. Nos vingt gardes civiques
comptent bien ne pas s'6terniser ici et il nous faut
cependant prendre une d6termination. En avant, et

vivement, car de nombreux rifugi6s nous oat rejoints
et menacent de nous encombrer fameusement dans

cette fuite ou les petits groupes sont bien preferables.
Vers dix heures, pris de la route de Patou a Sinkan, les gens nous parlent de razzias des Rouges, qui,
la veille, ont visit6 le marche de Choeipien, a 3o lis
de Sinkan, mais le quitterent le soir meme. En cours
de route, les rares passants tant6t nous rassurent,
tant6t expriment des doutes. Qui croire? On dirait
que tous les environs sont infestis par des bandes
sorties comme- par enchantement de leurs repaires et
sachant parfaitement que les troupes ne bougeront
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pas ou se retireront. La suite de nos aventures prouva
que nos appr6hensions n'Wtaient que trop fondies.
Ala gare de Choeipien, tranquilliti; une auto abandonn6e; lagare, visitie la veille par des inergumenes,
pr6sente un lamentable aspect avec ses meubles renverses, les tiroirs trainant de tous catis et des ustensiles ripandus partout. Le temps de croquer quelques
gateaux et de boire un peu d'eauet en route pour Taitcheou-kai, a 1o lis de ce lieu. La, les gens viennent
de rentrer de leur fuite de la veille et le chrrtien qui
nous prepare un repas nous parle d'une 6cole, non loin
de 1a, d'o•, hier, les Rouges ont emmene plusieur dizaines d'6lives avec leurs maitres! Dicid6ment,
plus nous avancons, plus nous semblons nous engager
sur territoire contr6l par les bandes ! c Et les troupes
de Sinkan? - Oh! celles-la ont pris le large; en ville,
ni soldats ni Rouges. , Essayons, il faut bien trouver
un gite pour la nujt ! A mesure .que l'on avance, on
6prouve plus d'inqui6tude, car les passants interroges
ne donnent que des r6ponses vagues. Une dizaine de
voyageurs (commerjants) nous devancent. ToutAcoup,
un de mes jeunes gens, qui a pris les devants, s'en
revient au galop ! C'en est assez pour jeter la panique
parmi les autres ! Les deuxporteursjettent les bagages
par terre et s'enfuient dans les collines, a droite de la
route. On apprend que les voyageurs qui rebroussent
chemin viennent d'etre avertis qu'une colonne de
Rouges est entree a Sinkan (a 8 lis plus loin).
Je rappelle mes porteurs, qui consentent finalement
a reprendre les charges, et leur dis que nous allons
nous cacher provisoirement dans ces collines; apres
quoi, on avisera sur ce qu'il y aura a faire dans la
grosse difficulth oi nous nous trouvons, privis que
nous sommes de guides, de connaissances et entourks
de dangers.
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On parvient, non sans peinc, i gravir quelques
hauteurs, afia de mettre de la distance entre nous et
la grand'route, oi. ce soir, les Rouges ne manqueront
pas de placer des sentinelles, surtout pres du pont
que nous venons de traverser. Souffons un instant et
tUchons de calmer les nerfs excites par les emotions
de lajournie ! D6faisons les bagages. On abandonne
tout dans un petit ravin, sous les herbes, et on ne
garde que quelques paquets faciles i emporter, puis
attendons l'obscurit6 pour gagner la haute montagne

qui se profile a io ou I5 lis. Le bon Dieu, qui sait
notre d6tresse, aura pitie de nous.
Vers sept heures, nous commencons une randonn6e
au clair de lune, mais la poisie en est tempirpe par
la menace qui pkse sur nous cinq! On monte, on descend, on s'accroche aux buissons 6pineux, on s'6pong e,
on souffle cinq minutes, on prend un bain de pieds
dans un torrent, pres d'une route qui, pour 'ordinaire,
doit etre frkquent6e. Rentr6s sous bois, nous verifons de nouveau la direction a prendre vers la montagne, et alors c'est en pataugeant a travers champs
et fondrieres que nous avanqons p6niblement, 6vitant
avec soin les petites bourgades dont les chiens ne
manqueraient pas de signaler cette bande de noctambules.
Je vous ipargne la description de nos chutes, qui
eussent fait rire en d'autres circonstances. Vers onze
heures, on est de nouveau sons bois, mais on distingue quelques pauvres maisons k travers les broussailles. Si on allait voir et essayer d'apitoyer les
gens sur notre sort ? Possible qu'on rencontre de
braves paysans... et puis, on n'en peut plus! Deux
d'entre nous se risquent. Mon porteur, qui reste, ronfe
d6ji, pendant que j'attends, anxieux, le retour des
imissaires. Une demi-heure apres, les voilt qui ren-
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trent a pas de loup: a C'est arrange, Pare, noussommes tombis sur des paysans du Honan, ayant
habiti plus de dix ans dans le Yongfong; c'est pourquoi, reconnaissant I'accent de 1U-bas, ils ont consenti
a ouvrir la -porte en pleine nuit. n Quand j'entre,
1'eau pour le the est d6jA sur le feu! Deo graiias! Le
bon Dieu nous a fait trouver un gite. On va nous preparer a souper; il est minuit! A voix basse, on raconte
le voyage, on remercie l'h6te de sa charit6 et je lui
fais accepter 2 dollars pour qu'il puisse nous assurer
la nourriture pour demain.
Parlant des bagages abandonnes, on apprend qu'ils
ne doivent pas 6tre tres loin; la petite pagode vue en
cours de route n'est qu'a cinq lis; nous avons zigzagu6 d'importance! Le brave homme veut bien aller
chercher nos effets avec un des n6tres. Entre temps,
les voisins, 6galement du Honan, viennent me regarder et me disent que, provisoirement, il n'y a rien a
craindre ici. II en eft et& autrement cchez les penti,
gens du pays, vivant dans de grands villages tout
autour, endroits qui seront sfrement visites par les
Rouges. Pendant que ce monde se retire et que les
autres s'assoupissent, j'attends les deux qui sont sortis :
une heure, deux heures; enfin, les voile; ils ont les
mains dechir&es par les ronces et les 6pines et du
sang aux pieds.
Notre h6te nous fait monter au grenier et I'on
s'6teud sur la paille avec un grand sentiment de reconnaissance envers le Sacr6-Caeur.
Mardi, 4avril. - Il est six heures. 11 faut nous lever
et nous installer dans une vieille maison d'h c6t6 servant d'etable et de dbbarras. C'est exactement ce qu'il
nous faut A nous qui ne tenons pas a nous monirer,
surtout quand on possede un nez europien.
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Le neveu de notre h6te, ancien soldat sans famille,
se met a notre disposition pour aller aux nouvelles et
faire quelques achats. 11 revient vers midi de Sinkan,
disant que la ville est bond6e de Rouges, parmi lesquels peu de soldats-en armes. Pendant la journ6e,
par la fen&tre de notre refuge, on voit les colonnes
de nong-min, paysans- rouges, et d'autres se diriger
vers la ville. Un peu de repos, des pribres, un peu de
conversation font rapidement passer les heures, malgr6
notre inquietude.
Mercredi, 5 avril. - Notre tranquillite relative est
menace ; le filet rouge nous enserre de plus en plus;
les villages sont visites A fond, le tour du n6tre pourrait venir. Sans doute, ces gens du Honan garderont
le silence, mais les enfants qui nous ont vus? On me
Sloge dans un coin de la piece, sur de la paille; des
fagots sont empilis adroitement pour cacher ma dangereuse personne, pendant que mes gens se dibrouillent; deux d'entre eux aident notre h6te a labourer
ses champs, au nez et a la barbe des Rouges, qui passent et repassent, emportant le butin pris en ville:
charges de munitions (oui !), bidons de p6trole, charges
de sel, etc. Pour 6gayer le monde, cinq avions viennent ronronner au-dessus de notre t&te et lancer des
bombes! Que les saints Anges nous couvrent de leurs
ailes, car contre ce danger nous sommes impuissants!
[eudi, 6 avril. Troisikme journxe de rIclusion. J'ai passe la nuit t batailler contre toute espece de
vermine. Le brave paysan qui nous heberge devicnt
nerveux: des 6missaires rouges ont confisqu6 les
bieps d'un riche, tout pros de nous. De l'autre c6t6, a
moins de 5o mitres, des soldats rouges se sont install6s
et nous les entendons claironner. Et s'ils s'avisaient
de venir nous tenir compagnie? Le neveu de notre

S- 791 h6te s'offre i nous conduire ce soir dans la montagne,
ou il ripond de notre s&curite ; il a, d'ailleurs, parl6 deja
a ses amis qui, lI-haut, out des fours pour le charbon
de bois. ( Mais, comment traverser les lignes rouges ?
II y a plus de deux lis faire en terrain decouvert. On pensera que nous sommes des Rouges, nous aussi,
personne ne sait que vous etes ici, et, avant qu'ils
aient vent de la chose, nous serons deja loin. Rester
ici est trop dangereux. N'ayez pas peur, je r6ponds
de vous. w
A la grace de Dieu! Vers six heures et demie do
soir, nous sommes prets, chacun son petit paquet sur
le dos, comme les Rouges, et j'enfonce mon chapeau
sur la t&te, afn que la lune fasse l'ombren6cessaire pour
cacher ma barbe, dont je me serais bien pass6 ces
jours-ci.
In vian pacis. - Nous filons sans oser regarder,
sentant comme braqu6s sur nous les regards qui peuvent 6tre lances des maisons situ6es A 30 metres sur
la gauche. Chaque pas est accompagn6 d'une invocation. Enfin, nous voilh an tournant de la route; on
s'enfonce dans un ravin boise, sans, pour autant, ralentir notre course. Des camelias touffus cachent notre
petite colonne, mais n'6touffent pas le peu de bruit
que nous faisons; une voix retentit: 4 Qui va 1~? »
Personne ne se met en peine pour renseigner I'inconnu
et chacun se faufle le plus doucement possible; c'est
seulement au bout de dix minutes qu'on ose respirer
un peu plus A l'aise et continuer la marche vers la
cr&te, oiu le guide nous attend d6ja. 11 connait son
metier et n'avance qu'a coup sir, temperant I'ardeur
de ceux qui veulent marcher vite. Pendant des heures,
ce ne sont que mont6es et descentes a travers les
broussailles; quelques haltes seulement, pendant que
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notre guide explore les environs a la croisie des chemins par oiu peuvent venir des Rouges et pres des terrains d6couyerts 6claires par la lune.
A la descente d'un col, ii faut contourner un village
au pied de la montagne; pas moyen de l'iviter. On a
marchi trop vite, le bruit a r6veill les chiens, qui
aboyent furieusement; mais, ce qui est pire, c'est la
clameur des gens. Sont-ce des lanciers rouges? Un
poste d'eclaireurs surveillant la route ? Tout de m&me,
]e bon Dieu, qui nous a tires d'affaire jusqu'ici, ne
va pas permettre que nous tombions entre les mains
de ses ennemis. Blottis les uns contre les autres dans
un chemin creux, nous attendons le retour du guide,
qui s'est gliss6 sous l'ombre des arbres vers les habitations. Les cris' s'6loignent, Dieu merci! Notre homme
revient et nous appelle; quel soulagement! II est
accompagn6 d'un sien ami, charbonnier de la montagne, qui nous accompagnera, et nous raconte comment le village fut effray6 .. par nous!
11 est presque minuit quand nous debouchons, trempes de sueur, dans le vallon, oiu trois jeunes gens sont
occupes a vider un four de charbon de bois. On respire ! Encore un col a franchir et nous voila devant
une hutte en chaume qui va nous abriter pendant plusieurs jours. Quatre r•fugibs s'y trouvent d6ja, qui
essayent de se reposer sur une couche primitive, nous
laissant I'autre, mais la fatigue empeche tout sommeil
et ii faut s&cher au feu nos habits mouill6s.
Vendredi, 7. - Nos pridecesseurs partagent fraternellement avec nous leur riz, puis vont s'installer
ailleurs, nous abandonnant tout l'edifice et son ameublement ! Nous Ietrouvons trop frais et, sous la pluie
qui tombe abondamment, on s'en va chercher des
feiilles de bambous et des branches pour boucher les
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trous. Heureusement que nous avons deux parapluies
A notre disposition, car l'eau digouline toujours. Mais
notre guide arrive et dit qu'il vaut mieux, d&s que la
pluie aura cesse, nous enfoncer sous bois en attendant
le repas du soir. Et nous voill, vers dix heures,
installJs sur les pentes de notre valle. J'arrive a dire
mon office - Notre-Dame des Sept-Douleurs - et
trouve que la situation favorise la devotion; mes gens
disent lear chapelet.
Notre homme se montre vraiment devouC ; 6tant alle
aux nouvelles, il nous apprend, le soir, que la situation
empire; nombre de personnes sont emmen6es, les provisions de riz partagees. Les Rouges offrirent aux
pauvres une grosse quantit6 d'habits pris chez des
boutiquiers des marches voisins; mais, comme personne n'osait s'en rendre acquereur, le tout fut brull.
Pour la nuit, nous ne disposons que d'un petit matelas et de deux minces couvertures; force nous est
d'entretenir un bon feu, car il fait froid et tres humide.
On sommeille un peu jusqu'i ce que la basse temperature nous reveille. Si cela dure longtemps, nous risquons de tomber malades; aussi, je fais prendre a tous
de la quinine que j'ai dans ma sacoche.
Samedi, 8. - Tonnerre, averses, pas moyen de reciter l'office. Apres le d6jeuner primitif, notre guide
part. A son retour, il dit qu'il n'osa pas se rendre dans
le village en bas; les Rouges 6taient 1M. On se passe
done de souper; espirons qu'on pourra se ravitailler
demain.
Dimanche des Rameaux. - Le guide nous revient
avec quelques provisions. Les Rouges ont dit la veille:
, Nous savons que des r6actionnaires se cachent dans
la montagne; ces jours-ci nous irons les dinicher. '
Heureusement que les pluies continuelles enleveront
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aux moscovites l'envie de venir nous d&ranger aujourd'hui, mais demain il faudra aviser. Patientons! Nous
sommes dans la Semaine sainte, un peu de p6nitence
est bien de -mise; esp6rons que le Sacr6-Ccetr nous
fera clbrer la Resurrection a Chang-shu. Nous pronettons des messes et une neuvaine d'action de
graces.
Lundi, 10. - Un beau soleil favorise notre travail;'
il s'agit de construire une nouvelle hutte sous bois. Les
gros couperets de nos charbonniers rendent de bons
services et, au bout de trois heures, voila les matiriaux
a pied d'oeuvre; la carcasse est solidement fix6e, les
traverses aussi, les longues herbes appliqu6es en couche ipaisse; les fougeres s6chees au soleil serviront
de matelas; une rigole ditournera les eaux de pluie.
En voila assez pour aujourd'hui; demain, on mettra
la derniire main a notre tente improvisee, que nous
envieraient les boys-scouts des deux mondes, sans
.compter que notre refuge est entour6 d'une zone sauvage oi les Rouges chercheront longtemps, si tant
est qu'ils viennent se promener par ici.
Mardi, ii. - L'espoir de passer demain une meilleure nu.' nous console du froid de la derniere. Toujours pas de changement dans la situation.-On s'est
rendu pros du col, d'ou le regard distingue la plaine
de Sinkan. Les Rouges y claironnent A leur aise. Pour
stir, les Blancs sont encore loin ! Notre case est achevee: quatre pieds de haut, sept de long et six de
large. Avis aux amateurs! On s'y repose et je puis dire
coimmod6ment mon br6viaire. Le soir, notre guide
d6vou6 revient de sa course journalire avec de
l'extra: des gateaux et des cigarettes! On f&te 1'inauguration de notre nouvel immeuble. Si le riz nous arrive
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r6guliirement, nous pourrons tenir un mois ou deux,
si c'est ntcessaire.
Mercredi, 12. - Preamire bonne nuit, bien que
n'ayant pas de feu i notre disposition. D6cid6ment, on
s'entend a la construction!
Vers midi, voilI le guide qui nous crie : c Les
Rouges ont quitt6 tous les environs, partons! , Joie
genarale. En un clin d'ceil, nous sommes prets et filons
rapidement malgr6 la pluie. A une heure, on est dans
la plaine, oi les gens nous d6visagent sans mot dire.
On interroge un paysan. II nous repond: v En ville,
c'est encore plein de Rouges. ) Ca calme l'enthousiasme, mais le guide, trop content de lui-meme, ne
croit pas a ces paroles et on continue. On croise trois
passants : AOu allez-vous ?- En ville. - Gardez-vousen, ces deux hommes, que vous voyez A quelque distance, ce sont des 6claireurs. ) -II n'en fallut pas
davantage pour nous faire vivement rebrousserchemin
vers notre bonne montagne, oi nous arrivons a
trois heures, pendant que le guide va i Sinkan aux
informations. Malgr6 tout, on est plus contents, car il
doit y avoir du houveau; les cceurs sont ý l'espoir et
on se dit qu'un peu de patience n'est pas superflue.
II fait d6ja nuit quand le guide rentre, tremp6 et
charge des provisions que nous avions d6posies dans
le village voisin. Pendant qu'on fait cuire le riz (il est
huit heures), notre homme raconte que les deux eclaireurs rouges qui m'ont entrevu se disaient: u Voila
une espece de bourgeois, cette barbe-l1, si nous pouvons attraper celui-la, on en tirera une fameuse
somme! » Nous nous felicitons de I'avoir 6chapp6
belle et on se promet d'etre plus prudents.
Jeudi saint, i3 avril. - Derni&re nouvelle: la ville
de Sinkan est abandonnee par les communistes. La

famille du village qui veillaanotre approvisionnement
nous invite a passer la journee chez elle et a nous y
reposer une nuit. Ainsi fut fait, et nous fimes heureux
de remercier ces braves gens, paiens, qui montrerent
tant d'intiret pour des etrangers, et cela non sans
danger pour eux-m6mes. C'est lapremiere fois, depuis
dix jours, que nous pouvons nous deshabiller. Je
participe en esprit aux c6r6monies du monde entier et
Al'adoration nocturne, dont je suis priv6. Nous souhaitons que nos h6tes paiens puissent an jour connaitre
aussi les mysteres comm6morbs par I'tglise et qui
font notre consolation.
Vendredi saint, 14. -

Depart vers le village qui

nous abrita du 4 au 7. On y prend un petit dejeuner,
malgre le grand jefne, car on a encore une longue
route a fournir. On retrouve tous les effets caches et
nous apprenons avec plaisir que ce hameau ne souffrit
en rien de la part des energumenes. En route! Le
soleil chasse le brouillard et tout le monde est a la
joie. Des gens revenant de la ville nous annoncent
I'arriv6e des troupes du gouvernement. Partout, les
murs portent des inscriptions subversives. Les propagandistes du Kouomingtang auront de quoi occuper
leurs loisirs a les effacer et a les remplacer. Des mitrailleuses crepitent a 1'est dans les montagnes, mais
c'est pour faire filer les oiseaux. Les Rouges, eux,
sont d6jL loin! A l'entr6e de la ville ii suffit de ma
carte pour que les colonnes d'attaque nous laissent
passer au milieu des briques et des pierres, car les
Rouges n'ont pas n6glig6 de demanteler la ville.
Pourquoi la garnison, forte de plusieurs milliers
d'hommes, a-t-elle abandonn6 la place sans combattre,
livr6 aux energumenes des quantit6s de provisions?
Le regime de terreur, qui duta dix jours, fut une
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vraie calamit6 pour toute la r6gion. On estime a plusieurs centaines de mille dollars les exactions commises, soit en ville, soit a la campagne a plus de 3o lis
a la ronde. Des centaines de captifs ont du suivre les
communistes, en attendant qu'une ranqon soit payee.

On nous parle aussi de plusieurs centaines de nouvelles recrues venues augmenter l'arm6e rouge.!
A la residence, nous rencontrons les enfants de
l'ouvroir qui ne furent pas molestes, mais la directrice
de l'ecole des femmes, refugibe dans une famille du
marchi, fut reconnue et emmen&e dans les montagnes
du Yongfong. On exige i ooo dollars pour sa rancon!
Entre temps, la ville se remplit de soldats. La r6sidence est envahie par ces defenseurs et, comme je ne
puis rester ici, il n'y a qu'i les laisser faire. Apres
diner et apres avoir donn6 une bonne r6compense aux
gens du Honan qui se divouerent pour nous pendant
ces jours de grave danger, nous continuons notre route
vers Changshu, ou les confrires doivent etre dans
I'inquietude. Les beaux ponts de la route pour autos
ont &t6 ditruits par les Rouges, dont l'avant-garde a
pu se rendre sans encombre jusqu'I Yungtai, k 3o lis

de Changshu. Vers six heures du soir, nous atteignons
ce marche et nous recevons une bonne hospitalit6 chez
le catichiste de l'endroit. On peut y faire un brin de
toilette apres plus de dix jours de vie a la Robinson.
Samedi saint, r5 avmil. -

Alleluia! Dans quelques

heures, une barque nous d6posera & Changsbu, oi
nous allons surprendre les confreres et passer avec
eux une heureuse fete de Piques et remercier avec
eux le Sacre-Cceur, la sainte Vierge et sainte Th&erse
de 1'Enfant-J6sus qui a prot6g6 son missionnaire...
Corneille BREUKER,
i. p. d. 1. M.

- 798 Letire de M. MEIJER, prItre de la Mission,
i M. BRIANT.
Likiatu ki, 20 mars 1933.
MONSIEUR ET BIEN.CHER CONFRERE,

La gdce de Notre-Seigneur soit avec nous four jamais!
I° Mgr Dumond aura cinquante ann6es de vocation
le 23 avril 1933.
2* Mgr Mignani, qui a sejourn6 longtemps a
Changshu, a pu rentrer A Kian, ou tons les 6difices
de la Mission ont 6t6 tvacus par les soldats.
M. Breuker,qui, lui aussi, itait xan-min &Changshu,
est a1 rejoindre sa Mission de Youngfeng.
3° Mgr Sheehan a nomm6 M. Misner vicaire d616gu6, avec plein ponvoir, dans le district de Fuchow.
4" Kienchangfu a &t6 irig6 en prdfecture apostolique et confi6 aux Colombiens irlandais. Mais,
jusqu'ici, on ne sait pas qui sera le premier pr6fet.
5" M. Meyrat a quitte, Ie 17 fevrier, Kanchow pour
aller, via Hongkong, a Shanghai; de 1U il partira, via
I'Amerique, en Suisse. En voila un qui a bien meriti
un pen de vacances... I1 pense etre de retour & Kanchow au mois de d6cembre 1933.
6' Vous savez que le P. Esteban, S. J., espagnol,
cure de Wuyuen, Anhwei (pres de Kingtebcheng), a
6t6 pris par les bandits de Kweiki-Iyang au mois de
d6cembre 1931... et que notre confrere M. Von Arx
est en captivit6 chez les memes bandits depuis
octobre 1930.
II y a environ deux mois, Lao-Mei, le boy du P. Esteban, est all au camp des Rouges pour parlementer au
sujet du rachat du P. Esteban. Ily a vu le P. Esteban.
Ils ont convenu alors que la Mission payerait 2 ooo
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dollars. La date et le lieu oh l'argent serait livr6 et
le P. Esteban mis en libert6 furent diterminbs.
A la date indiquie, Lao-Mei 6tait a l'endroit voulu
avec les 200o dollars et les bandits y etaient aussi,
mais pas le P. Esteban. Alors,les Rouges r6clambrent
20 ooo dollars en plus.
Lorsque Lao-Mei 6tait au camp des bandits, il a
pris aussi des informations an sujet de M. Von
Arx. Is disaient qu'il etait toujours en vie. Quand
Lao-Mei demanda la permission de le voir, avant de
commencer A chang-leang son prix de rachat, on
disait qu'il tait dans un camp situe & 3oo lis plus

loin.
D'autre part, un homme sorti du camp communiste
a rapport6 que, dernierement, les Rouges -devaient
changer de camp. II y avait an 6tranger parmi eux;
celui-ci 6tait trop faible pour pouvoir marcher; on
'aurait alors fusillh.
7° Nous avons une annie malheureuse quant' aux
grands s6minaristes : trois sont d6ji partis de Likiatu
depuis le d6but de l'ann6e scolaire et trois autres de
Kiukiang. De plus, le s6minariste que nous avions au
college de la Propagande, a Rome, s'est fait mettre &
la porte.
Le petit s6minaire de Tsitou a df fuir, au mois de
novembre, vers Fuchow et Likiatu. Vers Noel, on se
disposait a rentrer,quand Tchu-t6 a fait une nouvelle
invasion. Au mois de janvier, on les a tous renvoy6s
chez eux. Actuellement, un groupe 6tudie dans l'6cole de M. Theunissen & Fuchow, oii M. Ou Paul leur fait
des classes de latin, et un autre groupe est A Poyang,
avec M. Kwei, dans la residence de M. Verdini.
8" Le gros des arm6es communistes semble etre
actuellement au sud de I-hwang, oi, au debut de mars,
deux divisions entieres du gouvernement ont 6t6 d&-
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sarmtes : la 52* a 6t6 completement perdue; de la
59*, un certain nombre ont pu fuir avec leur fusil.
Toutes les munitions de ces deux divisions sont tombees entre les mains des communistes de Tchu-te, qui
est, de cette facon, richement pourvu de fusils et de
balles. Les soldats du gouvernement ont Rt6 renvoy6s
avec 3 dollars chacun de pan-fei. Le g6enral de la
52' s'est tire une balle dans la tete; on ne sait pas
oh est passe celui de la 59'. Tous les grands officiers
ont 6tC retenus captifs.
g9 Les communistes occupent aussi tout le district
de Kienchangfu, exceptk les deux villes de Nanfeng
et Nancheng (Kienchang).
A Kienchangfu, la Mission nourrit 8o refugies dans
la residence, et environ 2ooo dans la ville. Ce sont,
pour la plupart, des gens de Sincheng et de Luki. II
s'ensuit de grosses d6penses, mais on espere qu'il y
aura ensuite un mouvement de conversion parmi eux,
comme on a eu, I'an passe, dans le vicariat de Kanchow.
De m6me, M. Theunissen nourrit 200 rifugies de
Kinki et 70 de Luki, dans I'ancien noviciat des Josiphines, a Fuchow. En plus, M. Theunissen a environ
3oo garcons et filles dans ses 6coles.
10o Dans les sous-prefectures de Kweiki, I-yang,

Hing-an, Shangyao, la partie an nord de la riviere
Sin-kiang est occupbe par les bandits de Fangtz-e-min.
Quelques centaines d'entre eux ont, au debut de mars,
fait une excursion vers Kinki et Shuwan. Les soldats
de Fuchow ont attendu qu'ils aient suffisamment pille
Shuvan avant d'aller dans cet endroit. Kinki semble
6tre encore en leur pouvoir. On est inquiet sur M. Kiang
Aloysius, qui itait , Tong-lou, 25 lis de Kinki, iS lis
de Shuwan environ, le l" mars, quand les toufei
ont occup6 Kinki, et il y 6tait encore le 4, quand ils
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ont occup6 Shuwan. Depuis ce temps, il n'a plus
donne de ses nouvelles, et des rumeurs courent qu'il a
6te pris par les bandits.
Bien a vous in Ckristo.
MEIJER.
N. B. - Selon I'Annuaire des Missions catholiques
de Chine, de Zikiawei, il y a en Chine :
2 562
3
i
4

742
789
563
87o
863
3 139

catholiques baptises; i catholique pour 191 habitants.
pretres.
pretres indigenes.
religieuses, dont 3 254 indigenes.
grands siminaristes.
petits siminaristes.

L'accroissement
29901 baptis6s.

de 1'annee

1931-1932 a 6t6 de

AFRIQUE
CONGO BELGE
RAPPORT

SUR L'ACTIVITI

RELIGIEUSE DE LA MISSION

DES LAZARISTES EN 1931-1932

La Mission des Lazaristes de Bikoro, si durement
6prouvee, en i930, par la perte, au lac Tumba, d'un
de ses ouvriers, P'a 6te encore plus profond6ment
cette annee. Le vide laiss6 par le regrett6 M. Stas
4tait a peine comble que Dieu rappelatt a Lui M. Lion
Sieben, nommn, depuis un an, Superieur ecclesiastique
de la Mission. Si dure qu'ait et6 l'6preuve, les missionnaires ne se sont point d6courages; ils se sont
souvenus que les crpix sont une marque de predilection
divine pour les oeuvres, aussi bien que pour les personnes, et ils gardent l'espoir que ceux qui s'en sont
alles veilleront sur la Mission pour laquelle ils ont
donn6 leur vie et lui obtiendront les vocations dont
elle a tant besoin.
L'exercice 19 3i-1 9 32 a donne, malgr6 les difficult6s
que nous traversons, de beaux resultats. La Mission
se d6veloppe graduellement : 406 baptemes ont 6t6
conferes, sans compter les 125 administr6s in articulv
mortis; et les catechumrnes qui se pressent dans chacun de ses postes permettent d'envisager l'avenir avec
confiance.
Lokolila
L'effort s'est surtout porte, cette annie, vers Loko-
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1ela, que le Sup&rieur ecclesiastique avait choisi comme
residence provisoire. Tout 6tait encore i cr6er dans
ce poste. Un deboisement sommaire avait 6t6 fait et
quelques constructions, des plus primitives, se dressaient, seules, sur le terrain nouvellement concede A
la missionrquand M. Sieben vint s'y installer avec son
confrere, au debut de novembre 1931. En moins d'un
an, le plateau sur lequel est situ6e la mission s'est
transform6 en un superbe jardin; une belle maison
d'habitation, une 6cole et une vaste 6glise ont 6t6
edifihes, sans compter le catechumenat, les maisons
des travailleurs et la ferme. L'ensemble, bien que
construit en materiaux indigenes, offre le plus bel
aspect.
La Mission, situte a- une demi-heure du poste de
i'PEtat, r6cemment transform6 en territoire, se trouve
au centre d'une region forestiere exploitee par diff6rentes societes. Elle est appelke a jouer un r6le
important, si, comme il faut l'esperer, la reprise des
affaires permet aux Societ6s d'employer les effectifs de
travailleurs qu'elles avaient ant6rieurement. Mieux
situ6 que Bikoro et Irebu au point de vue des communications, Lukul616 ou Lokol6la, comme on dit depuis
peu, n'est pourtant pas I'id6al pour un centre de Mission, et nous avons hite de trouver un poste plus central encore et oi le contact avec l'indigine sera plus
libre et plus facile qu'i Lokolela. L'hinterland, en
effet, n'est gubre populeux et le gros des indigenes
sur lesquels nous exerons notre apostolat, se composant de travailleurs des compagnies, ne peut passer
effectivement son temps de probation au cat&chumenat
de la Mission. C'est dans les camps des soci6t6s qu'il
faut les aller chercher et c'est 1l aussi qu'il faut organiser les cat6chismes, les dimanches et fetes 6tant les
seuls jours ou ils puissent venir a nous. Ils viennent,
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d'ailleurs, volontiers, et c'est un beau spectacle de les
voir, si nombreux et venus de si loin, assister a la messe,
qui se dit pour eux k huit heures. La Providence a
bien aide les missionnaires, car, cette annte, une route,
dont on parlait depuis longtemps, mais dont personne,
a part nous, ne semblait vouloir, a et6 faite, mettant
en communication le poste d'Etat, les soci&its et la
Mission. Jusqu'a ce jour, le missionnaire &taitreduit a
emprunter la voie, souvent difficile et mime dangereuse, du fleuve.
L'6cole a eti organisie des le commencement. Ce
n'est qu'un debut, mais il promet. PrOs de 4o enfants
suivent assez rigulibrement les classes, dont la premiire est faite par un moniteur sorti de notre icole
de Bikoro. Les missionnaires de Lokolela pr6parent
les voies pour l'avenir, car, en plus de la r6gion des
M'pama et de Lokol6la, ils exercent leur activit6
jusqu'au Kassai. Plusieurs tourn6es ont ete faites. Elles
eussent 6et plus nombreuses sans le malheur qui nous
a frappes.
Irebu
Irebu a t6 plus vivant que jamais, A cause du grand
nombre de recrues qui ont passe par le Centre militaire d'instruction. La dur6e du stage de ces recrues
ayant €it prolong6e, I'emprise sur elles a iti plus
forte et beaucoup ont donne de v6ritables consolations
an missionnaire charge de ce poste. Grace A la bienveillance des autoritbs militaires, tous les enfants du
camp, garcons et filles, suivent les classes avec une
regularit6 que l'on a peine a obtenir dans les autres
postes. L'attrait de l'instruction n'est pas toujours
suffisant, cbez les primitifs encore moins que chez les
autres, pour obtenir une constante rigularit6, et une
certaine contrainte serait A souhaiter pour assurer la
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fr6quentation scolaire. C'est grace A cette bienveillance
que l'on a pu, malgrd 1'absence de soeurs, 6tablir &
Irebu une ecole de filles. Des risultats fort apprbciables ont itC obtenus de ces enfants, qui, sans cela,
continueraient a croupir dans leur oisivet6 tout le
long du jour, pour le plus grand dommage de leur
moralit..
La r6sidence est actuellement achev6e dans son
ensemble. Elle fait honneur aussi bien A ceux qui I'ont
concue qu'i ceux qui l'ont r6alisie. C'est, de loin, ce
qu'il y a de mieux a Irebu. Une maison d'habitation
confortable 6tait A souhaiter dans ce poste, oii le climat est particulibrement dur; elle 1'4tait aussi pour le
prestige de la religion aupres du soldat noir, qui
vit, lui-mCme, dans d'l64gantes petites habitations.
L'dglise, future ecole, entierement rebatie, a 6t6 fort
bien aminage : l'&cole est restauree et un bel atelier
de menuiserie permet aux enfants qui ont des dispositions de se former au travail du bois. Irebu est, de
toute notre mission, le seul poste qui puisse, prisentement, donner un rendement materiel : le travail par
le groupement du camp, I'exploitation du bois, la
peche, l'elevage, les cultures donne quelques ressources qui permettent d'all6ger les frais et de continuer l'ceuvre si bien commenc6e.
Comme je l'ai dit, les classes fonctionnent avec la
plus grande regularit6. Petit a petit, les enfants viennent plus nombreux de l'int6rieur. II en viendra certainement un plus grand. nombre encore le jour oiu
Irebu, ayant un missionnaire de plus, pourra s'occuper
de la region des Balwalis. Les Luzankanies montrent
un peu plus de bonne volont6, mais.c'est une race qui
se meurt : peine voit-on quelques enfants dans les
villages et c'est pour cela que nous avons songb' i
itendre jusqu'aux Balwalis la r6gion confiCe au poste
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d'Irebu. Les protestants ont essay6 d'installer un
cat6chiste : ils en ont 6t6 pour leurs frais.
Bikoro
Bikoro a 6galement une vie intense, cette annie. Le
poste est de plus en plus d6sert6 par l'Etat et par-les
societis, qui, les unes aprgS les autres, ferment leurs
factoreries : il est tomb6 de chef-lieu de territoire au
rang de simple poste d6tach6; mais, grace A l'afflux
des enfants venus pour suivre les classes, grace aux
catechumenes, la Mission demeure vivante. Enfants
des classes et cat6chumnnes atteignent presque le
chiffre de 30o et le nombre des baptis6s s'est ileve,
pour le seul poste de Bikoro, a 223, bien que le
bapt6me, d'apres les d6cisions prises l'annee dernitre,
n'ait &t6 confer6 solcnnellement que deux fois au lieu
de trois. Cette affluence tient A la meilleure organisation des classes, qui attache les 6Zlves, heureux des
progres qu'ils font. Elle tient aussi a la reprise des
tournmes de mission, que la venue d'un nouvel ouvrier
a permis de faire plus riguliirement. Nul doute que,
ces tourn6eo se multipliant, nous n'ayons, l'an prochain, des recrues en plus grand nombre encore. Nous
essayons d'6tablir des rudiments d'6coles rurales.
C'est le systeme employe, avec un certain succis,
par les protestants dans la region. Fasse le Ciel que
nous puissions les multiplier ! C'est dans ce but que
nous nous proposons d'envoyer, a la rentrie prochaine,
A Bamania, un certain nombre d'6lkves qui ont termin&
leurs classes a Bikoro et A Irebu.
Chezles Seurs, I'h6pital fonctionne depuis mars et
jamais il n'a manqu6 de malades. C'est un bien pour
la r6gion; c'en est un aussi pour nos enfants qui, sans
cela, risqueraient, quand ils sont malades, d'etre tent6s

-807de rentrer au m'boka ou d'aller se faire soigner a
la Mission protestante de N'tondo. Le dispensaire
a ktd, lui aussi, fort bien frequenti : pros de 26o00
soins y ont 6t6 donn6s. Les ceuvres sanitaires vont
probablement prendre un nouvel essor. Un village de
lepreux va 6tre install6 pres de Bikoro. Le gouvernement nous a demand6 si nous 6tions disposes A nous
en occuper. La r6ponse a,naturellement, &td affirmative. Ce sera un nouveau moyen de faire du bien a nos
populations; un moyen aussi, nous l'esporons, d'amener plus d'Ames A Dieu. Les classes, chez les sceurs,
sont 6galement bien suivies et les enfants font de
serieux progres. L'ouvroir donne de bons resultats;
en plus des simples travaux de couture, quelques
enfants, parmi les plus habiles, ont ete initiees au
travail du raphia, une des rares industries possibles
dans le pays; ii en est qui se montrent deja extraordinairement habiles. Une buanderie, relativement
moderne, leur donnera, peut-&tre, un peu plus le sens
de I'hygiene et de la proprete. Le cat6chumenat des
filles est achev4 ; ilpeut contenir 200oo catichumenes.
Nous attaquons celui des garcons.
Nous avons df, malheureusement, faire passer la
construction de notre ferme avant celle du cat6chumenat pour des raisons d'hygibne et pour nous procurer quelques ressources. Par ce temps de crise mondiale, il importe de demander le moins possible a la
charit6. Concurremment a toutes ces constructions,
nous avons, dans chacun de nos - postes, poursuivi
methodiquement la mise en valeur de nos concessions
de terrain. De nombreuses voies ont kt6 percees; les
parcelles se debarrassent peu a peu de leurs somptueuses, mais inutiles veg6tations, remplackes par des
palmiers, des caf6iers, des bananiers, des arbres
fruitiers de toutes sortes. Le jardin d'dcolI de Bikoro
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devient un pare en miniature, oh se rassemblent tout
ce que nous pouvons trouver d'essences utiles. II reste
malheureusement beaucoup a faire, mais le moment
serait mal choisi pour entreprendre des travaux n6cessitant de fortes d6penses. Avec nos 6quipes de travailleurs, r6duites au minimum, mais renforc6es par
nos catchumenes adultes, nous maintenons ce qui est
acquis et nous essayons de pr6parer lavenir. La frappe
des briques continue, et, lorsque les disponibilitis le
permettent, une nouvelle bitisse sort de terre. Elles
seront bien peu luxueuses, nos bitisses, mais nos
enfants s'y trouveront mieux et pourront y vivre plus
hygiiniquement que dans les constructions provisoires
dont nous avons dui nous contenter dans les d6buts.
Ce ne sont la, sans doute, que des progrbs materiels,
mais ils aident aux autres, car le nigre, quoi qu'on en
dise, aime aussi atre convenablement log6. Les Sceurs
ont vu le nombre de leurs catechumenes augmenter
considirablement depuis que nous leur avons bati une
habitation plus confortable.
Nous avons tenu, malgre la durete des temps, a
soigner d'une maniere particulibre le Calvaire par
lequel on accede a la Mission: il est devena un v6ritable monument. C'est qu'il est, avec l'6glise et le
petit cimetiere oui reposent ceux qui out donn6 leur
vie pour cette Mission, le lieu oh nous constatons,
aux jours de fetes comme aux grands jours de deuil,
le chemin parcouru depuis six ans. Oui, dans ces
jours-lh, nous sentons que do travail, du bon travail,
a 6t fait. Dieu a visiblement btni les efforts de tous
ceux qui se sont d6vouis ici. Sans doute, nos chr6tiens de l']quateur sont loin d'etre parfaits, mais ils
ont une foi profonde et une veritable reconnaissance
pour ceux qui la leur ont donnae, leur tata na batisimo. Les .un6railles du regrett6 M. Sieben, comme

cellesde M. Stas, nousl'ont fait toucher du doigt : elles
ont &td, a Irebu, i Bikoro, a Lokolala, un veritable deuil,
sans doute, mais aussi un veritable triomphe. Detail
qui a bien son importance pour qui connait le noir:
plus de trois cents messes out itC donnees par les
indigenes de nos trois postes pour le Superieur ecclsiastique dela Mission. J'ajouterai que, le jour de la
f&te des Missions, dans la seule 6glise de Bikoro, la
quete a produit 514 francs, somme enorme, si l'on
considere les conditions dans lesquelles I'indigene
se trouve aujourd'hui.
Ce bien, c'est Dien qui l'a fait, car nous ne sommes
que ses instruments ct lui seul donne la vie aux
semences de foi que le missionnaire jette en terre.
Grices done lui soient rendues. Mais graces soignt
rendues 6galement aux ames g6ndreuses qui nous permettent d'etre ces instruments de salut. Elles m&ritent
d'autant plus notre reconnaissance qu'avantde songer
aux miseres lointaines, elles doivent venir en aide a
celles qui sont proches. Cette reconnaissance, nous
I'inculquerons a nos noirs, dont elles sont bien un
peu les ta/as ou mama na batisimo; et la priire de
ces t enfants ,,nous en avons l'assurance, fera descendre sur elles et sur tout ce qui leur est cher les
ben6dictions du Ciel;
Bikoro,ie 3 dicembre 1932,en la fete de saint FranCois Xavier.

FO!ix DEKEMPENEER,

i. p. d. 1. M.
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Tableau des fruits spirituels de la Mission des Lazaristes
(juillet 1931-1932)
La population totale est k peu pres de 71000oooo, sur lesquels

nous comptons 4 618 chritiens.
Nombre de chretientis avec on sans chapelle.
Postes avec residence de missionnaires.. . .
Nombre de catichistes . . ...
. . . . ...
tglises ou chapelles . . . . ... . . . . .
Cimetibres . ....
....
.....
..
.
Chritientes visities. . . . . . . . . . . ...
Villages paiens . . . . . . . .
. ...
.

126
3
7
So
8
145
;o

Baptemes d'enfants en danger de mort . . .
hors danger de mort . .
Baptemes d'adultes en danger de mort. . .
S hors danger de mort .

40
96.
85
333

Confessions...................
.
Confirmations ... . ... . . . . . . .
. .
Communions.....
...........
Extrcmes-Onctions. . . . . . . . . . . ...
Mariages . . . .. ...
. ......
. . .
Personnes assisties. . . . . . . . . . . . .

oo65
312
2 947
28
52
6

Defunts: 0o Adultes.. ..

..

. ...

..

..

, 20 Enfants ...............
.
Nombre de chritiens . . . . . . . . . ...
CatichumBnes se prdparant I recevoirbient6t
le bapteme
.........
Catdchumbnes au village . . . . .. . . . .
Ecoles regulibres . . . . . . . . . . . . . .
rurales...
............
.... .
Enfants suivant les ecoles rdgulieres . . . .
Ateliers de charpenterie (ecole) . . . . . . .
Pratres, 8; Freres, 2; Aide laic, I; Seurs . .
Dispensaires: Malades, 7 159; Soins donn6s,
25 516; Piquires, 976; Visites aux malades,
I i6o; Malades visits......
...
.. . ..
H6pital (ouvert depuis mars seulement):
Malades . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ouvroir interne et externe (enfants). . . . .
Goutte de lait (enfants).

......

. ...

.

IIl

38
4 618
963
5 659
5
8
454
2
6

235
6o
47
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MONSEIGNEUR CROUZET (Suite)
FORMATION : ANTOURA -

DAMAS (1868-1888)

En franchissant la porte de la Maison-Mire, nos
deux s6minaristes, Reboul et Crouzet, qui venaient
de traverser pour la premiere fois la Seine au trot
paisible d'un fiacre, posirent un regard admiratif sur
la cour d'entrie et la belle ordonnance de cet ancien
h6tel de Lorges; mais ils furent plus emus encore par
1'empressement cordial que les frres portiers leur
temoignerent. L'un de ces freres si accueillants 6tait
le frere G6nin, dont le renom de charit6 avait d6passi
d6ja les frontieres de France.
M. Chinchon, le directeur du s6minaire interne, etait
alors dans la plenitude de sa maitrise. Sa discretion,
sa perspicacit6, ses exemples de vertu disciplinee subjuguaient cette jeunesse sans cesse renouvelee qui lui
arrivait tous les ans de toutes les provinces.
Ne distribuant qju'a bon escient I'eloge et le blime,
- ces deux assaisonnements de l'education, - il
n'intervenait dans la r6primande qu'a I'heure attendue
par lui.
II savait que, pour rester pure et fraiche comme
l'eau vive dont le jaillissement est contenu par les
rochers, I'humeur des jounes doit etre parfois bruyante.
II avait experiment6 que l'enthousiasme de ia jeunesse peut naitre d'un caprice on d'un emballement
aussi subit qu'irraisonn6. Aussi, laissait-il passer le
coup de vent qui d6coiffe et fait courir apres le chapeau, pour donner des avis sur la gravit6 eccl6siastique.
Dans tout 6tablissement d'enseignement religieux,
I'ann6e scolaire s'ouvre par une retraite de quelques
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jours destin6e a calmer l'agitation du coeur et a fixer
I'attention de 1'esprit en ramenant l'Ame vers le Prkcepteur unique, Jesus-Christ. A plus forte raison,
1'6lu du Seigneur doit-il se mettre A son 6cole et
implorer la clart6 de son Esprit.
SJacques Crouzet inaugura done sa nouwelle vie par
la retraite et suivit les exercices de la communaut6
en oraison durant huit jours.
Le 12 octobre 1868, acceptant les disciplines de
saint Vincent de Paul, il fut -admis au s6minaire
interne ou noviciat de la Congregation de la Mission.
II garda au s6minaire et aux 6tudes son temp6rament
actif, mais soumis. Ses amis de Montpellier l'auraient
lr'etude, dans son
reconnu dans son application
entrain au jen de ballon, dans sa joyeuse obiissance.
Mais, en l'observant, ils auraient remarqu6 que ses
relations avec ses frbres. s6minaristes oiu tudiants
d6passaient la cordialit6 et atteignaient l'attachement
jusqu'au d6vouement. Ses anciens condisciples de
Saint-Lazare, tel ce simple et savant M. Pouget, tel
ce bon M. Gonachon, si enjoue, dont tout le Lyonnais
estimait la constante affabilit6, et qui viennent de
s'kteindre quelques mois apres Mgr Crouzet, avaient
garde le souvenir de son activitCentrainante et de son
humeur communicative de joie.
Ses malices, au temps des vacances, excitaient et
rdpandaient chez tous ce sentiment de bien-etre qui
suppl6e A l'insuffisance du gite et du vivre.
Mais, en l'ann6e 1870, les 6v6nements ne furent
plus i la joie: les Allemands, dresses a la prussienne,
&taient passes de la querelle &la bataille et envahissaient la France. Bient6t, ils allaient assi6ger Paris.
Les coups de canon ne sont pas, prCcis6ment, les
adjuvants de l'intelligence; ils 6branlent plut6t les
etudes et bousculent la miditation.
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Les jeunes missionnaires, dont le r6le assign6 par
le Maitre est d'apaiser les conflits au lieu d'y participer, durent abandonner leurs cellules et chercher
d'autres cieux au dela de l'Ile-de-France.
Jacques 6tait danssa vingt et unieme annie. Vigoureux, r6flechi, bon tireur, - comme il le prouvera, il aurait defendu avec intrepidit6 le sol envahi. Dirig6
sur Tours, oh Gambetta allait bient6t 6tablir son quartier, Jacques devint ambulancier-infirmier. Reboul,
dont les 6paules itaient aussi puissantes, &tait aupris
de lui, dispose toujours a pr&ter I'aide de ses bras.
Enr616 dans une autre milice que celle des armes,
Jacques eut la joie d'y &tre incorpore dbfinitivement
le 13 octobre 1870.
M. Leon Forestier entendit, durant la messe, les
voix 6mues des deux amis, Reboul et Crouzet, ces
riverains de I'tang lumineux de l'Ort, affirmer, A la
lueur des cierges, leur attachement inebranlable A la
religion de saint Vincent, qui est celle de saint Pierre,
qui est celle du Christ Matinee brumeuse d'octobre,
fete de saint Edouard, qui m6rita souvent de voir respl&ndir la face du Christ, durant la solennit6 des
messes, et qui pref&rait se passer d'un royaume qu'il
ne pouvait obtenir que par la violence. Jacques n'oubliera jamais ces details.
De la Loire, vers laquelle les Prussiens allaient
marcher, les s6minaristes descendirent sur IAdour.
Le Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, transforme en
h6pital benivole, recevait les soldats malades ou
blesses. Nos seminaristes y continuerent leur service
d'infirmiers et leurs itudes theologiques.
Le 21 d6cembre, Jacques recevait les ordres mineurs.
Deux ansapres, le 21 d6cembre 1872, il 6tait ordonn6
diacre A la Maison-MWre.
La guerre, les d6placements, le service des blesses,
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n'avaient pas contribu6 a perfectionner ses .tudes.II
s'y adonna avec toutes les capacit6s de son esprit
durant l'ann6e 1872-1873. Annie d6finitive dont
chaque mois le voyait grandir, comme grandissent et
resplendissent les jours solaires jusqu'au solstice
d'&tA, qui parait contenir la plenitude de la lumiýre.
Ainsi son Ame s'elevait jusqu'a cette splendeur de la
grace divine qu'est le sacerdoce.
Le 7 juin 1873, prostern6 sur les dalles de la chapelle de la Maison-Mere, Jacques Crouzet se levait
sous le regard de saint Vincent, qui semblait humblement redire & ses fils devenus d'autres Christs : Ego
dixi, dii estis et filii excelsi ownes, et il s'avancait vers

I'autel, oii Mgr Marguerye, ancien 6veque d'Autun, le
consacrait pretre de Jesus-Christ.
De Lansargues A Paris, le chemin est long, meme
par la voie ferree. Les parents du nouveau pretre
n'avaient pas os6 entreprendre un pareil voyage. Sans
connaissances, sans relations, ces provinciaux de 3873
redoutaient la capitale, dont I'immensite les deroutait.
Ils se r6signErent a offrir au bon Dieu cet autre sacrifice, celui de ne pas incliner leur front sons la premitre b6n6diction de leur fils. Jacques, du reste,
viendrait bient6t & Lansargues, pensaient-ils, comme
les autres nouveaux pr&tres, dire une de ses premieres
messes.

Lansargues! 1~glise Saint-Martin! Jacques y pensait d'autant plus que son cceur r6clamait cet acte,
dont la saintet6 serait le remerciement infini des
labeurs de son pere, le forgeron fitienne, et de Marie,
sa mbre laborieuse.
Mais, si le Sup6rieur geniral, M. Itienne, pouvait
consentir A accorder une telle permission, I'assistant
de la Maison-Mere, M. Antoine Fiat, ne l'entendait
pas ainsi. 11 restait sourd A cette voiX du cour et
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n'icoutait que celle de la discipline, arc-boutie par
l'obbissance.
Faire revivre toutes les pratiques de rancien SaintLazare itait son reve; les retablir dans toute leur
vigueur premiere serait sa joie. Or, revenir a la maison paternelle, n'est-ce pas ecouter la voix de la chair?
Apres leur ordination, durant les mois de juillet
et d'aoift, periode d'attente, les jeunes missionnaires
etaient parfois invites i essayer leur parole devant
des auditoires peu impressionnants par leur nombre
et d6ej acquis au genre d'eloquence du Poenitentiam
agite. M. Crouzet fut done avis6 qu'il pracherait
devant les Filles de la Charit6 de la maison de Clichy,
le 19 juillet, fete de saint Vincent de Paul.
II 6tait de tradition, en effet, a Clichy, d'entendre
de la bouche d'un jeune pretre le pan6gyrique de
saint Vincent ce jour-la.
Le discours fut pr6par6; le pr6dicateur etait pret
aussi, lorsque, quelques moments avant les vepres,
on annonce que M. Sudre, l'impitoyable censeuw, assistera au sermon-. t Ou je pr&cherai et M. Sudre n'assistera pas a la predication, car nous ne sommes plus
en classe, on bien M. Sudre assistera aux vepres et
il pr&chera a, declara M. Crouzet. Le propos est aussit6t porte a M. Sudre, qui s'avance et dit: a Onverra,
mon petit ... Vous precherez, et devant moi a. Le
moment venu, M. Sudre alla sasseoir en face la chaire,
devisageant 1'orateur, qui, sans emotion, commen<a,
poursuivit et termina son sermon. A la sortie de la
crnimonie, M. -Sdre sourit, comme avait souri
Jacques. a Tres bien, M. Crouzet, vous rentrez avec
moi, je paye la voiture. n Et, duzant le trajet;: Pensez-vous que ce petit sermon ne plairait pas & Lansargues ? Mais si 11 est parfait ! a Et, a peine rentr6 a la Maison-Mere, pour marquer & quel point
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il 6tait content de ce mouvement de franchise et de
volont6, M. Sudre demanda au Superieur g6neral la
permission que Crouzet d6sirait obtenir et l'obtint.
Quelques semaines apres, au mois d'aoft, Jacques
embrassa enfin Etienne, Marie, Pauline, Leon, mais
pour leur faire ses adieux, car le Sup&rieur general le
destinait a l'enseignement dans les colleges de Syrie.
Le camarade, I'inseparable ami, Reboul, se dirigeait
vers les missions d'Algerie; pour la premiere fois, le
chemin de leur vie bifurquait.
Dans la chere 6glise Saint-Martin, rien n'etait
change, pas plus qu' la forge. Jacques, s'appuyant
a l'enclume, qui tintait encore tous les matins, &couta
dans un ravissement recueilli les ricits que don pere,
adoss6 a la forge, le bronze des bras barrant la poitrine, lui faisait, comme aux jours de son adolescence,
mais d'une voix qu'un peu d'emotion ralentissait.
Leon admirait, dans l'enthousiasme de ses quatorze
ans, ce grand frere missionnaire, qui ne passait que
pour disparaitre, aussi rare que l'oiseau migrateur,
par deli les 6tangs, au fond de cette mer immense,
chez les Turcs, plus affreux, plus t6nebreux que tous
ces boh6miens dont les hordes s'abattaient, chaque
annie, aux Saintes-Maries-de-la-Mer- et se r6pandaient dans le pays.
Depuis un tiers de sidcle, les pretres de la Mission
dirigeaient, en Syrie, les colleges d'Antcura et de
Damas. C'est a celui d'Antoura que M. Crouzet 6tait
plac6. Ce college, situ tu au- ceur mwme de la nation
maronite, dans le district de Kesrouan, oh la foi des
premiers jours s'6tait conservee dans sa puretA, avait
6tL ouvert en 1834, sous les auspices de la France,
pour favoriser l'education des principaux de la Montagne. Bati sur le penchant du Liban, a une lieue de
la mer et a quelque distance de Beyrouth, cet etablis-
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sement offrait tous les avantages qu'on peut souhaiter
pour une maison d'education, un air pur, une tempe-

rature modirie, des eaux fraiches, une perspective
6tendue et surtout une solitude profonde qui favorisait la discipline et le travail.
( Antoura recevait non seulement du Liban, mais de
Beyrouth, de Tripoli, de Jaffa, d'Alexandrie, des
Maronites, des Grecs, des Armeniens, des Chald6ens,
voire m&me des Druses et des Musulmans. Les Missionnaires travaillaient a former les jeunes gens dans
la pratique des vertus les plus pures du catholicisme
et vivaient en parfaite harmonie avec le clergh et les
habitants de la Montagne, d'autant que les collaborateurs 6taient presque tous de cette nation maronite. »
(Saliege, rapport 1885.)
L'attachement des leves pour leur college 6tait si
solide que, en 1860, lors du massacre des chr6tiens
par les Druses, les anciens 6elves druses qui faisaient
partie de l'armee des envahisseurs, arriv6s devant
Antoura, s'assemblerent pour designer ceux d'entre
eux qui devaient d6fendre les missionnaires.
MM. Depeyre, Saliege, Sarloutte, qui, successivement, ont administre Antoura, sont restis imperissables dans le souvenir de leurs l66ves ou de ceux
memes qui sont venus s'asseoir, en passant, pris des
fontaines limpides du Kesrouan, par deli l'azur de la
MAediterranee. Lamartine, Maurice Barres, Pierre
Benoit n'ont-ils pas 6et de ceux-l ?
Il y a quatre ans passes, un navire, I'Austral, qui se
rendait aux lies Kerguelent Saint-Paul pour p&cher
le phoque et la langouste, jeta 1'ancre & FortsDauphin.
Le commandant, apprenant qu'il y avait lU des Lazaristes, vint saluerMgr Crouzet, avec qui il eut la joie
de parler longuement de la Syrie. La visite terminee,
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je l'accompagnai k bord. Deux aquarelles ornaient sa
cabine. L'une 6tait une c Marine , de l'ile Rouad,
oiI le commandant avait connu, durant la guerre,
M. Sarloutte, l'actuel superieur d'Antoura. Le souvenir de cette cordiale et d6ja lointaine rencontre transformait le r&cit du commandant en un hymne de
fraternel attachement. Si des visiteurs accidentels out
gard6 tant d'amiti6 pour Antoura, quelle doit ktre
I'affection de ceux qui y ont vecu ?
Dans le cadre d'Antoura, Crouzet retrouvait en
partie l'image jamais effac6e de Saint-Jean-de-Budges.
Au flanc des coteaux, les miriers, le bl, les pois
chiches, et surtout ces vignes en terrasses qui donnent
le a
vin d'or ) du Kesrouan; plus haut, les ch&nes de'
Djebell, les 6normes gen6vriers d'Aphoca; et pros de
Diman, la douzaine de cidres mill6naires.
Crouzet etait venu pour enseigner et pour apprendre.
Faire l'Acole c'est s'obliger A s'instruire beaucoup soimeme. Da reste, Jacques allait rialiser pea & peu le
joli mot: a Savoir beaucoup d'une chose et un peu de
tout, c'est savoir a la francaise. A
Ils'appliqua done, dbs les premiers joors, A I'tude
de la langue arabe, non point seulement dans les
livres, mais surtout en la parlant. Pour cela, il ne
d6daignaitpas, durantles vLcances,d'accepter quelque
ministcre dans les villages du Liban.
Ces stations quasi familiales cbez les cures maronites lui permirent d'enregistrer de savoureuses situations qui, plus tard, 6gayirent ses ricits. Les pasteurs de ces paroisses montagnardes etaient parfois
si depourvus de materiel que nos jeunes missionnaires portaient leur batterie de cuisine.
Les quatre annees .qu'il passa a Antoura furent
pour lui la periode d'apprentissage. Antoura fut son
6cole d'arabe, son initiation t la vie orientale: langue,
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usages, caractbre, comme Damas allait &tre sa maison

d'application.
Aux vacances de 1877, il alla se ranger sons la
direction du a bon P. Najean ,,ainsi qu'on l'appelait.
Ce bon P. Najean qui, sur soixante-quatre ans
d'existence, en passa trente-sept en Syrie, etait un
exemplaire A peu prýs parfait du missionnaire et du
superieur. A Antoura, ou il 6tait rest6 plusieurs
annres, les paysans de la montagne avaient parle
longtemps de I'Abouna Hanna.
Seul a Alep, son activit6 avait suffi a maintenir les
ceuvres 6tablies. Un matin, le canon et la fusillade
I'eveillkrent en sursaut : un quartier de la ville s'etait
rivolt6 contre le gouverneur et le lui faisait savoir. A
peine M. Najean avait-il ouvert la porte que six cents
chr6tiens se r6fugiaient en rafale dans les corridors
et la chapelle. La cave se vidait bient6t de ses provisions et n'offrait que la r6sistance de ses murs, ce
qui ne suffisait plus pour faire vivre six cents personnes. Le P. Najean etait des Vosges; sang-froid et
r#solution ktablissaient son caractere. II part seal,
traverse la ville et les coups de fusils, se rend au
consulat de France, et obtient du Consul, stupifait
de tant de courage, les secours et les vivres.
11 6tait A Damas lors des fameux massacres de 1860.
Lueur des incendies, fusillades qui cripitaient dans
la rue, clameurs des assaillants n'atteignaient point
Najeaa qui.-seal dans son 6glise, avec le fr&re Nicolas,
mettait e sfrete papiers et objets pricieux, faisait,
a I'heure sonnante, tinter l'Angelus, et disait an frire
un pen alerte par le vacarme : - Soupons, mon fr're;
si nous devons mourir, nous mourrons aussibien apris
avoir soup6 que si nous restons a jeun. »
II accompagna les soears chez l'mir Abd-el-Kader,
ravitailla dans la citadelle, avec les. secours des con-
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sulats, dix mille r6fugiis, traversa, encadre par les
soldats turcs, les bandes furieuses, pressa le Wali
d'envoyer, par caravanes, les chr6tiens a Beyrouth, et
fut ecouti.
C'est la - a Beyrouth - que 1'abb6 Lavigerie vit,
en debarquant avec l'escadre francaise, , femmes et
jeunes filles par milliers n, assises sur les places
publiques, dans les rues, dans les champs de mcriers.
Le P. Najean, aum6nier des troupes de Syrie, chevalier de la L6gion d'honneur, d6cord de l'ordre du
Medjidib, releva, en 1864, le college incendi6 et reprit

ses fonctions avec cette meme tranquilliti d'ame qui
lui faisait 6crire : a Je demande qu'apres ma mort,
on m'ensevelisse devant la porte de mon confessionnal,
afin que ceux qui viendront s'agenouiller dans notre
6glise pensent a prier pour moi. ,
Ce dfsir, la mort ne le realisa pas. Le 17 du mois
d'octobre 1883, il s'6teignait i la Maison-Mere. En
apprenant la mort de son P. Najean, Crouzet 6crivait:
-Le bon Dieu m'a fait la grice de vivre sous son
autorit6 les cinq dernieres ann6es de sa vie, et je puis
dire, en virit6, que jamais je n'ai connu quelqu'un
dou6 de meilleures qualit6s, de plus d'esprit de notre
saint 6tat que lui. Desireux au dernier point de voir
la rfgle observie dans la maison, il entrait jusque
dans les details les plus minimes, et avec une persistance, une 6nergie qui finissaient toujours par lui faire
obtenir ce qu'il demandait de ses confrres. , Ce jugement sur la t r6gularit6 , de Najean, Crouzet le meritera toute sa vie.
Le i*" d6cembre de cette meme ann6e 1883, au cours
de sa visite-des etablissements de la Missicn en Orient,
- dans les 6chelles do Levant, comjne on disait alors,
- le Superieur gndaral, Antoine Fiat, accompagn6
de M. LUon Forestier, entrait a Damas, vers les sept
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heures du soir, escorte par une cavalcade form6e par
les eleves du College. Arc de triomphe, lanternes
vinitiennes, illuminations, ovations. Le Superieur
g6ndral et son assistant n'en pouvaient croire leurs
yeux et leurs oreilles. Le lendemain matin, a dans un
tonnerre d'applaudissements et une longue serie de
vivats n, selon l'expression de M. Forestier, les 6leves
acclamaient le nouveau Sup&rieur, celui qu'ils d6siraient et que venait de nommer M. Fiat, seance
tenante, Crouzet, qui 6tait de taille a continuer l'oeuvre
de Najean,
I Plac6 au centre du quartier chr6tien de Damas, le
college recevait deux cents 6leves.
S'appuyant i la Mission, les Filles de la Charit6
comptaient quatre cent cinquante enfants dans leurs
orphelinat, asile, pensionnat et classes externes. Neuf
cents malades etaient visites chez eux, et pres de
cent mille - dont soixante-dix mille musulmans 6taient trait6s dans leurs dispensaires ou assistbs.par
les Dames de la Charite et les jeunes ILconomes.
En un an, le college gagnait cinquante l66ves.
Le Superieur avait d6montr6 aux parents .- qui,
jusque-la, se hitaient, apres deux on trois ans, de
reprendre leurs enfants - qu'une education simplement 6bauch6e est plus nuisible a l'enfant qu'elle ne
lui est utile, et qu'il vaut mieux s'imposer un sacrifice
de quelques annres de plus que compromettre un
avenir sur lequel reposent les plus belles espirances.
Ces conseils avaient 6te compris et suivis.
Des deux cent cinquante el6ves, une cinquantaine
formaient la classe enfantine; les autres 6taient divis6s en huit cours distincts. a Les six premiers Ataient
occup6s a l'6tude de la langue francaise, de la langue
arabe, de 1'arithmetique, de l'histoire et de la g6ographie. Les deux derniers cours, composes d'l66ves
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d'un certain age, suivaient un programme plus complet: langue turque, physique, botanique, musique et
dessin. En outre, les l66ves assistaient, tous et tous
les jours, aux lemons et aux explications du catichisme. Ce grand nombre d'6l1ves et surtout la diversit6 des langues A enseigner exigeaient un personnel
nombreux : quatre prttres, deux freres coadjuteurs et
neuf professeurs indighnes, presque tous anciens
4leves de la Mission ,.
Cent vingt mille musulmans, cinq mille israelites,
huit a dix mille Grecs orthodoxes, huit mille Grecs
catholiques, des Maronites, des Syriens, des Arm'niens catholiques et schismatiques, des protestants et
environ trois cents latins et Chaldiens formaient la
population de Damas. " Toutes ces diverses races et
religions nous envoient des enfants, ecrivait Crouzet.
Les Grecs catholiques sont, de beaucoup, les plus
nombreux, mais nous recevons une quinzaine de musulmans des meilleures families. On ne s'attaque pas,
pour ceux-li, au c6te religieux; ce serait inutile, et,
de plus, ce serait une grave imprudence. On les 6loignerait, et, partant, il ne serait plus possible de leur
faire aucun bien. La presence de ces enfants dans
nos classes nous procure des rapports suivis avec
leurs parents, lesquels sont tous d'nne politesse
exquise envers nous. ,
La sollicitude du jeune Sup6rieur pour la jeunesse
redouble. Sa charge nouvelle lui donne plus d'aisance

pour affirmer ses qualit6s d'educateur et l6argir ses
travaux. Comme le plus humble de ses collaborateurs,
Crouzet fait la classe.
L'exp&rience lui a d6montr6 que, pour 6duquer et
instrire, I'effort, la fatigue journalire du professeur ne, suffit pas si l'6ieve, comme la fleur pour devenir feconde, ne peat 6panouir toutes ses aptitudes.
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L'externat, tel qu'il 6tait pratique A Damas jusque-la,
n'offrait pas aux 616ves cet 6panouissement total de
l'intelligence associe a l'attention et i l'application
continues. Rentr6s chez eux, les l66ves n'avaient le
loisir ni de r6diger leurs devoirs ni d'apprendre leurs
lemons. Des cours que l'6lve ne prepare ni ne r6sume
risquent d'avoir le sort d'une envolee d'6loquence,
flatus vocis, simples intonations retentissantes, mais
t6t 6vanouies.
Le college d'Antoura formait des hommes, parce
que ses enfants vivaient en famille dans l'intime .contact avec !eurs professeurs par l'internat. Gardant sa
physionomie et son allure, Damas ne pourrait-il pas
devenir une r6plique d'Antoura ?
Creer un pensionnat, Crouzet y songeait, mais oij
trouver ressources et local ?
ccDamas n'est pas, comme Beyrouth ou Antoura,
un centre chretien et riche ou viennent rayonner les
catholiques du Liban et ceux du littoral. Situde a
112 kilomhtres de la mer, elle n'a, a l'est, que le d.sert;
au nord et au sud, que des campagnes, oi& la misere le
dispute a l'ignorance. )
Dans ces conditions, comment 6tablir, avec quelque
chance de succes, un internat oiu les 6elves payeraient
une pension? Le jeune Superieur h6sitait, lorsque
quelques notables de la ville, d6sireux<de procurer a
leurs enfants une .ducation plus soignee, prierent
M. Crouzet de les recevoir pres de lui.
a Quelques.chambres et un corridor r6unis ensemble
formerent un do-toir provisoire. En se serrant, on
put placer, dans le r6fectoire des professeurs, des
tables pour une vingtaine d'616ves. * Le local 6tait
trouv6; il suffisait !
Quant au prix de la pension, Crouzet, qui ( voulait
faire du bien et non speculer ,,proportionna les.
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ritributions a la modiciti des ressources des parents.
Le pensionnat 6tait done fond6. Cela se passait en
octobre 1886. Deux ans apres, perseverant dans
l'effort, M. Crouzet avait adapt le college, local et
classes, aux exigences de l'enseignement qu'il d6sirait donner.
Le pensionnat comptait, en octobre 1888, cent
trente-cinq 61eves, dont trente-deux internes, vingt et
un demi-pensionnaires et quatre-vingt-deux externes
surveills. Quant aux enfants pauvres, au nombre de
quatre-vingt-six, iis passaient la journke A l'icole.
Trente A quarante 6elves des &coles du gouvernement et une vingtaine d'autres suivaient des cours de
francais. Les 6elves du pensionnat se r6partissaient
ainsi : cent soixante-sept catholiques, vingt-six dissidents, vingt et un musulmans, un Druse.
Le gouvernement turc, voyant que les musulmans
commencaient a frequenter les classes de la Mission,
construisit un superbe college, oi internes, demi-pensionnaires et externes seraient admis, comme chez les
Lazaristes. Un seul 6elve de la Mission, fils d'un
haut fonctionnaire turc, y passa pour sauvegarder la
position de son pore.
Les deux petits-fils d'Abd-el-Kader ne quittirent
le college que pour entrer a Louis-le-Grand, oi le
gouvernement francais leur accordait une bourse a
chacun. En cette ann6e 1888, deux 6elves 6taient
envoyes au grand s6minaire d'Issy, un autre entrait a
1'6cole apostolique d'Antoura, un quatrieme 6tait
recu au s6minaire interne de Paris et quelques autres
6taient promus, sur place, an sacerdoce. L'enseignemeat, tel que l'avait r6alis6 M. Crouzet, commencait
a porter ses fruits.
Antoura et Damas, I'un appuyant I'autre, allaient
d6velopper ce golt de la culture catholique et fran-
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gaise qui diborderait la Syrie et s'etendrait par dela
ses montagnes.
Le clerge syrien, A enjuger par ces anciens et bons
Lazaristes, tels les Koury, et en particulier ce CUsar
Koury qui refusa d'6tre archev&que de Tyr, cet autre
Koury, Joseph, c le saint de Damas », et Ackaoui et

Ouannes et Diab, le collfgue de Crouzet a Antoura,
tous deux morts A huit jours d'intervalle, le clerg6
syrien en vaut bien d'autres.
La conduite du college n'absorbait pas toute 1'activit6 du Supbrieur. Ce titre I'obligeait a des fonctions
ext6rieures qui donnaient du relief A sa personnalite
deja trbs marquee. Ses prid6cesseurs, Leroy et Najean, avaient acquis la sympathie de la ville en se
pliant aux usages des divers types orientaux, arabes,
turcs, grecs, si sensibles aux attentions que l'on a
pour leur exquise hospitalit6. Savoir dire avec A-propos ce qui plaira A son h6te, traiter avec tous sans.
exagerer I'importance de sa personne ni sans diminuer son caractere, pratiquer en toute rencontre cette
serviabilit6 si frangaise qui consiste A s'accommoder
sans r6ticence aux personnes et aux circonstances et
qui sera toujours la pierre de touche dela vertu cbr6tienne, tout cela demande l'effort de la volont6, mais
surtout r6clame une claire intelligence des rialites.
II ne suffisait pas d'accepter, dans les salons de
Damas, la traditionnelle tasse de caf6 avec autant de
dignit6 que le domestique, la main gauche sur le
coeur, mettait d'obsequiosit6 A vous la presenter, pour
offrir a I'observation aigue de l'Oriental l'exemplaire
du catholique conqu6rant.
Discourant volontiers en arabe, Jacques continuait
de precher, comme & Antoura, de petites missions
durant les vacances. Or, au retour d'une de ces stations 6vang6liques, il lui plait de prendre les sentiers
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de la decouverte pour devaler dans la plaine, et it
donne du nez contre un campement de nomades, pea
habitues A recevoir des visites. La surprise fut courte
de part et d'autre: respectueux, les chefs souriaieat
presque en entendant un tel etranger converser avec
eux. Is lui offrirent ce qu'ils avaient de plus delicat:
un plat de sauterelles grilles. Ce mets, que ne dedaignait pas saint Jean-Baptiste et qu'appr&ient les
Malgaches, parut avoir toutes ses pr6efrences. A
l'heure du depart, les anciens le saluirent, Ini promirent lear visite et les jeunes le conduisirent par les
meilleurs chemins.
L'estimeque les diverses classes de la socikt6 damascene accordaient a Jacques Crouzet 6tait encore
accentuee par la confiance que lui timoignait journellement le consul de France.
Nonseulement ce dernier prenaitl'avis de son exp6rience sur les affaires les plus importantes, mais,
lorsqu'il s'absentait, il lui passait le chiffre, de
maniure que Ie Supirieur francais ponvait le tenir an
courant des faits intiressant le consulat protecteur
des interkts catholiques. Jacques mit une telle clart6
dans une affaire embrouille oii intervenaient les
a Capitulations , que le consul demanda an gouvernement la Legion d'honneur pour r&compenser ses
services. Au lieu d'etre agr6e chevalier de cet ordre,
Jacques fut nommE a officier d'acad6mie n, distinction
plus conforme A ses fonctions de directeur d'6cole.
Mais rien n'6galait l'attachement des coll6giens
pour leur Superieur. Is se donnaient i lui comme
Jacques Crouzet se donnait tout entier A ses ilves.
Tous les jours, aux beures tardives, m&me le soir des
jours de conge, de jeunes officiers tarcs venaient chez
lui suivre des cours de francais. Et ils itaient nombreux. Parfois, P'un d'eux manquait. Le Sup6ricur,
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au debut, s'enquerait si le service ou la maladie retenait I'absent chez lui. H6las! Stamboul 'avait jug6
trop independant, et I'infortutm avait 6t6 prendre la
tasse de caf6.
Pour le Sup&rieur, toute journbe s'achevait done
dans le travail.
Est-il office plus absorbant que le professorat, tel,
du moins, qu'il s'exergait dans les colleges et petits
s6minaires? La journ6e 6tait si bien remplie que le
professeur avait juste le temps de r6citer ses prieres
avant d'aller surveiller le sommeil des pensionnaires.
Qui dira 1'endurance de ces professeurs, riv6s A
I'enchainement du programme des 6tudes, et surtout
a l'ordre de la journe ? Mais, de ce travail incessant,
le maitre gardait cette jeunesse d'ardeur, ce cran
d'autorit:, et au-dessus de tout, cet amour quod est
vinculam perfectionis, cet amour de 1'enfant qui sera,
plus tard, le fils de sa pens6e et I'exemplaire de sa
doctrine. Refltant la vie et la joie des jeunes ames
qui 1'entourent, le professeur est oblig6, de par sa
c profession Y,de croire A ce qu'il fait et de le faire
dans Penthousiasme o. Mais cet enthousiasme, une
fois allamb, amortira ses feux et restera an fond du
<ceur des jeunes devenus vieux.
En 19o6, sur IOxus qui ramenait Mgr Crouzet a
Madagascar, des v amis a au teint mat, agents de
Compagnies diverses, venaient saluer A bord Monseigneur, A Port-Said, &Suez et jusqu'A Diego. Nouveau,

j'interrogeai: a Qri a ? II n'est pas de Lunel, celui-li ?
- Sans doute !rpliquait-il brusquement. Ancien 6leve
d'Antoura, de Damas! ,? Et, satisfaitde tant d'amiti6s
inalterables, il concluait: c Ils ont du coeur, ces
Syriens! »
An jour du cinquantenaire de son ordination et de
ses trente-cinq ans d'6piscopat, en 1923, une adresse
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signie par ses anciens 61eves de Damas vint a FortDauphin raviver la fraicheur de ses premieres annres.
Le Superieur du college, notre cher Victor Gayraud,
si regrett6, lui rappelait ses constructions, ses adaptations, ses tratraux, sa reussite. Me tendant la missive,
Mgr Crouzet: " Tenez, lisez ca! Damas, Damas! (a
fait plaisir aux vieux, le souvenir de la jeunesse! "
'Seules, les vacances lui accordaient quelque repos.
Des que les portes des classes etaient ferm6es, il courait avec ses confreres i la maison de campagne. La,
chacun s'egayait a sa guise. Son cher second, M. C16ment, battait les bordures des champs des jachtres
pour y decouvrir chicories et miches sauvages, qu'il
appr&tait en salades. Pour lui, le fusil a la main, l'ceil
sur son chien qu&tant la caille, il parcourait d'un pied
inlassable les environs.
Appel en France au mois de mai 1888, Jacques
Crouzet reprenait en paix le chemin de Damas, quand,
au petit seminaire de Marseille, il rencontra MgrTouvier, vicaire apostolique d'Abyssinie, qui rentrait, lui
aussi, dans son vicariat. Dans l'adieu qu'ils adresserent & Notre-Dame-de-la-Garde pour lui demander
son soutien, I'un dans ses luttes pr6sentes, l'autre dans
ses espoirs, aucun des deux ne se doutait que le bon
Dieu, qui les reunissait fortuitement, les menerait un
jour - dans six mois - sur les mimes sentiers &thiopiens, I'un remplacant I'autre.
A peine Jacques Crouzet 6tait-il revenu au milieu de
ses enfants qu'il recut une communication si importante qu'elle allait changer le cours privu de sa vie:
Rome l'appelait au vicariat apostolique d'Abyssinie.
Le coup porta en plein coeur. II tendit son papier a
son cher Climent, prit le fusil, siffla le chien et alla
arpenter les champs. Les cailles, alourdies par le
soleil d'aoit, ne recurent gu&re de plomb ce matin-la.
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La campagne est conseillere, plus apaisante que les
hommes. Les horizons familiers 6coutent nos reflexions
et, immobiles, suivent nos gestes. Avait-il d6sire l'6piscopat ? Sans doute n'avait-il guere song6 a cet accroissement de graces et de responsabilites. Passer de
Syrie en Abyssinie, sortir d'un coll]ge pour ivang6liser les frontieres des d6serts, quitter le bureau de
Superieur pour s'en aller, au pas de la caravane,
coucher sous ia tente et s'asseoir dans la hutte de
tribus inconnues, est encore moins difficile que de
s'accommoder aux charges toujours croissantes de
l'apostolat supreme. Qui episcopatum desiderat bonum
opus desiderat. Par ces mots, saint Paul ne fait pas
plus un appel a l'ambition que s'il 6crivait de nos jours
que celui qui desire le sacerdoce et les missions aspire
a la fonction la plus haute et la plus miritoire.
En acceptant le vicariat d'Abyssinie, Jacques Crou- •
zet acceptait de commander a des Missionnaires, ses confreres, il est vrai, mais ses ainds, pour la
plupart,- muris par 1'expbrience de l'6vangelisation,
vieillis dans les habitudes de d6nifment et de privations, parlant a des hommes et se faisant 6couter d'eux
dans une langue que lui, chef, ne comprenait pas.
Quelle autorit6 morale aurait-il sur ses missionnaires
qui, loin de contester son autorit6 spirituelle, viendraient s'appuyer chaque jour sur ses conseils et lui
demander la direction assuree dans des voies nouvelles, A ce jour inconnues de lui?
De ces terres 6thiopiennes, il ne connaissait pas
grand'chose, guere plus que le premier venu qui feuillette la geographie. Mais il avait lu souvent dans nos
Annales la misre de ces pays, la lassitude qu'ils imposaient aux ouvriers, I'abnagation des missionnaires
qui, apres avoir travaill6 lA-bas, sous les cieux brfilants, avec Mgr de Jacobis et Mgr Bel, continuaient
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la tiche de Mgr Touvier, tomb& sur le chemin.
De ce dernier ap6tre, il avait pu appricier la vertu
durant la travers6e de la Mediterranie, lors de son
dipart pour 1'Orient, et ii avait garde de ce contact
fraternel un souvenir d'affectueuse admiration pour
ces labeurs aussi ingrats qu'incessants. Voici que la
Providence divine lui faisait signe d'aller a la tate de
ce troupeau sans cesse assailli par la, bete humaine,
d'aller prendre sa part du poids du jour et de la chaleur. II accepta l'appel.
Vingt ans aprbs son admission dans la Congr6gation de saint Vincent de Paul, le 28 octobre 1888, en
la fete deg saints Ap6tres Simon et Jude, Jacques-,
Jean Crouzet, age de trente-neuf ans, 6tait sacr6
dans Ia m&me chapelle oh il avait recu la pr&trisc quinze ans auparavant.
Le pr6lat cons6crateur, Mgr Thomas, archeveque
d'Andrinople et d616gu6 apostolique en Perse, 6tait
assist6 de Mgr G6rard Bray, vicaire apostolique du
Kiang-si, et de Mgr de Peretti, auxiliaire d'Ajaccio.
" L'entr6e au chceur de ces v6nerables iveques avec
leur longue barbe fut imposante. On aurait pu se
croire &Carthage ou a Hippone, au temps oi les vieux
6veques africains se rbunissaient pour imposer les
mains au pretre que le Ciel avait juge digne d'aller
&veque

s'asseoir parmi les princes de l'Aglise. L'Itu du Seigneur se prosterne la face contre terre; aussit6t, '6motion gagne les coeurs; l'assistance tout entiere, attendrie, tombe a genoux et retient a peine les larmes!
Cependant, on entend la voix de l'Fglise monter, suppliante, vers le Ciel, pour faire appel a toute la cour
c'leste. » Ainsi s'exprimaient les Annales de janvier 1889.
Les confreres qui eurent Ie bonheur d"assister a
cette consecration ont gard6 le souvenir de la figure,
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lass6e par l'emotion, du jeune veque donnant les premieres b6nedictions. Mgr Bray, son ain6, entrant dans
la cellule oa Mgr Crouzet essayait de calmer son
6moi, lui mit familibrement les deux mains sur la

t&te, planta ses doigts dans 1'6paisseur de la chevelure, et, tirant un pen, comme ferait un frere a son
cadet, lui disait souriant: (cAh! je te tiens! les Missions! les Missions! I'Abyssinie, ga vaut bien la Chine!
C'est li-bas, avec nous, qu'il faudra travailler jusqu'au
bout!

,

Haut de taille, sec de corps, mains nerveuses et
bronz6es comme la iace dont 1'inergie rivelait la
volonte, chevelure aussi epaisse que la moustache
6tait touffue, barbe large et opulente, effacant le sourire, tel enfin d'aspect que l'imaginatioz nous profile
l'archeveque Tnrpin, chevauchant aux c6t6s de l'empereur Charles pour contenir et bcnir ses arm6es.
Parole nette, voix juste, geste rare, marche assur6e
mais sans raideur ni solennit6, simple d'allures et
d'habit, n'ayant aucun souci de l'eclat, il d6daigne la
pompe des honneurs et ne prise que la dignit6 de vie.
Ses armes 6piscopales, il les choisit, comme il voulait toutes choses, claires, simples. Elles furent parlantes. A c6t6 du blason de saint Vincent de Paul,
qui marquait son attachement a la Mission, il dressa
une croix ancrke (Crouzetto en langue d'oc). La breve
devise : Ses unica devait exprimer, aux yeux de tous,
en qui il avait ancr6 ses esp6rances.

(A suivre.)

J. CANITROT.

AMERIQUE
tETATS-UNIS
Lettre de Seur VOORHIES, Fille de la Charite,
a la TREs HONOREE MERE
Los Angeles (Californie), 18 mai 1933.

MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Voici quelques d6tails sur le tremblement de terre
qui a eu lieu le to mars. A six heures moins cinq
minutes, lorsque les sceurs sortaient de la chapelle,
apres le Da Pacem, un terrible bruit se fit entendre et
l'Orphelinat commenca i osciller. Les enfants, qui
jouaient dans la cour, avant l'heure de l'itude, entendant la cloche et croyant que c'etait l'Angelus, se dirigerent vers la grotte de Notre-Dame de la Midaille
Miraculeuse, oi elles ont I'habitude de r&citer I'Angelus tous les soirs, avant d'entrer pour 1'6tude. Au
lieu de cela, c'6tait le clocher, d'une hauteur de I25
pieds, que le tremblement secouait avec tant de force
que la cloche sonnait d'elle-m6me. En ce moment, les
briques commencerent i voler dans toutes les directions; le bruit qui suivit 6tait si etrange que les enfants
se mirent A pleurer et B invoquer 1'Immacul6e Cbnception avec toute la ferveur de leurs jeunes Ames, et
une des sceurs commenqa le Rosaire.
GrAce h Dieu, le dommage 6tait seulement materiel
et aucune soeur ou enfant n'a eu la moindre blessure.
Plusieurs des tourelles se d6tacherent du toit et une
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se pr6cipita avec tant de force contre le porche du
troisieme 6tage que celui-ci tomba sur le porche du
second etage. Une autre tourelle du c6t6 de la maison

tomba sur l'appareil de sauvetage pour les incendies
et le mit en morceaux. Les briques et le mortier continu&rent i tomber et le toit, avec ses belles tourelles
et fenktrages, aussi bien que I'attique, ont Wt6 tris
endommag6s.
Le plitre du troisieme 6tage, ou se trouvent les dortoirs, tomba en masse sur les lits des sceurs et des
enfants et, sans doute, il y aurait eu plusieurs victimes si le tremblement s'&tait fait sentir deux ou trois
heures plus tard. Comment remercier Dieu pour une
preservation si miraculeuse!
Le plitre au second etage etait seulement crevasse,
mais le marbre de la chapelle avait gliss6 a peu pres
de 2 ou 3 pouces, tandis que les statues 6taient restees
intactes. Les cierges qui brulaient devant la statue de
saint Joseph continuerent a brller tranquillement,
comme pour nous assurer que nous itions sous la protection de ce grand saint et qu'il ne fallait pas perdre
courage.
Le plitre du premier 6tage, oi se trouvent les
chambres de classes, comme celui du second, 6tait
seulement crevasse. Le soubassement n'a subi aucun
dommage.
A la fin de la premiere secousse, il fallut prendre
des mesures pour la nuit. Avec sa bont6 accoutumee,
ma sceur Mary Ann invita gracieusement les sceurs et
les enfants a se rendre chez elle, mais il etait-impossible d'accepter ce soir-li. Les pompiers et les agents
de police vinrent promptement a notre aide. Des leur
arriv6e, ils prierent sceur Cecilia de ne permettre a
aucune sceur ou enfant de rentrer dans l'6difice, parce
que c'6tait trop dangereux. Alors, eux-memes mon-
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thrent au troisieme 6tage et jeterent les couvertures
et les oreillers par les fen&tres. Chaque enfant ramassa
sa couverture et son oreiller; nos bons voisins s'empressbrent de nous rendre service en prenant la plupart des enfants. II y avait une maison vide pres de
l'orphelinat; deux sceurs, avec les enfants malades et
les petits enfants, allerent y passer la nuit. Les autres
sceurs, avec quelques enfants qui ne voulaient pas les
laisser, passerent la nuit dans une chaumiire tout
pres de l'orphelinat. Quellet nuit! A pen pres toutes
les deux ou trois heures, on sentait des secousses, pas
aussi violentes que la premiere, il est vrai, mais assez
fortes pour bien nous effrayer.
Le lendemain matin, avec l'aide des pompiers, plus
d'une centaine de lits pour les enfants furent transferes dans le sous-sol ou rez-de-chaussee de I'h6pital
Saint-Vincent; sceurs et enfants y furent reques a bras
ouverts par notre bonne sceur Mary Ann. Les sceurs
de 'h6pital n'6pargnerent pas leur peine pour leur
donner tout le confort possible; jamais nous ne pourrons oublier leurs bontes.
Depuis ce temps-la, tous les-soirs, les soeurs et les
enfants s'y rendent en omnibus pour passer la nuit;
le matin, apres an bon d6jeuner, elles retournent a
l'orphelinat pour la journ.e.
Pendant plusieurs jours, il fut impossible de rentrer dans I'edifice; notre bonne sceur Mary Ann
envoyait la soupe et le dessert, tandis qu'une de nos
bienfaitrices envoyait le diner pour les soeurs et les
enfants. An bout de quelques jours, les inspecteurs
de la ville vinrent et donn.rent la permission d'occuper le rez-de-chauss6e et le premier etage; il fut alors
possible de se servir de la cuisine et des r6fectoires.
Aprbs une semaine de suspension, les classes ordinaires recommencerent comme d'habitude.
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Pour reconstruire 1'edifice, les d6penses s'el6veront
plus de 23 Soo dollars. Le beau clocher perdra
25 pieds de sa hauteur, le toit sera sans ornements
ou fen&trage. Au lieu de plAtre, on se servira de m6tal
pour les plafonds et les murs des dortoirs. En faisant
les reparations, les ouvriers ont decouvert que les fils
metalliques pour I'~lectricit6 6taient bien dangereux;
it faudra les mettre dans des conduits, A cause du
danger d'incendie. Tout cela demande du temps et
je ne crois pas qp'iT sera possible d'occuper l'edifice
avant la fin de mai ou le commencement de juin, bien
que ma soeur Cecilia desire beaucoup avoir la messe,
pour la premiere fois depuis le desastre, le 28 mai.
Dieu merci, 'h6pital n'a pas et6 6prouv6 par le
tremblement et, A part des bouteilles et autres objets
qui ont 6t6 brises dans le laboratoire, au septieme
6tage, it n'y a rien eu de serieux.
Je suis. sure que vous avez lu dans les journaux les
noms des petites villes ruinees pendant le tremblement de terre dans le faubourg de Los Angeles. Plusieurs centaines de morts ont ete trouv6s parmi les
d&combres. Le diocese a souffert la perte de plusieurs
gglises. Beaucoup d'6coles sont fermies et, dans le
nombre, ii y en a qui ne peuvent 6tre reparkes. Il nous
reste A remercier le bon Dieu qui nous a gardees de
tout incendie aprbs le terrible desastre.
J'esplre bien, ma Tres Honoree MIre, que je ne
vous ai pas trop fatiguee avec tous ces d6tails. Permettez-moi, s'il vous plait, de vous demander un petit
souvenir dans vos prieres.
Dans l'amour de notre Mere Immaculee, je suis
votre enfant tres reconnaissante,

a

Sceur Louise VOORHIES,
i. f. d. I. c. s. d. p. m.
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COLOMBIE
JEAN-FLEURY BRET
M. Bret a servi la Congregation jusqu'4 sa mort
avec un zele infatigable qui mirite notre admiration
et notre reconnaissance. II fut longtemps la princi-

pale colonne de notre belle province de Colombie.
NA A Longes (Rh6ne), le 28 d6cembre 1854, de cultivateurs laborieux et de chretiens fervents, il trouva
au foyer familial les premiers germes de cette foi vive
et pitktrante qui devait rendre son action si salutaire.
De li ferme a l'6glise de la paroisse, la distance 6tait
grande; il fallait, 1'hiver, patauger dans la neige par
de tres mauvais chemins, et la sant6 n'y trouvait pas
son compte. Le pere se rendit lui-mtme i l'archevechi
de Lyon pour demander I'autorisation de construire
une petite gglise. Sa requ&te agreee, il queta, recruta
des hommes de bonne volont6 et se mit avec eux i
1'ouvrage. Dieu ne lui laissa pas le temps d'achever.
Bless6 mortellement par un coup maladroit, au cours
du battage du bli, il expira, apres une longue et douloureuse maladie, a l'age de trente-sept ans, laissant
six enfants a la charge de sa veuve.
L'aine, une fille, n'avait que douze ans. Les pauvres
petits aimaient bien leur maman. Tous les jours,
celle-ci se rendait ala ville voisine pour s'approvisionner an march6. Quand, au retour, leurs yeux l'apercevaient, ils couraient a sa rencontre. c Maman,
maman ,, lui criaient-ils de loin, et la maman les
aidait k monter dans sa voiture. u Pauvres petits! leur
repondait-elle entre deux baisers, vous appelez votre
mere; mais votre pere, vous ne le reverrez plus ! )
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Alors, Jean-Fleury l'embrassait tendrement. t Oh! si,
maman, rtpliquait-il, nous le reverrons IA-haut, et
vous aussi, maman! - Qui done, xeprenait la mere,
t'a enseigni cela? - Monsieur le cure n, repondait
l'enfant.
Jean-Fleury prit, au foyer familial, pres d'une mere
qui lui donnait 1'exemple, ses premieres habitudes de
piete et de charit6.
Mme Bret savait corriger quand il le fallait. La
punitionla plus redout6e etait d'aller au lit sans souper.
Les mendiants connaissaient le chemin de la maison; ils y trouvaient le gite et le couvert; on en comptait souvent trois on quatre a la fois.
La priere se disait en commun; toute la maison
etait 1ý, domestiques compris. Les exercices quotidiens du mois de Marie les r6unissaient tous prbs
d'un petit autel, devant lequel on r6citait des prieres
et chantait des cantiques.
Trois gen6rations itaient repr6sentees; car il y
avait le grand-pire, bon vieillard paralys6; ses jambes,
recouvertes de plaies, devaient etre pansbes deux fois
par jour; et cela dura sept ans.
lMme Bret eut ses heures de tristesse et de souffrances. Elle mourut a l'age de soixante-seize ans,
dans les sentiments d'une profonde piet6.
Sa fille aine P'aidait a diriger la maison; r6solue,
Sautoritaire, toujours prate a r6primander ou a punir,
elle menait son monde tambour battant. Qu'un domestique se permit une chanson tant soit peu lIgýbe, ou
edt en bouche un mot ou une allusion grossiere, le
rappel a l'ordrene se faisait pas attendre. La s6verit6
de la jeune fille avait besoin d'etre temper6e par des
-conseils de mod6ration, que la mere ne m6nageait.
pas.
Jamais elle ne se serait permis ce qu'elle reprochait

-

838 -

aux autres. Sa pi6t6 6tait exemplaire; elle pretait
volontiers son concours pour les chants de la paroisse.
La compagnie des religieuses lui plaisait. En 1871,
mourut un parent qu'elle affectionnait beaucoup. Cette
perte acheva de la d6goiter du monde. Elle refusa
divers partis, sous pretexte que, tr-s exigeante pour
les soins du m6nage, elle ne pourrait rendre un mari
heureux. La vie de communaut6 l'attirait. Les Filles
de la Charit6 eurent ses pr6f6rences. Apris quelques
mois de postulat A Rive-de-Gier et le stage regulier
au s6minaire de la rue du Bac a Paris, elle fut envoyee
a Montpellier. Son esprit de sacrifice voulut davantage. Ses superieurs la destinerent au Brisil; elle y
termina sa vie, supirieure a l'h6pital de Pernambouc.
Jean-Fleury se faisait remarquer entre ses freres
et sceurs par ses belles qualites. Le premier au jeu
comme a l'6tude, en tout il dominait facilement ses
camarades. Les plaisanteries, les tours innocents ne

deplaisaient pas a son caractire espiegle et enjou 6 .
I1 se lia tris vite d'amitii avec un enfant de son age,
qui partageait ses goits: le petit Paul Reynaud. Ce
dernier avait ses entr6es dans la famille Bret. II venait
souvent accompagne d'un 6norme chien, sur le dos
duquel Jean-Fleury installait une de ses jeunes soeurs.
Quels rires joyeux quand la cavaliere d'occasion roulait & terre !
Si Jean-Fleury savait -s'amuser, il savait aussi
obeir. La mire disait i ses freres: V
Voyez Fleury;
des que je commande, il s'execute. , C'est de bon
ceur qu'il rendait a la maison tous les petits services
qui dependaient de lui. II coupait le bois a6cessaire
pour la cuisine, et, reunissant les morceaux, en formait de petits fagots uniformes, qui faisaient la joie
de la maitresse de maison. Sa belle ardeur tombait
quand arrivait le moment de la prinre; on le voyait
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accourir alors, grave et serieux. < Comme il priait
bien! ,,,a dit depuis une de ses sceurs.
Des brebis 6taient confiees a sa garde. La surveillance de son petit troupeau, ou plut6t la solitude
dans laquelle il le menait, favorisait la meditation.
Des voix interieures lui parlaient: < Viens, je
t'initierai aux sciences humaines n, on: < Tu seras
pretre un jour. 1 A onze ans, il se mit entre les mains
d4 vicaire de la paroisse pour apprendre les premiers
e16ments du latin. L'&cole cl6ricale de Rive-de-Gier
I'eot ensuite comme 616ve. Il compta vite parmi les
meilleurs. c Ce petit fera son chemin ,, disait un
professeur a sa mhre.
La maisonpjatale n'itait pas tres eloign6e de 1'6cole;
et il arrivait parfois que, dans leurs promenades, les
s6minaristes passaient devant. Les conversations arrivaient facilement aax oreilles des domestiques. L'un
d'eux entendit un jour: (<Nous ferons comme si nous
partions en voyage pour 6vang6liser les paiens. ) La
voix 6tait celle de Jean-Fleury. t Tu ferais bien mieux,
observa le domestique, de faire comme nous, de travailler la terre. - Quand je serai pretre, r6pondit
1'enfant, je travaillerai la terre du bon Dieu. ,
La premiire communion apporta dans son ame plus
de gravit6 et plus de serieux. II s'enfermait souvent
dans sa chambre poor itudier ou chanter la messe.
Les vacances s'ecoalaient agr6ablement en compagnie de Paul Reynaud. Jean-Fleury se rendait un jour
chez Paul; le lendemain, c'6tait sontour de recevoir
son ami. Ils faisaienr lears devoirs de vacances
ensemble et se distrayaient ensemble a la recherche
des nids d'oiseaux.
A quinze ans, sa vue s'altira. Sa mere ne connaissait
quc'un midecin: Notre-Dame de Valfleury. Elle mena
son his en pHlerinage dans cette localite, y demeura
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plusieurs jours, et, au moyen de compresses trempies
dans la source miraculeuse, obtint la guerison taut
disiree.
L'6cole de Rive-de-Gier menait jusqu'en troisieme
inclusivement. Cette classe finie, Jean-Fleury passa,
comme son ins6parable ami Paul Reynaud, au petit
s6minaire de Saint-Jodard. La seconde fut une annie
de travail et de succes. La rh6torique commenca bien,
mais elle s'acheva, avant les vacances, par Ic brusque
depart de l'un et de l'autre. Pourquoi ? Le biographe
de Mgr Reynaud a raconte, dans le Bulletin de Ningpo,
que celui-ci fut cong6di6. En 6coutant son recit,
reproduit dans les Annales de la Congrigation de la
Mission, M. Bret protesta : ( C'est faux; Monseigneur
ne fut pas renvoy6; il y eut autre chose. » Et il n'alla
pas plus loin.
Que se passa-t-il done ? La sceur cadette de M. Bret
a supple6 au silence de son frire. Un seminariste qui,
du reste, n'acheva pas ses 6tudes, descendait, la nuit,
dans le jardin au moyen de draps de lit noues ensemble et volait les plus beaux fruits. Soupconnis par le
Superieur, sur de fausses denonciations d'6leves, les
deux amis, tous deux tres susceptibles, quitterent
d'eux-memes le S6minaire. Leur innocence reconnue,
le Sup6rieur les supplia de revenir; ils refuserent. Ce
r6cit, avouons-le, souffre quelque difficult6, car le
d6part eut lieu au plus tard fin avril et nous ne voyons
pas quels a beaux fruits » peut alors posseder un

jardin des environs de Lyon.
Mme Bret et Mme Reynaud, tres ennuydes de cette
aventure, all&rent, avec leurs enfants, consulter la
Vierge de Valfleury. M. Naudin, superieur, leur dit:
t Laissez-moi vos enfants; ils feront ici une neuvaine
de prinres et Dieu leur indiquera leur voie. , Apres
neuf jours, les meres revinrent. Les deux enfants leur
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firent part de leur resolution commune : aller a Paris
pour entrer dans la grande famille de saint Vincent
de Paul. Et I'acte suivit de pres la resolution; le
19 mai 1873, ils 6taient requs au s6minaire interne.
Nul doute que M. Bret n'ait donn6 pleine satisfaction, soit comme s6minariste, soit comme 6tudiant. Si
quelque chose laissait a d6sirer chez lui, c'6tait la
sante. Au lendemain de son diaconat, se manifesterent
les premiers sympt6mes d'une maladie tenace qui
restera sa croix une trentaine d'ann6es. La Congr6gation venait de se charger, a Lisbonne, d'un petit
college. II y fut envoy6 en 1878. L'ann6e suivante,
retour a Paris. II fut ordonn6 pretre a Meaux, le 29 juin,
et s'embarqua pour 1'Am6rique. Le s6minaire San Jos6
de Costa Rica fut sa premiire maison. En 188o, nous
le trouvons a Panama, oii venait de s'ouvrir un s6minaire interne. En 1881, il suivait ses trois s6minaristes
&San Jos6, et en 1882, a peine Ag6 de vingt-huit ans,
devenait sup6rieur de 1'6tablissement.
Le poste n'etait pas de tout repos dans un pays
agit6 par la fievre anticlericale. II tint bon quand
meme; mais les ev6nements se pr6cipitlrent. Ilcrivait au P. Fiat le 25 septembre 1884 : A Si la nouvelle
de i'expulsion de Mgr Thiel du territoire de Costa
Rica est arriv&e jusqu'i vous, comme je n'en doute
pas, vous ne devez pas etre sans inquietude sur notre
sort. Je vous aurais rassur6 plus t6t, si plus t6t j'avais
eu quelque garantie de tranquillit6,et surtout si j'avais
pu vous 6crire sans que ma lettre passat sous les
regards de ceux qui croyaient avoir inter&t a en connaitre le contenu. Maintenant que ces motifs n'existent
plus, je viens vous faire la narration succipcte des
principaux 6vinements qui se sont produits derniere-

men:t Costa Rica.
I Dans le courant du mois de juin, les honorables
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deput6s du peuple costaricien, r&anis en assemblee
16gislative, considbrant que le moyen le plus str de
faire avancer le pays dans la voie du progres est d'imiter certains gouvernements europ6ens, resolurent d'en
finir une fois pour toutes avec les communautes religieuses etablies sur le territoire de la R4publique. En
consequence, ces sages 16gislateurs commencerent a
deliberer sur un projet de loi dont les principaux
articles d6fendaient i toute corporation religieuse
d'admettre des novices, et aux membres de celle-ci de
vivre en communaute. L'opinion publique ne tarda pas
& s'emouvoir. Des protestations furent rkdig6es de
toutes parts et se couvrirent immddiatement de signatures. C'est ce qu'attendaient quelques personnages
politiques, initi6s a tous les secrets de la franc-masonnerie et chefs du mouvement anticatholique. Us
rbussirent A persuader au gouvernement et A l'assemblee l6gislative qu'une rivolution formidable se tramait dans l'ombre, qu'il n'etait plus temps de deliberer,
mais qu'il fallait frapper un grand coup, qui jetit
1'Apouvante et la stupeur dans le camp clerical.
c Aussit6t, 1'assembl6e 16gislative d6crtte la suppression des garanties individuelles, et, deux jours plus
tard; le chef du gouvernement lance un ordre d'expulsion contre Mgr 1'6veque et contre les R6verends Peres
j6suites, en les accusant, dans un manifeste Ala nation,
d'etre perturbateurs de l'ordre public et les chefs
d'une pr6tendue revolution qui n'a jamais existA que
dans l'imagination de quelques ennemis de I'1Eglise.
Monseigneur eut A peine le temps de nommer un
vicaire g6n6ral et de prendre A la hAte les objets absolument n6cessaires pour son voyage; ii fut conduit
immbdiatement A la frontibre. Quant aux Reverends
Peres jesuites, on ne leur accorda que quelques minutes pour faire leurs priparatifs.
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a Ceci se passait le 18 juillet. Le 22, des agents de
police vinrent s'installer A la porte du s6minaire, et
nous fdmes d-sormais gardis jour et nuit comme
suspects. Quelques jours plus tard, M. Krautwig, qui
s'occupait ici de roeuvre des missions, 6tait conduit au
port par ordre da ministre de I'Int6rieur et embarqu6
sur le premier navire qui se pr6sentait. Enfin, ce que
nous attendions tons arriva. Le 6 aofit, nous reoCmes
1'ordre de sortir du territoire de la R6publique. L'ordre 4manait du ministere; nous en appelames, par
1'intermediaire de M. le vicaire g6neral, au pr6sident
de la nation, qui, d'abord, nous accorda un sursis et
ensuite r6voqua le d6cret d'expulsion porte contre nous.
u Voila comment, par une sorte de miracle de la
Providence, nous sommes encore A Costa Rica.
Depuis ce jour, parait-il, nous avons cess6 d'&tre
suspects au gouvernement; les agents de police qui
gardaient notre porte se sont retirds et nous pouvons
actnellement vaquer en paix a nos oeuvres. Cependant,
nous sommes loin d'avoir une s6curit6 complete. La
loi dont je vous parlais tout a l'heure, qui a 6te vot6e
par I'assemblie 16gislative etpromulguee par le pouvoir
executif, est une menace continuelle pour nous. Malgr6
ce4a, chacun de nous reste ferme A son poste, plein de
confiance en la divine Providence et en saint Vincent,
qui nous protigent visiblement. Nos deux seminaires
marchent bien et ne se sont pas trop ressentis des
6vinements passes. (Annales, t. IV, p. 172.)
La persecution redoubla et il fallut partir. M. Bret
6migra en Colombie dans les premiers mois de
l'annie 1885. D'abord professeur au grand s6minaire
de Popayan, il fut, le 20 septembre 1886, plac6 a la
t&te de I'Acole apostolique, recemment transf6ree a
Call. La maison tait &organiser et mmme construire.

Les douze l66ves de la rentree se multiplibrent rapidement. Cinq ans n'6taient pas 6coul6s que 1'Pcole
fermait ses portes (( pour des motifs d'ordre physique
et moral ,. M. Bret alla poser a Tunja les fondements
des deux s6minaires. II en fut superieur de janvier 1891 au mois d'avril. Sa maladie le reprit alors.
On estima qu'un voyage en France lui ferait du bien
et ii partit. II revint plein de sant6 et d'ardeur, se
remit au travail et retomba. Puisque le mal ne gu6rissait pas, autant valait ne pas s'en occuper. II se mit
a 6vang6liser les vastes r6gions qui forment aujourd'hui le d6partement de Coldas.
Dans le catalogue de 1895 figure pour la premiere
fois l'ecole apostolique de Santa Rosa de Cabal, qui,
apres une interruption de quatre ans, continuait celle
de Cali. M. Bret fut appel a la diriger. II profita de
l'exp6rience acquise.
Sa premiere preoccupation fut de faire fleurir
1'esprit de piet6. II insistait aupris de ses collaborateurs sur la necessit6 de rendre les enfants dignes de
la communion hebdomadaire et commentait lui-m&me
en lecture spirituelle les livres qui recommandaient
cette pratique, comme les opuscules de Mgr de Segur.
Bient6t, les trois quarts des enfants s'approcherent
regulibrement et trts librement de la sainte table
chaque dimanche. L'association des Enfants de Marie
fut institu6e et confide A M. Arboleda. Les plus petits
pouvaient entrer dans la Congregation des SaintsAnges. Conferences on pr6nes hebdomadaires, visites
au Saint Sacrement, chemins de croix, mois de Marie
entretenaient l'union A Dieu dont a besoin l'aspirant
au sacerdoce.
Les 6tudes s'6tendaient sur une dur6e de cinq ans.
La m6thode d'enseignement ne diff6rait pas de celle
que propose le directoire des petits s6minaires.
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M. Bret tenait beaucoup a l'observance des regles,
comme en t6moignent ces mots d'une lettrt adressde
as P. Fiat (Annales, annie 89gS, p. 120 et suiv.): Bien
convaincu de ces deux grandes verites : que la fidelite
i nos reglements est une source inppuisable de grices
et que, sans l'exemple, les meilleures lemons et les
efforts les plus genereux demeurent steriles, j'ai tAch6
d'observer et de faire observer par mes confreres, le
plasponctuellement possible, tootes nos saintes Regles,
mais plus particulierement celles qui ont pour objet
lesexercices de pi6t&...
* Des cinq heures, plusieurs confreres doivent se
rendre dans les dortoirs, cour et corridors, pour pr6sider au lever des,6lves: or, l'experience m'a d6montr6 que surveiller des infants et mdditer sont des
choses incompatibles. Pour obvier a ce double inconvenient, nous commencons l'oraison a quatre heures
et quart, chose facile avec un peu de bonne volonte,
dans une maison pen nombreuse comme la n6tre, et
nous faisons lever nos eleves h cinq heures un quart,
ayant sein de maintenir continuellement les horloges
de la maison un pen en avance sur l'heure vdritable.
Grice a cet exp&dient, nous avons pu, pendant toute
I'ann6e, faire en commun notre heure de meditation.
t Les examens particuliers et g6ndraux, la conf6rence hebdomadaire et la r6petition d'oraison, !e chapitre, le br6viaire et en general tous les exercices
communs se sont faits avec regularitd, sauf de tres
rares exceptions. A cette fid6lit6 j'attribue les benddictions que Dies nous a dispensees et la bonne harmonie qui n'a pas cess6 un seul jour de r6gner entre
nous. )
M. Bret, on le voit, aimait la regle. Sa sceur ainee,
suprrieure a Pernambouc, lui ecrivait un jour que,
28
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faute de temps, elle avait pris la plume apres neuf
heures du soir, quand ses compagnes &taientcouchees.
u Vous auriez mieux fait, lui r6pondit M. Bret, d'aller
au lit, comme les autres. »
La mort de M. RWveillre, en g1oo, laissait vacants
les postes de Visiteur des missionnaires et de directeur
des Filles de la Charit6. Nul n'itait plus apte que lai
a les occuper; on les lui confia.
Aux vacances suivantes, il r6unit pres de lui les
Sup6rieurs des principales maisons de la province,

tint conseil avec eux, examina les mesures les plus
propres a la bonne observance des regles et des
d6crets, les soumit a l'approbation du P. Fiat et les
publia dans une circulaire que tous devaient lire
chaque anne pendant la retraite annuelle.
II fit imprimer a I'usage des consulteurs un questionnaire d6taille, auquel ceux-ci devaient r6pondre
aux temps fixes par leur reglement.
Pendant les dix-neuf ans qu'il dirigea la province,
M. Bret l'enrichit de nouveaux ktablissements : il
6tablit ses confrbres a Nataga, Ibagu6, Bogota et dans
les pr6fectures d'Arauca et de Tierradentro.
Les Sup6rieurs generaux le nommirent &plusieurs
reprises commissaire extraordinaire; c'est a ce titre
qu'il visita les maisons d'Espagne, de l'1quateur et de
I'Amrrique Centrale.
II eut mnaintes fois l'occasion de venir en France;
rien de plus facile que de passer quelques jours an
pays natal, oi il av ait freres et sceurs, neveux et nieces;
aux attraits du cceur il eut le courage de pr6firer les
6pines de la mortification.
La province des Filles de la Charit6 profita sons sa
direction. Elles 6taient au nombre de quatre cents
quand, aprbs trente et un ans, sa charge passa en
d'autres mains.
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Les Annales ont racont6 en son temps (annie 1930,
p. 416) les belles fetes auxquelles donnirent lieu, le
29 juin 1929, ses noces d'or sacerdotales. Aucun r6cit
ne montre mieux quelle place importante occupait le
veniar vieillard dans le coeur des deux families de
Colombie.
M. Ruiz exprimait vraiment le sentiment de tous
quand il disait ce jour-la : u Jamais ne s'est produite
en notre province .de Colombie une manifestation
d'affectueuse gratitude plus sincere, plus generale que
Scelle i laquelle nous assistons en ce jour... Aussit6t
que, par un.heureux hasard, nous avons eu connaisSsance d'une si heureuse chose et que nous avons pu
en faire part a nos confreres et a vos idlles, l'enthousiasme s'empara de tous les coeurs, et, depuis plusieurs
mois, nous hitions de nos vceux ce beau jour... En
vous, nous voyons le laborieux et infatigable mission. naire qui, depuis un demi-siecle, travaille sans r6pit en
notre chere Colombie, I'aimable et exemplaire sup6rieur de plusieurs maisons de la province, le sage et
prudent Visiteur qui, durant pros de quatre lustres,
gouverna, de main douce et ferme a la fois, cette province si chbre au cceur de saint Vincent, multiplia les
itablissements, 6leva les constructions necessaires et
s'efforqa de maintenir chez tous l'esprit du saint Fondateur, le missionnaire enfin qui... continue a etre
pour tous le pare tout de bont6, l'ami fidele, le conseiller prudent et 1'exemplaire des vertus d'un veritable fils de saint Vincent de Paul. »
Deux ans apres cette fete de famille, M. Bret
demandait ; etre relev6 de ses fonctions de directeur
des saeurs et de supirieur. Bien que sa vue fit menac6e par la cataracte et les doigts de la main droite
genes par un commencement de paralysie, il cherchait
a se rendre utile encore en confectionnant des balais
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avec de l'iraca. L'pisivete complete aurait trop coWt6
a sa nature active.
La souffrance ne le quitta plus. Sa seur cadette lui
ecrivait le 5 novembre I931:- Je suis bien attristie
de voir comme ta es affligi d'infirmit6s. Oh t qu'en ce
moment je voudrais etre aupres de toi pour te consoler et te soigner. Tu me dis que tes forces diminuent; je vois que tu es plus malade que tu ne le fais
paraitre Je pense bien &toi dansmies ch6tives prieres,
et, dimanche. qui est le premier du mois. je ferai la
sainte communion pour toi... Pauvre cher frere, le bon
Dieu t'a envoy lia croix pour finir ia belle couronne
qui t'attend. J'admire comme tu portes la croix avec
resignation. Quand l'heure sonnera, tu seras pret.
Quelle belle rencontre lorsque le bon Dien te dira :
Viens, mon enfant, recevoir la recompense de tons tes
sacrifices!... Et la sainte Vierge qui sera aussi pr6sente! J'envie ton sort; tu ne dois rien craindre; tu
as tout sacri&f : patrie, parents, plaisirs. Comment
voudrais-tu que le bon Dieu ne t'en rcompense pas!
Courage, mon bon frere! Nous ne nous reverrons
peut-etre plus sur la terre, puissions nous etre tons
reunis au ciel! n
Le premier d6part pour la celeste patrie iut celui
du frere. Une grippe infectieuse I'emporta, le 9 mai
1933, aprbs trois jours de maladie, malgr6 les soins
devoues de deux m6decins et les prieres de tous ceux
qui demandaient a Dieu sa guirison.
Le nom de M. Bret mirite d'etre inscrit a c6to des
noms de ceux qui ont le mieux honor- la Compagnie
par 1'6tendue de leurs services et la beaut- de leurs
vertus.
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M. JOSt-ANTONIO Ruiz
Les biographes aiment a retrouver dans le temperament physique et moral de leur heros quelque chose,
beaucoup trop parfois, du paysage et du climat de
son pays d'origine. Point n'est question d'etablir le
plus on moins fonde de leurs assertions. Quoi qu'il en
soit, il est certain que l'ime de M. Jos6-Antonio Ruiz
rendait comme un reflet des beautis de sa vallie
natale. Les collines onduleuses qui encerclent Popayan
Cvoquent le charme de sa bont ; les plaines semPes de
fleurs aux couleurs chatoyantes, son ciel incomparable
iui ont-ils donne cette vibrance poetique qui s'exhala
jusqu'a la fin en sons purs et enflamm6s? Ce qui
semble certain, c'est l'influence du milieu de distinction ancestrale, de fine culture, toujours recherch6e
et particuli rement soignie qui a mirite a Popayan le
titre d'Athines de la Colombie. Des qualit6s naturelles,
ciselees par l'Fducation quelque peu aristocratique
d'une ville jalouse des traditions d'un beau passe,
ennoblies par une foi vive et un amour de Dieu ardent
et tendre, donnrentat M. Ruiz une physionomie
morale exquise et singulibrement attrayante.
La ville de Popayan le vit naitre le i3 juin 1867.
11 eut une mire profondiment chr6tienne : elle le
forma h son image. Sous la domination lib'rale (entendons ce mot dans le sens usite dans le Sud-Amerique),
le laicisme s'etait 6tabli officiellement dans la R6publique. De vaillants et g6nereux catholiques fond&rent a Popayan une 6cole libre, dans laquelle le
jeune Jos6-Antonio rejut de maitres distingues une
instruction primaire solide et religieuse.
SDe !a, ii passa au petit seminaire dirig6 par les
Lazaristes. Le m&me jour y entrait Manuel-Antonio
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Arboleda, qui devait etre admis en m&me temps que
lui dans la Congregation de la Mission et devenir en
1907 archeveque de Popayan. Ils se librent d'une ami*ti touchante que seule la mort devait briser. Le supe-ieur 6tait alors M. Mal6zieux, homme de profonde
.bont', mais cachant les richesses de son coeur sous
-un exterieur quelque pen austere. 11 savait allier a
merveille la douceur Ala siv6rite et maintenir la disci.pline en cette jeunesse popayannaise en laquelle on
aime k reconnaitre bien des traits communs avec la
jeunesse parisienne. M. Ruiz manifesta a l'endroit de
M. Malkzieux, et cela, jusqu'A ses derniers jours, une
.reconnaissance respectueuse et filiale. De. son c6te,.
le Superieur estimait le jeune humaniste, A cause de
son bon esprit, de son application et de sa conduite
-exemplaire. Nous avons esquiss6 son caractere; il se
traduit encore par ce fait : tandis que Manuel-Anto.nio Arboleda remportait les prix de sciences, JoseAntonio Ruiz obtenait ceux de litterature. Tous deux
-avaient leurs succes. Et pourtant, le S6minaire de
.Popayan possidait des 616ves de rielle valeur, tel
-Guillermo Valencia, porte de haute volee, homme
.politique si apprecih que, sans quelques regrettables
-malentendus entre les 6lecteurs, ii serait aujourd'hui
-Prisident de la R6publique colombienne. II eut du
anoins Jl'honneur d'tre un candidat redoutable pour
son adversaire, piniblement vainqueur. Tel aussi le
.general Alfred Vasquez Cobo, actuellement ministre
-deColombie a Paris.
Ce fut en 1888 que M. Ruiz fut admis dans la Con.gr6gation. II venait d'etre ordonne diacre lorsqu'on
1'envoya comme professeur au petit seminaire de
Popayan, oji, entre autres choses, il devait enseigner
Ja ltt6rature, pour laquelle ii 6tait particulibrement
.dou6. I1 allait y consacrer une vingtaine d'annees.

En 1907, il succidait comme superieur a Mgr Arboleda, archeveque.
t Je l'ai connu et apprecie alors, 6crit un confrtre.
Sa maison etait celle de la rigle et de la cordialite, da
travail intense aussi, car il existait deux divisions bien.
distinctes : celle des s6minaristes proprement dits et
celle des coll6giens. Malgr6 le petit nombre de confrbres, il fallait suffire A tout, et joyeusement on y
suffisait, tout en observant les plus petits points de
regle comme au s6minaire. o D'ailleurs, c'est un hommage a rendre, en passant, Ala province de Colombie,.
de dire qu'elle est un modkle de rigularit6. M. Fiat
nous disait un jour qu'il attribuait la prosperit6 de la,
province A la sainteti de M. Foing, son fondateur, et
i la prudence de M. Bret, alors Visiteur. Sans rien,
diminuer de ce jugement, on peut ajouter qu'elle 6tait
due a la s&rieuse formation qu'y recevaient les jeunesgens et a la bonne volont6 et g6n&rosit6 de tous..
A 1'6poque, A Popayan et ailleurs, on se levait m&me a
quatre heures moins vingt, afin de commencer I'oraison a quatre heures et la terminer a cinq, heure dvlever des 6lves et commencement des surveillances.
Qu'on ne se r6crie pas! Je ne pretends pas presenter
la chose A l'imitation de tous; elle ne se pratique
d'ailleurs plus. Mais elle est un trait qui marque quel
6tait l'esprit d'observance de !a maison et de la province tout entire. Admettons que ce fit une exag-ration, mais elie est sinon imitable, indiscutablement
admirable... et rare. Tandis que l'exagdration contraire est, elle aussi, indiscutablement plus communeEt on ne se ricrie pas. Malgr6 les preoccupationsdiverses qui incombent a un superieur, M. Ruiz faisait des classes et des promenades, comme ses confreres. Ces dernitres lui taient particulircement
pinibles, car dejA il souffrait des jambes. Mais, comme-
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il n'itait pas facile de trouver un remplacant, tous
4tant habituellement occupls, il allait, apris avoir

M piernas! Mis pobres piernas! Un autre de
soupir : Mis
ses anciens condisciples et amis se trouvait dans le
personnel professoral, c'6tait M. Charles Arboleda,
frere de I'archevaque et un peu plus jeune. M. Ruiz
et le Padre Carlos luttaient d'attentions I'un i I'1gard
de l'autre; c'etait riellement touchant; c'etait un
melange singulier et rarement rencontre de respect et
d'amiti6. D'ailleurs, le souvenir que j'ai gard6 de
M.-Charles Arboleda est singulitrement edifiant; ii
6tait si humble, si pauvre, si mortifi6, si charitable, si
attach&a sa vocation! 11 ne possedait pas les qualit6s
intellectuelles dont Dieu avait doue son frere, mais il
avait des vertus extraordinaires et auxquelles, sans
pouvoir en.donner quelques traits, puisqu'il s'agit de
M. Ruiz, je ne puis m'empecher de rendre un hommage emu.
M. Ruiz ne demeura pas longtemps superieur; il
etait trop droit pour soupconner la duplicit6, trop
d6sinteress6 pour imaginer qu'un de ses confreres,
qui, depuis, d'ailleurs, a quitte la Congregation, pit
envier son poste, trop bon pour assurer de main tres
ferme, lorsque besoin etait, la discipline rigoureuse.
Atait envoyi i Tunja, pour suc,6der i
En 1911, il
Mgr Larqubre dans la direction des Missions dioc6saines. Les anuees qu'il consacra a cette oeuvre furent,
'de son propre aveu, les meilleures de sa vie. Les cures
professaient a son 6gard une sympathie sincere et respectueuse; avec ses compagnons d'apostolat, il vicut,

non sans vertu parfois, dans une constante et 6gale
charit6. L'eveque de Tunja 1'honorait d'une estime
toute particuliere.
En 1918, au cours d'une mission, il tomba tres gravement malade. Le docteur d6clara qu'une pneumo-
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nie double mettait ses jours en peril. M. Ruizse rendit
compte lui-meme du danger oh it se trouvait; il fit
appeler un de ses confreres et lui fit ce qu'il pensait
6tre sa derni&e confession. 11 requt l'Extreme-Onction; la bire 6tait prete et tous attendaient le denouement fatal. Mais les ferventes prires qui monterent
vers le ciel en sa faveur toucherent le coeur de Dieu;
pen a pen, le malade se retablit et il put revenir au
s6minaire de Tunja. Mais il se sentait fort affaibli.
AppelM a la Maison centrale de Bogota, il acheva de
se r6tablir, tout en rendant d'utiles services en donnant des cours d'histoire eccl6siastique et de pr6dication a nos chers 6tudiants.
Vers la fin de l'annie 1919, il fut place & Cali,
comme aum6nier de la Maison centrale des Filles de
la Chariti. C'est dans 1'exercice de ces fonctions qu'il
fat ravi par la mort le I' janvier 1932.
II n'y a 1A, 6videmment, qu'une esquisse de ce que
fat cette existence toute d'id6al et de bont. Quelques
traits recueillis en la conf6rence qui fut faite a Call
sur les vertus du d6funt et parmi les souvenirs de celui
qui redige ces lignes pr&ciseront un peu mieux cette
6bauche.
L'un de ses confreres, qui fat son compagnon aux
etudes, puis travailla &la m&me oeuvre que lui durant
ses dernirres ann6es, lui rend le t6moignage suivant :
a M. Ruiz 6tait un homme de regle, fidle observateur
de toutes ses prescriptions. Tel il a 6ti au seminaire,
tel je l'ai connu aux &tudes, tel il se conserva jusqu'i
la fin de sa vie. ,
II n'6tait jamais en retard pour les exercices de com-

munaut6, pour l'accomplissement de ses divers offices
et occupations. Et meme, en raison de son caractere
nerveux et empress6, et vers la fin, a cause de ses mauvaises jambes, qui lui faisaient redouter de ne pas
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arriver a l'heure, il etait plut6t en avance. Tous les
jours, leve avant qaatre heures, il ne se couchait qu'avec
la communaut6. A la fin de sesjournCes bien employees,
apres avoir, selon une habitude a laquelle il manquait
rarement et pour des raisons graves, recit6 le briviaire en commun, ii faisait une lecture piense dans
qtn livre francais : une biographic de contemporain,

oune vie de saint nouvellement parua ou un trait d'as-ctisme. II faut dire que si M. Ruiz parlait assez difficilement le franjais, faute d'habitude, il le connaissait
bien, non seulement quant an vocabulaire, mais jusqu'k
en saisir les finesses. Aprbs cette lecture spirituelle, it
recitait le chapelet, puis il s'acheminait vers I'oratoire,
-o&il faisait r6gulibrement vingt minutes de visite an
-Saint Sacrement.
Aux retraites annuelles, il aimait a redire que ses
-anaies pass6es a Cali lui avaient 6t6 m6nag~es par la
Providence pour se preparer a la mort.
Le trait le plus saillant de cet heureux caractere
-ktait la bienveillance, la bonti sons toutes ses formes.
II avait an bon sourire, et, mieux que cela, le devouemaent. Les 6leves de Popayan I'appelaient familierement entre eux Papa Ruiz. II itait toujours prtt a
rendre service a tous, i sesconfreres, aux pretres sculiers, aux seurs et aux associations 6tablies chez elles,
aux diverses communautes, aux el6ves, a tout le monde.
Son extr&me d6licatesse lui dictait de touchantes
attentions. Alors qu'il etait suphrieurA Popayao, tous
ses confreres 6taient Colombiens, sauf un seul qui
-tait Franqais. II s'ingeniait, pour faire plaisir a ce
dernier, a provoquer des occasions qui lui permissent
d'aller faire quelque ministare daus une maison de
seurs dont la superieure etait Franaaise. De temps a
autre, il 1'envoyait passer la recreation chez les PNres
R6demptoristes, qui alors etaient tous Francais. "Allez
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beatification de Jeanne d'Arc, il pr6para une fete
splendide, s'arrangea afin que ce fut une veritable
surprise pour son confrere, a qui il fit chanter la messe
le plus solennellement possible, et accorda aux eleves,
auxquels il en fit part en des termes d'une delicatesseinfinie, un conge special avec tous les avantages
qu'il pouvait comporter. A l'occasion de la fete du
Snprieur, la fanfare de la ville Atait venue donner ura
concert au s6minaire. M. Ruiz voulut qu'apres l'hymne-

national colombien, elle exicutit, en faveur du Francais, l'hymne national francais. Ces traits donnent uneidle de ce qu'etait son cceur et des multiples inspirations qu'll lui donna bien des fois au cours de sa vie
pour faire plaisir autour de lui.
Missionnaire, il le fut dans I'ame. Tres ardent, poss6dant a fond sa langue maternelle, dou6 d'une foi
vive et simple, il 6tait excellent pr6dicateur. Pectusest
quod disertos facit, a dit le potte. Et M. Ruiz posskdait un coeur singulibrement chaud et vibrant. II
gagnait facilement les ames. Les curds chez lesquelsl'appelait son apostolat devenaient tout de suite ses
amis, et dans un diockse oh soufflait contre nous un
certain vent d'hostilit6, il contribua, dans une grande
mesure, a reconquerir l'estime et les sympathies dont
la Congregation paraissait privee.
Envers les Filles de la Charit6, il se montra toujours
d'une exquise bonte. On peut dire qu'il ne leur refusait jamais rien. Non seulement il leur prodiguait lessecours de son minist&re, les aidant et les encourageant
dans les difficultes qu'elles pouvaient rencontrer, mais
encore accedant . tous les d6sirs. II 6tait poete, et son
reel talent il le mettait volontiers a la disposition de
tous; les soeurs pouvaient lui demander de composer
un compliment, les paroles d'un chant, il le faisait
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volontiers. Une Visitatrice extraordinaire put lfui dire..
un jour avec virit6 : ( Oui, je sais que vous etes une
maman pour mes soeurs. , Lui-mme disait quelquefois, en riant, a ces bonnes Filles qu'il tait pour elies
el caballito de la lecke.
M. Ruiz 6tait profond6ment attach &Asa vocation.
Une des dernieres annies de sa vie, comme il prchait
une retraite aux enfants d'une 6cole de Freres maristes,
il leur disait qu'il ne se souvenait d'avoir fait de la
peine a sa mere qu'une seule fois dans sa vie, ce fut
lorsqu'il lui annonca son entr6e dans la Congregation
de la Mission. Et il ajouta que, dans la suite, jamais
il ne s'en 6tait repenti.
II passa pros de vingt ans a Popayan, oi vivait sa
famille. 11 ne visitait ni ses freres ni ses seurs. II
passait fr6quemment devant la maison oi habitait sa
mere, mais sans s'y arr&ter. II lui rendait visite quelquefois, rarement, et ces visites 6taient courtes. Et
Dies sait, pourtant, combien il 6tait sensible et
affectueuxl II eut beaucoup & souffrir a cause des
6preuves de toutes sortes qui afflighrent les siens.
II les recevait pour les consoler et les encourager, les
aidant un peu quand il le pouvait. Ensuite, il priait
pour eux, les abandonnant A la divine Providence.
M. Ruiz gardait un souvenir emu et 6difiL des anciens missionnaires qui fondbrent la province de
Colombie. Nous avons cit6 M. Foing et M. Malizieux;
il faudrait y ajouter M. Rouveret, qui fut son directeur au skminaire interne. II avait, et ceci est la
marque de son bon esprit et de son esprit de foi, il
avait pour ses sup6rieurs plus que du respect, mais
encore un culte d'affectueuse gratitude. Aussi, quand
le bon M. Stappers, ancien sup&rieur du s6minaire de
Popayan, cilbra & Call ses noces d'or sacerdotales,
M. Ruiz fut l'me de la fete, et quand, plus tard, le
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viniri M. Bret atteignit ses cinquante annees de sacerdoce, ce fat encore M. Ruiz qui pr6para les solennit6s; il prononca un beau discours dans lequel il exalta
ses anciens maitres et fit 1'iloge bien senti des Visiteurs successifs de la province de Colombie.
Le bon Dieu reservait a M. Ruiz, pour la fin de sa
vie, une inexprimable consolation, fort inattendue d'ailleurs : une personne charitable voulut lui procurer It
bonheur de venir en France et de visiter les lieux si
chers a la devotion chr6tienne et a son coeur, si attache
i la double famille de saint Vincent. Sans doute, 1'Ntat
de ses jambes ne lai permit pas de satisfaire tous ses
pieux-desirs; il dut; en particulier, renoncer au pelerinage de Rome. Mais que de consolations pourtant! II
note, le 22 mai, l'impression que lui cause la MaisonMere : t Je suis enchant6 de la r6gulariti et de l'csprit
de simplicit6 qui regnent la Maison-Mere. Le Sup,rieur g6neral est d'une amabilite charmante. -Aujourd'hui, 23 mai, j'eus le bonheur de contempler de tout
pres la pr6cieuse relique du corps de saint Vincent,
Pire des pauvres; je priai un bon moment pour nos
besoins personnels, ceux des miens, de mes bienfaitears, sans oublier la chere Patrie. -

24 mai. Fete de

la Pentec6te. Je viens d'assister a la messe solennelle.
Quelle correction admirable dans les ceremonies de
lamesse! Quelle perfection dans ce choeur puissant
de pres de deux cents voix! L'orgue parle vraiment
sous les doigts de l'organiste.,, A cueillir dans les
lignes oi il relate son pMlerinage a Clichy : c J'ai vu
M. Caussanel le jeune, ig6 de quatre-vingts ans, qui me
ft, en pleurant, le panegyrique de M. Berthomet, son
ancien fils spirituel au siminaire d'Angouleme. , Au
Berceau, il v6nere le ch&ne seculaire, la maison de
Ranquines, ou, apres avoir fait sa m6ditation dans
l'humble maisonnette, il y celebre ia sainte messe.
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a Impossible de dicrire la ferveur que j'ai ressentie
dans cette maison sacr6e..
I1 revint en Colombie en compagnie de M. Pron,
Visiteur de la province, apres I'assembl6e g6n6rale.
La travers6e fut bonne. Cependant, d&s son arriv6e k
Cali, M. Ruiz se sentit fatigu6; la fievre se declara. Le
docteur qui, d'abord, s'6tait cru en face d'un acces
de paludisme, diagnostiqua une fibvre typhoide. Le
malade fnt transport6 a l'h6pital, oa il requt les soins
empress6s et fraternels des Filles de la Chariti. Lentement, le mieux se d6clata et la convalescence commenca. II 6tait d6cide que.M. Ruiz irait achever de se
remettre k Popayan, quand, soudaii, le 29 d&cembre, it

fut frapp6 d'une congestion ceribrale qui le priva de
1'usage de la parole. II recut en pleine connaissance les
derniers sacrements, et le 1" janvier 1932, vers cinq

heures du matin, il rendait &Dieu sa belle Ame.
M. Ruiz itait venu en France dans 1'espoir que la
sainte Vierge, rue du Bac on & Lourdes, gu6rirait ses
pauvres jambes. I1 s'6tonnait naivement a Paris de ne
pas sentir d'amilioration, mais il esperait que le miracle se produirait dans les Pyrenees. 11 revait d'etre
encore utile et de travailler plus facilement an bien des
ames, A son retour au pays natal. La Vierge Immacul6e
le combla de ;es douceurs maternelles... et peut-8tre
lui fit entrevoir l'avenir si prochain pour lui. II note en
effet: a 3 juillet. Ah! Lourdes I Lourdes! Impossible
de dire toute l'ardeur, tout I'enthousiasme surnaturel
et toutes les consolations spirituelles que j'proTrvai
devant la grotte binie! Durant ma vie, j'avais eu bien
des jouissances. Aprts avoir vu Lourdes, le ciel! n Cinq
mois plus tard, la Vierge Immaculie, celle de la Medaille et de Lourdes, qu'il avait tant priee, il lacontemplait dans le sijour do'oi sont bannis tous les maux et
oiu les joies sont indicibles, le ciel.

ACTES DU SAINT-SIEGE
I. -

DE

BREF DE BEATIFICATION

SCEUR

CATHERINE

LABOURE

PIUS PP. XI
AD PERPETUAM REl MEMORIAM

« Horti coaclusi qua violae odoratae, flores quidem humiles
ac eximio fragrantes odore, in Ecclesia mirabiliter exstant
aliquando animae christifideles, quae claustralibus vel religiosis in domibus parietum umbris occultae, flores honestatis
ac sanctitatis, christianae perfectionis culmen per bumilem
4tque absconditam, quamvis laboriosam, in Ch;isto vitam,
adipiscuntur. E quibus una procul dubio habenda est Venerabilis Dei FamulaCatharina Labour6, quae, Puellarum Caritatis in S. Vincentii a Paulo Societate humillimis muneribus
functa, usque ad mortem, licet pluribus cha ismatibus donata,
voluntarie abscondita in Deo atque occulta permansit. Anno
millesimo octingentesimo sexto, die secunda mensis Mail, e
coniugibus morum integritate ac religione praestantibus
,Petro Labour6 et Magdalena Gontard intra fines dioecesis
Divionensis in loco a Fain-les-Moutiers , nuncupato nata est
ipsa Dei Famula, cui insequenti die Catharinae nomen ad
Sacrum Baptismatis Fontem impositum est, etsi in posterum
apud suos etiam Zoe vocata sit. Iam in pueritia indolis suavitate, morum candore animique pietatt eluxit, et post genetricis mortem vix novennis Beatissimae Deiparae uti filiam
sese commisit. Apud amitam, quae ipsius matrem in eandem
educandam tune suffecerat, biennio transacto, in domum
paternam reversa, adulescentula adhuc rei familiaris curam
suscepit, nullis laboribus parcens ac durioribus quidem
vacans operibus ; quod autem a domesticis curis ei supererat
temporis, in pietatis religionisque exercitationes sive domi
sive in ecclesia impendebat: ita ut iuvenibus puellisque
patrii loci tanquam virtutum ac sanctae vitae exemplar imi-
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tandum a concivibus suis iam tunc commendaretur. Ex ipso
vero tempore quo duodecim agens annos ad Eucharisticas
dapes primum accessit, plane singularis pietatis sensibus
exarsit, omnibusque religionis caritatisque in actionibus se
exercens, perfectiorem vitam aggressa est. Cum autem cuperet, iuvenis adhuc, in aliquam religiosam familiam adscita
Deo inservire mox Institutum Vincentianum Puellarum Caritatis ingredi constituit, sed ob difficultates atque obstacula a
genitore suscitata pium suum consilium tunc temporis dimisit, auxilium a Deo solum in re tanti momenti fidenter expectans. Magno propterea animi gaudio, vicesimum quintum
attingens annum, paternoconsensu tandem aliquandoobtento,
voti compos facta, excepta est antea inter c Postulantes ,
domus, quam Castri ad Sequanam in oppido tune Puellae
Caritatis habebant; et dein in parisiensem domum principem
f Seminarii n, uti aiunt, translata, ibi religiosae probationis
suae tempus piissime transegit. Eidem, ut fertur, Venerabili
Dei Famulae, ab ipso tirocinii tempore quo se parabat ad
religiosam vitam Vincentiani Instituti, Immaculata Virgo
Maria benignissime apparuit, eidemque curam concredidit
Sacri cudendi Nonmismatis referentis quidem in recta fronte
Deiparae ipsiusmet, quae virgineo pede serpentis caput protereret, manibusque extensis subiectum terrae orbem radiis
illustraret, effigiem, circum circa habentem verba a 0 Maria
concepta sine peccato, ora pro nobis qui ad te confugimus » ;
in versa autem fronte sanctum Mariae nomen, eminente supra
Crucis signo, duobus inferius adiectis cordibus, altero obsito
spinis, altero ense transfosso. Mirabilis est in oculis nostris ipsius miraculosi Nomismatis pervulgatio! Per ipsum
enim Deus innumerabilia usque ab initio operatus est prodigia ac largissime etiam nunc operatur; sed tamen tanta
Venerabilis Dei Famula tunc temporis in mandato Beatissimae Virginis exequendo humilitate enituit, ut in huiusmodi
apparitionem praeceptique narrationem,quadraginta sex per
annos, semetipsa silentio obducta, nomen quidem suum
revelari nunquam siaeret. At nec solum humilitate Venerabilis Dei Serva excellere visa est. Eadem sane, expleto tirocinio, in alteram Societatis Puellarum a Caritate parisiensem
domum, quam ab ccEnghien n nuncupant, missa, in proximos
magna caritate fulsit, cura quam erga pauperes senes hospitio receptos mirabiliter gessit. Omnia in Deo conspiciens,verba sua, optata, cogitationes ad Deum dirigens maxima
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iugiter pietate eluxit, erga lesum Christunl sub Eucharisticis.
yelis delitescentem succenso amore fiagravit, Sanctissimam
Virginem Dei Matrem qua filia amantissimacoluit, ac proinde
in puritatem suam, ut digna tantae Matris essei, vigilando
sedula; sui ipsius oblita muneribus sibi creditis imperturba-

bili patientia studioque attento functa est; sororibus sociis se
continenter aequo animo praebuit; in diligenda denique paupertate sapiens res omae genus contempsit, ita ut post eius
obitum, ne una quidem res ad ipsam pertinens a sodalibus
tanquam relliquia quaesita dari potuerit. Sanctam vero vitam

absconditamcumr Christo in Deo transactam ultima die mensis
decembris anno millesimo octingentesimo septuagesimo
sexto, aetatis igitur suae septuagesimo, religiosis votis iteratis, Venerabilis Dei Famula, omnibus e domo sodalibus
adstantibus, placidissimo exitu cum immortali commutavit.
Corpus autem, post pretiosum Dei Famulae in conspectu
Domini obitum, adcryptam delatum est sacelli domus, quam
in c Reuilly , Societas Puellarum Caritatis possidebat,eoque
in loco, singulari venia a civitatis rectoribus obtenta, humatum, frequentissimis ex omni ordine civibus, sed praesertim
sociis e pluribus Vincentianis domibus, ac filiarum Mariae
Immaculatae societatibus, pueris puellisque et pauperibus,
qui sanctitatis vitae fama ac virtutibus Catharinae Labour6
commoti erant. Sed huiusmodi sanctitatis fama, Venerabili
Dei Serva demortua, vividior in dies facta est ; quapropter,
in Parisiensi Curia Ordinariis Processibus confectis, nil
mirum si a rec. mem. Decessore Nostro Pio PP. X Venerabilis ipsius Dei Famulae Catharinae causa digna habita fuerit, quae Sacmae Rituum Congregationi cognoscenda committeretur, et anno millesimo nongentesino septimo ipse Pontifex
manu propria die XII mensis Decembris Commissionem
Introductionis causae signaret. Inquisitionibus itaque iudicialibus in Famulae Dei vitam resque gestas expletis, ceterisque omnibus rite absolutis, Nos, cum mox etiam super
Venerabilis Servae Dei virtutibus disceptari coeptum sit,
sollemni decreto, quod die decima nona m. Iulii anno millesimo nongentesimo tricesimo primo editum est, ipsius Venerabilis Catharinae Labour6 virtutes heroicum attigisse fastigium sancivimus. Agitata dein quaestione de duobus miraculis, quae a Deo patrata ferebantur per eiusdem Venerabilis
intercessionem, post duasCongregationes antepraeparatoriam
nempe ac praeparatoriam necnon aliam generalem Congre-
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gationem, quae coram Nobis die septima mensis Februarii,
hoc ipso anno, habita est, rebus omnibus acerrimcr judicio
investigatis, Nosmetipsi, die tertiadecima mensis Februarii
memorati, proposita miracula constare sollemniter declaravimus ulteriusque proinde in casu procedi posse. Cum igitur
esset de virtutum heroicitate ac de miraculis prolatum consilium, illud tantum supererat discutiendum, aum Venerabilis
Ancilla Dei inter Beatos coelites tuto recensenda foret. Hoc
dubium propositum est a Dilecto Filio Nostro Alexandro
Sanctae Romanae Ecclesiae Diacono Cardinali Verde, huius
Causae Ponente seu Relatore, in Comitiis generalibus coram
Nobis die vicesima quinta mensis Februarii vertentis anni
millesimi nongentesimi tricesimi tertii habitis, omnesque qui
aderant tam Cardinales quam Sacrorum Rituum Consultores et
Praelati unanimi consensu affirmative responderunt. Nos
autem in tanti momenti re Nostram aperire mentem distuiimus, donec enixis precibus a Patre laminum superoum subsidium posceremus. Quod cum impense fecissenus, tandem die
decima secunda mensis Martii hujus anni, scilicet Dominica
secunda in Quadragesima, Eucharistico Sacro rite litato,
adstantibus Dilectis Filiis Nostris Camillo Sanctae Romanae
Ecclesiae Diacono Cardinali Laurenti, qui Sacrorum Rituum
Congregationi praepositus est, atque Alexandro Sanctae
Romanae Ecclesiae Diacono Cardinali Verde, Causae Relatore, nec non dilectis filiis Alphonso Carinci, Congregationis
Rituum Secretario, et Salvatore Natucci, Sanctae Fidei Promotore generali, tuto procedi posse ad sollemnem Venerabilis Dei Servae Catharinae Labourd beatificationem, auctoritate Nostra pronunciavimus. Quae cum ita sint, precibus
quoque permoti universae Societatis Puellarum Caritatis et
Congregationis Missionis, quae pariter institutore gaudent
sancto Vincentio a Paulo, necnon SocietatumFiliarum Mariae
Immaculatae, quae Venerabilis ipsius Virgini Deiparae obsequentis Catharinae incitamento iam provide constitutae sunt,
quacque memorato Nomismate prodigioso ut insigni proprio
utuntur, Apostolica Nostra auctoritate, praesentium Litterarum tenore, facultatem facimus ut Venerabilis Dei Famula
Catharina Labourd, e Societate Puellarum Caritatis, Beatae
nomine in posterum nuncupetur, eiusque corpus ac lipsana
sea relLiquiae, non tamen sollemnibus in supplicationibus
deferenda, publicae fidelium venerationi proponaatur, atque
imagines eius radiis decoreatur. Eadem praeterea Apostolica
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Nostra auctoritate concedimus ut de illa quotannis Officium
recitetur de Communi Virginum cum lectionibus propriis

pariter per Nos adprobatis, servatis servandis, sed tamen in
dioecesi dumtaxat Divionensi, ubi nata est Serva Dei, atque
in archidioecesi Parisiensi cum in eadem migraverit ad Dominum, itemque in templis ac sacellis ubique terrarum sitis,
quibus utuntur tam Societas Puellarum Caritatis quam Congregatio Missionis, ab omnibus fidelibus, qui horas canonicas
recitare teneantur quod ad Officii recitationem, et, quod ad
Missas attinet, ab omnibus Sacerdotibus tam e saeculari quam
e regulari clero ad ecclesias sire sacella, in quibus festum
agitur, convenientibus. Denique largimur ut sollemnia beatificationis Venerabilis Famulae Dei Catharinae Labour6
supradictis in templis seu sacellis celebrentur, diebus legitima auctoritate designandis, intra annum, servatis servandis,
postquam eadem sollemnia in Sacrosancta Patriarchali Basilica Vaticana peracta fuerint. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis et decretis de non cultu
editis ceterisque in contrarium facientibus quibuslibet.
Voiumus autem ut harum exemplis etiam impressis, dummode manu Secretarii memoratae Sacrorum Rituum Congregationis subscripta sint atque eiusdem Congregationis sigillo
manita, in disceptationibus etiam iudicialibus eadem prorsus
fides adhibeatur, quae Nostrae voluntatis significationi, hisce
ostensis Litteris, haberetur.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXVIII mensis Maii, anno MDCCCCXXXIII, Pontificatus Nostri decimo secundo.

E. Card. PACELLI,
a Secretis Status.
2. -

FACULTiS DE LA SACRPE PENITENCERIE

Ces facultds ont 6t€ renouveldes pour trois ans le 13 mai
1933. On trouvera le texte des sept premieres facult6s dans les
Alualrs, t. LXXXV, p. 411 et suiv. ; celui de la huitibme, au
t. XCI, p. 288. Une neuvieme est ajoutie, la voici :
Absolvendi a censuris et a faenis ecclesiasticis circa duellum
statstis, in casibus dumtaxat ad forum externum non deductis,

injuacta gravi faenitentia salutari et aliis injunctis quae
fuerint de jure injungenda.

-864Comme pricedemment, M. le Supdrieur gineral accorde ces
pouvoirs aux Visiteurs, aux Sup-rieurs et aux confreres que
ceux-ci voudront bien ddsigner.
3. -

ERECTION DE LA PREFECTURE APOSTOLIQUE
DE KIENCHANFU

Par lettre apostolique du 29 novembre

1932, le vicariat

apastolique de Yukiang est d4membrt. Le territoire d6tachi,
forme des sous-pr6fectures de Nangcheng, Tzuhi, Nanfeng,
Lituan et Kuanchang, constituera la prefecture apostolique
de Kienchanfu, confiee aux Pires de Saint-Colomban.
4.

-

MISSION DE BIKORO

M. Felix Dekempeneer est nomme supfrieur ecclesiastique
de la Mission de Bikoro (3 juin I933).
5. -

TRIDUUMS EN L'HONNEUR DE LA BIENHEUREUSE
CATHERINE LABOURE

Beatissimo Padre, II Postulatore Generale della Congregazione della Missione, prostrato ai piedi della SantitA Vostra,umilmente implora la facolth di potere celebrare in tutte

le chiese ed in tutti gli oratori sia pubblici che semi pubblici
dei Preti della Missione e delle Figlie della Carith, noncht
in altre chiese ed in altri oratori pubblici da designarsi per
mezzo dei rispetivi Ordinarii, un solenne Triduo in onore
della nuova Beata Caterina Labour,, con i privilegi indicati
nella Istruzione emanata della Sacra Congregazione dei Riti
il 25 Marzo 1925, ne 4394.

Congregationis Missionis.
Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI tributarum,
petitum indultum pro triduanis festivitatibus diebus a Superiore respectivae domus rite designandis in honorem Beatae
Catharinae Labourd, Virginis e Societate Puellarum a
Caritate, in ecclesiis seu oratoriis praecipuis Presbyterorum
Congregationis Missionis et supradictae Societatis necnon
in
aliis ecclesiis seu publicis oratoriis ab Ordinario designandis,
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quando congrue in supradictis ecclesiis sollemnia peragi
0on possunt, una cum privilegiis Missae de eadem Beata et
ladalgentiae plenariae et partialisin forma Ecclesiae consueta
lucrandae benigne concessit, servatis rubricis aliisque servandis una cam instructione Sacrae Rituum Congregationis
huic rescripto adjecta. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 29 maii 1933.

C. Cardinal LAURENTI,
S. R. C. Praefectus.
A. CARINCI,
S. R. C. Secretarius.
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cantatis sine sacrisministrisin ecclesiis el oratoriisprincipalibus Instit1ti Filiarum a Caritate.
Juillet-aoit. rise LabourS.

Bref de Biatification de Sceur Cathe-

Bulletin de l'Archiconfr6rie de la Sainte-Agonie. Mai-juin 1933. - La quatrieme parole de Jlsus sur la
coix, par E. Neveut.
Folleville. - 4 juin 1933. - Le T. H. Pire Verdier.
- Saint Vincent de Paul,le grand ouvrier du bon Dieu,
par J.-S. - Acko de la vie familiale i Folleville.

L'icho de la Maison-ere des Filles de la Charite. Juin 1923. - Le recueillement, par M. Cazot. - La
chdsse de Swur Catkerine. - Note du D' Didier sur
Pitat de coniervation du corps de Sacur Catherine. Cause de la Bienkeureuse Mere.
Juillet. - Le Te Deum de Sceur Catheyine, par la
Mtre Lebrun. - La beatification de sceur Catherine.
voyage, ciremonies, audiences.
-

Aoit. - Le secret de Saur Catherine, par M. Cazot.
Le triduum a la Maison-Mere.

Les Missions des Lazaristes et des Filles de la Charit6.
-Mai 1933.- Les Lazaristes h Jehol(Mandchourie),par
Mgr Clerc-Renaud. - A l'endroit de leur supplice et
frks de leur tombe, on ne les oubliepas ! - La Mission
d'ndochine, par sceur Sempe. - Dans la forit vierge,
par J. Calas.
Juin. - La bdatification de Sceur CatherineLabourl.
-- Le centenaire des Confirences de Saint-Vincent-dePaul. - La soixantaine de profession de scur Martinroche a Tauris. - Dans la forit vierge, par J. Calas. L'hkpital Sainte-Marie de Changhai.

-

868 -

Juillet. - Le caurde saint Vincent de Paul. - Fite
du Bienheureux Perboyre an Hu-pi, par le P. Silvestri.
- Baptiser... c'est bien... mais ce 'est pas tout. Ghessesseou. - Dans la fordt vierge de Colombie.

Vincentius a Paulo. - Janvier 1933. -

Un nouveau

Visiteur : M. Hubert Meuffels. - Souvenir de M. de
Wit, missionnaire en Abyssinie. - Missionnaires medecins de la Mission. - Avec la flottille en Australie, par
G. Litjens. - Vie de saint Vincent de Paulpar M. Coste.
- Ricit de Missions, par M. Baeteman.
Mars. - Souvenirs de notreSupirieurginral,M. Franfois Verdier. - Bombardement de Skankaikuan, par
un t6moin oculaire. - La prefecture apostolique de
Soerabaia;risultats consolants. - Impressions h la lecture des lettres de saint Vincent de Paul. - Miskre de
l'opium en Chine. - Lettre de M. Zwarthoed, missionnaire au Brisil. - Ricits de Missions, par M. Baeteman.
Sanct Vincenz. - F6vrier 1933. - Caractire de
saint Vincent de Paul. - Une vie de chariti dans I'esprit de saint Vincent. - Grdces obtenues par saint Vincent. - Causeries d'un vieux missionnaire. Notre
icole apostolique & Niederprim. -- Grdces obtenues par
la Midaille miraculeuse.
Mars. - Caracterede saint Vincent de Paul.- Gindralat de M. Verdier. - Causerie d'un vieux missionnaire. -- Grdces obtenues par la midaille miraculeuse.
- Cinquante ass supirieurea lI'dpital du Saint-Esprit.
Avril. - Caractkre de saint Vincent de Paul. - Causeries d'un vieux missionnaire. - Miracles obtenus par
swur CatherineLabourl.
Vincenz Stimmen. - Janvier 1933. - Les Confirences
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de Saint-Vincent-de-Paul.- Conirerie de Sainte-Elisabetl. - Germania docet. - Les swurs de Saint- Vincent
as milieu du peuple.
F&vrier. - Mort de N. T. H. Pire Verdier. - Lettres
de Cline. - Visite de Mgr Zmitjer a la double familie
de saint Vincent. - La Bulle <iSalvatoris,. - Vincent
de Paul, notre guide dans l'Action catholique. - Les
Conxhences de Saint-Vincent-de-Paul.
Mars. - Notre cher frtre Alois. - Vincent de Paul,
notte guide dans FAction catholique. - Les Conferences
de Saint-Vincent-de-Paul. - Confrrie de Sainte-Elisabeth.

Anales de la Congregaci6n de la Misidn ydelas Hijas
I" Juin 1933. - Deux lettres de
de la Caridad. M. Theodoric Pedrini aux archives archiipiscopalesde
Manille, par M. A. Gracia. - Mgr Jarlin,par A. Alonso.
-Le P. Francois Verdier, par V. Vilumbrales. - Mission en un quartier de Cuenca, par H. Albiol. Mission de la Maison d'Avila, par P. Gracia. - An. iennes iondationsdes Filles de la Charitien Espagne :
Sarragosse, par P. Vargas. - Notes nicrologiques sur
les Filles de la Chariti de la province espagnole : sweur
Victoria Crus (suite), par J. Calles. - Saeur Soledad
Landa. - Saur Esequiela Sans, par E. Velasco. Saur Trinidad Lacalle. - Mission de l'nde. Dialogues
entre un missionnaireet un brahmane;troisi me dialogue:
La caste, obstacle a la conversion, par Jean-Marie Fernandez. - Relation d'un missionnaire de Mohana. Notes biograpkiques. sur les anciens missionnaires d'Esagne (suite), par B. Paradela.
l'juillet 1933. - MarianoDiez (suite), par A. Alonso. - Les Filles de la Chariti et rkdpital de Carabanchil, par B. Paradela. - Sceur Gumersinde Escos de
las Heras (suite) - De Londres, par A. Sanchez. -La
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Mission de Cutlack (Lettre de L. Valet). - Aniennes
fondations des Filles de la Chariti (suite), par P. Vargas. - Notes biographiquessur les anciens missionnaires
d'Espagne (suite), par B. Paradela.
Travaux des maisons: le siminaire
1" aoft. d'Oviedo, par T. Pallares, - La paroissedePottersBar,
par A. Sanchez. - Le petit siminairede Guadalajara,
par S. PCrez. - Mariano Dies (suite), par C. Alonso.
- Seur Marie Leyva, par sceur A. Ramirez. - Sacur
Victoria Cruz, par J. Calles. - Saeur Gumersinde Esc6s
de las Heras. - Mission de Cuttack; les eaux Ihermosulfureuses de Tobtopani. - Anciennes fondations des
Filles de la Chariti (suite), par P. Vargas. - Notes
biographiques sur ceux qui out appartenu la Congrigation de la Mission en Espagne (suite), par B. Paradela.
Germanor. Avril-juin I933. Chronique. Documentsofficiels du Saint-Sikge et des Superieursginraux relativement aux origines de notre Mission de Honduras (19 o-1916). - M. Franfois Verdier. - Missions
de la maison de Palma de Mallorca en i932-1933, par
A. Cafiellas. - La maison de Brooklyn (Lettre de
A. Salvad6). - La maison de Philadelphie(Lettre de
M. Coll). - La maison de Saint-Pierre-Sula(Lettre de
.F. Amengual). - La maison de Pisco (Lettre de
J. Payeras). - Par les vallkes de Pisco, par J. Pous.
Missioni Estere Vincenziane. - I"mai 1933. - Tous
et tout entiers pour l'Avangile, par V. Tardiola. - Un
baptime in extremis, par L. Marco. - Les nouvelles
wuvres des Filles de la Chariti en Cockinckiue, par
sour Chetry.
l" juiri. - Les deux miracles ophris par fintercession
deSceur Catherine Labouri. - De Tsing-Kiaxg 4 Kian,
par G. Fraccaro. - Journal de S. Russo, missionnaire
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4 Kian. - Les martyrsde Pikin en g9oo (suite). - Cinquiume lettre de Dillibis aux Italiens.
1" juillet. - JournaldeS. Russo suite). -Mafuite de
Yxng-Fong, par C. Breuker. - Dix jours au siminaire
de Kian, par G. Fraccaro. - L'hApital du Caire, par
sour Grandi. - Les Filles de la Charit h L'hdpital de
Lima, par seurs Finello et Bosio.

n Ven. Giustino deJacobis.- 20 mai I933. -Lettrede
Mgr de jacobis au Prifetde la Propagande(3mai 1841). La Mission d'Albanie aprks un an de vie, par A. Salerno.
20 juin - Lettre de Mgr de Jacobis au Prifet de la
Propagande (14 juin 1841). - La Mission d'Albanie
aprks un an de vie, par A. Salerno.
20 juillet. -

Le iroisieme centenaire des Filles de la

Chariti- Les Filles de la Charitg en Italie. - Frideric
Oasnam, ami de l'talie, de la viriti et des pauvres.
1933.- Le
-Le Bulletin Catholique de P6kin. -Avril
Lasariste Armand David (1826-1900), par P. Fournier.
Mai. - Atablissements et ceuvres catholiques de Pikin.
-. Les pklerixages I N.-D. de Tonglu. - Le Lazariste
Armand David (1826-1900) (suite), par P. Fournier.
Juin. - Les pklerinages a N.-D. de Tonglu pendant
Sle mois de mai. - Le P. von Arx et le P. Esieban vontils ttre enfn liberis? - Deux grandes figures missionnaires qui disparaissent: Mgr Mutel et Mgr Jarlin. Le Lazariste Armand David (1826-1900) (suite), par
P. Fournier.
Juillet. J. Cornet. -

Impressions d'un pelerin de Tonglu, par
Les troubles au vicariat de Kian.

Le Petit lessager de Ning-Po. -

Mars-avril 1933.

Mgr Paul-MarieReynaud (suite). -

Les chritientis
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de Ng-tse-so et de Poka,'parL. Marquis. - Une alerte
Haimen, par Mgr Hou. - De Chine en France, par
Cl. Delafosse.
Mai-juin. -

Mgr Paul-MarieReynaud (suite).
LIVRES

H616ne et Roland ALIX. Saint Vincent de Paul.
Pages ckoisies. Introduction de P. Coste. Paris, F. Sorlot, 1933. In-8 de 232 pages.
Cet ouvrage parait dans la collection des Classiques catholiques.
Roland Alix, qui, avec la collaboration de sa emur HClMne Alix, a pris
soin d'extraire, des douze volumes de correspondance et d'entretiens,
-le beaux passages ici trts judicieusement rassembles, est un ancien
normalien, aujourd'hui pensionnaire de la Fondation Thiers. II a fait
ceuvre belle et utile. Son ouvrage est de ceux qui resteront.

SAN VINCENZO DE PAOLI. Carteggio-Conferenze-Documenti. II Conerense. Trad. italienne de I'6dition
P. Coste. Piacenza, 1933. In-8, 36o pages.
Voici, traduit en italien, par les soins du supirieur du college
Alberoni, le second et dernier volume des Conferences de saint Vincent
de Paul a sea missionnaires. Nous sommes heurrux de voir que la
parole pieuse et pratique de notre saint fondateur pourra tre comprise
dans ce beau pays d'Italie oit lui-meme a pass6 un an de sa vie et oh
il a envoyd ses meilleurs ouvriers pour precher ltvangile.

P. COSTE, Ch. BAUSSAN et Georges GOYAU. Trois
sicles d'kistoire religieuse : Les Filles de la Chariti.
Paris, Desclie, De Brouwer, 1933. In-8, 256 pages,
9 illustrations. Lettre-pr6face de S. tm. le cardinal
Verdier, archev&que de Paris.
, Voill le type de l'ouvrage dont il suffit d'indiquer le sujet et de
nomianr les auteurs pour le recommander & la sympathique attention
de tous.
( II y aura trois cents ans, le 29 novembre prochain, que Mile Le
Gras, nde Louise de Marillac, adonn6e depuis 16a9 & 'CEuvre des
Charites, sous la direction de saint Vincent de Paul, rtanit dans sa
maison, probablement rue de Versailles, quelques filles choiies par
Monsieur Vincent, pour les former au service des pauvies. C'ctaitl cormmencement de 'Institut qui, mainteuant rdpandu dans le monde entier,
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y joit partout de Is populariti la plus legitime et la plus respectable.
* Le petit volume qui vient de paraitre, au lendemain de la biatiication de Is sceur Catherine Labourd et, peut-4tre, & la veille de la
easoisation de la Bienheureuse Louise de Marillac, ivoque cette
oiige trois fois s6culaire et r6sume I'admirable 6popee de ces anges et
de ces ap6tres de la charit6 chritienne.
a Qui ne vouduait s'tdifier i la lecture de ces pages, si remplies de
'actioa divine, 6mouvaat exvhortation pout les ames attiedies, vivanteapologie pour les esprits qui doutent, et captivantes en mime temps
coame sl plus belle et la plus glorieuse des aventures.
a Fussent-elles &crites pa une plume inconnue, Lon ne pourrait
doater qu'un tel sujet n'eut soulevy et entraine F'auteur.
" Et ce n'est point le cas.
* Trois ecrivains de renom et de merite ont collabore 1 ce livre.
" U. Pierre Coste,.des pretres de la Mission, dant on connait la
magistrale et definitive histoire de Monsieur Vincent, a retrace la vie del'lMtitut, depuis sa fondation jusqu' l'annee 18oo. Pousdant mieux
que personne tons les ddtails de ces annales si belles et si riches, il a
a, en quelques pages, en condenser la synthise. On y peut admirer,
das la trame des vertus dont elles donnerent I'exemple, et des ceuvres
doat elles repandirent le bienfait, non sculement Ia multitude des
serices qu'elles rendiuent aux Ames, en soulageant lis corps et en
6ciairant les esprits, mais encore le trei precieux appui qu'elles apportreat k la France elle-meme. Au milieu des secheresses et des defaillaaces du dix-huitieme sicle, les filles de saint Vincent de Paul furent
de celles qui, en avivant la flamme de la chariti, preparbrent les
eaoemeaux patriotiques et chrLtiens qui devaient suivre I'impie R6volatioa.

q Cette victoire supreme, elles en avaient jeti Ia semence aux sillons
fangais; pendant la Terreur, elles la f6condrecnt de leur sang. C'est
pat le martyre de plusieurs d'entre elles et par les 6preuves hiroiquementtupporties du plus grand nombre que le savant et picux lazariste
conuonne le recit de cette prelniere phase de leur histoire.
* Apris lui, nous eniendons M. Charles Baussan, doublement
qualifi~ pour nous depeindre l'ceuvre scolaire, I'euvre charitable et
'lheaesociale ralis6es par les smurs au cours du dix-neuvieme siecle.
e clair et delicat crivain n'est-il point drjk le biographe de la sceur
Realie, que let libres penseurs eux-mames sont forc6s de recononatre,
•ilieu de cette phalange de la charite, comme une des Ames les
tan
plus ardemment, les plus largement et les plus inteliigemment charitables de notre 6poque; et, d'autre part, secretaire de la SociCtC geneale d'6ducation et d'enseignement, n'est-il pas bien place pour dire
toet le biez que lecs coles des sceua out accompli dans la jeunesse de
Fance ?
s M. Baussan ne se montre pas moins averti de l'action sociale
Cerde par les filles de saint Viacent de Paul, dignes leves de ce
puiumat rcformateur, en meme temps que disciples fideles de ce;iros
dela chault4. Ne suffit-il pas ici de nommer cette genereuse et presque
g6 nia•e scour Milcent, qui, avec sa clairvoyance, elargie par 1'espr t
sut
du
teupei,
be•.~ins
les
pour
sollicitude
suraturel, et sa maternelle
fonder les premiers syndicats feminins, en un emps oil trop de c.-thoiques, qui se croyaient plus sages et mieux iuiorm.'s que ce.te petite
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sour, boudaieat on condamnaient l'institution nouvelie t laissaent
prendre anx socialistes uoe avance que nous n'avons pas encore
regagne ?
e Mais, d&s lors, ce n'etait pas sculement sur It terrain social que es
filles de la Bienheureuse Louise de Marillac s'avanaient en intrepides
exploratrices et en pacifiques conquerantes. En ceci, comme en tout,
fidsles k l'esprit de leur fondateur. elles as'taient dkjk devouees I la
croisade missionnaire et, dans la dernibre partie de l'ouvrage, confie
& ce grand historien des Missions qu'est Georges Goyau, nous les
suivons en tgypte, en Syrie, i Madagascar, a la. R6union, jusqu'cn
Chine et aux Philippines, oh, par 'ecole et les ceuvree de charitV, elles
se font les plus pricieuses auxiliaires des 64angtlisateura Et, lk encore,
leur sang, repandu pour le Christ, est venu confrmer leurs paroles,
apporter le sceau supreme de leurs vertus, enaemencer de getmes coavertisseurs la terre qu'elles avaient labour6e de leura labeuar et de leanrs
souffrances !
. Nous nous unissons respectueusement & Son Eminence le cardinal
Verdier, non pour f6liciter, mais pour remercier lea trois 6crivains qui
se sent unis dans la rddaction de cette .euvre si opportune et si reconfortante, et surtout pout rendre gr&ces & Dieu d'avoir inspire, i y a
trois sitcles, a saint Vincent de Paul et i la Bienheureuse Louise de
Marillac une a institution qui a sem6 tant de bieafaits et donne tant
- Francois VIILLOr.
a de gloire k I'Eglise et a la France. a
(La Vie sociale, aS join 5933.)
A ces lignes de M. Frangois Veuillot, nous aous devons d'ajouter
que 1'excellent ouvrage compos6 en i929, sons le metne titre Les
Filles de la Charilt, pour la collection Les Grands Ordrer monastiues,
par M. Celier, secretaire genral des Conferences de Saint-Vincent-dePaul, ne perd en rien de sa valeur da fait de Ia nouvelle publication.
II y a, dans e livre de M. Celier, surtout en ce qui concerne 'esprit
et les regles des soeurs, des deieloppements qu'on ne trouve pas ici.
Les deux ouvrages ne font pas double emploi; on a intbi&t i lire V'un
et lautre.

Lucien MISERMONT. L'dme de la Bienkeureuse Cathe-

rine Labour. Paris, Gabalda, 1933. In-12, 282 pages.
Dana tout proces de beatification, lea timoins sont interroges sur les
vertus theologales, puis sor lea vertus cardinales pratiquies par le
Servitear on la Servante de Dieu; leurs d6positions sont ensuite
utilisees par I'avocat de la Cause, qui Its public dans tn vo:ume mis
entre lea mains des membres et des consulteurs de la Sacrie Congregation des Rites. Ce volume, d'un format incommode, 6crit en latin,
sauf les citations, plein de redites (car, forciment, les timoins se
r6petent) et, d'ailleurs, tir6 k an petit nombre d'exemplaires, sursit peu
de succsc dans te public; et pourtant, ii est regrettable que le public
n'en connaise pas an moins Ia substance. Le nouvel outrage de
M. Misermont r6pond i ce besoin. Les derniires pages touchent i
ccertaines questions speciales sur lesquelles I'auteur craint de ne s'itre
.pas suffisamment expliqui dans son precedent ouvrage Sawu Catherine
Labouri et la Medaille Miracadetse.
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La Bienaventurada Sor Catalina Labouri y la Me-

dalla Milagrosa, par L. Daydi. Barcelona, R. Casulleras, 1933. In-8 de 384 pages.
La picuse biogiaphie que vient de composer notre crudit confrere,
M. Daydi, ripandra en Espagne, oh saint Vincent de Paul est siconnu
par sesenfants, le culte de la nouvelle Bienheureuse. Dans cette ceuvre
de rulgarisation, l'auteur s'cst abstenu avec raison d'entrer dans la
compalaison et la discussion des textes; il se contenle de marcher i la
mite des plus recents biographes, M. Crapez et M. Misermont, qui
S'inspirent eux m6mes de M. Chevalier. Le but qu'il a poursuivi et les
eoyens dont ii a dispos6 ne lui ont pas permis d'entreprendre une
emvre personnelie vraiment critique et de signaler les difficultes pour
a montrer la solution.

Maurice COLLARD. La claire et radieuse hisloire d'une
semeuse de lys :.la Bienheureuse Catherine LabourS,

ilUe de la Ckariti. 1933. In-i8. Brochure illustr6e de
62 pages.
St M. Collard devenait directeur de journal et avait k choisir parmi
lea journaux existants, c'est sans aucun doute. vers [1llustrtion
qu'iraient sea preferences. 11 a le goft du beau et semble ne se complaie que dans I'histoire embellie par Part. On s'en apergoit avant
meae d'ouvrir le livre, en regardant la couverture bleue de cette
diicieuse brochure, couverture ornbe, d'un cott, de lys joliment
groupis autour de la Vierge de la medaille; de 1'aulre, de pigeons et
de lys qui font un cadre gracieux k la petite paysanne de Fain-;esMotiers. Les couleurs ont harmonieusement agencies pour flatter
l'hil et disposer l'esprit a savourer la claire et radieuse histoire d'une
semeuse de lys.

{Maurice COLLARD]. Almanach des Missions de SaintVincent-de-Paul pour l'annie z934. Nombreuses illustrations, 128 pages.
SL'Almanach est un livre recherch6, tant pour ses belles gravures que
pour ses intiressantes bistoires et meme ses jeux de mots et ses devinettes Les personnes pieuses y trouveront matuere 1 edification; les
junce, un attrait pour la vie des missions; tous, un delassement et
Ane distraction. L'auteur de 'Almanach s'estimerait heureux si, par
lbrs prieres, ses lecteurs pouvaient accroitre le nombre des missionares; c'est cc qu'il recherche le plus ardemment.

Memoria de las obras practicadaspot las Seiioras de
li Caridad de San Vicente de Paul en la Republica
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Mexicana, correspondiente el ano de 193z-1932. In-8 de
j5 pages.
Rien ne peut dire mieux que cet excellent petit volume I'activit6
des Dames de la Charitd au Mexique en 931-a193a. Leur zile eat
-admirable et mirite d'etre donnd en exemple aux dames du monde
£entier.

Chants en I'khcneur de la Bienkeureuse Catherine

Laboure.
Les fetes de b•atification ont inspire poetes et mosiciens. Plusieurs
nous oat cnvoyi leaI s oeuvres; d'autres n'y unt pas pense. Nous ae
signalerons que les premieres. On dit lea artistes susceptibles; qae
ceux dont nous ne dirons rien ici veuillent bien nous excuser; nous ae
parler de ce que nous ignorons.
pouvons
o
1 AU PARTiERE OD SAINT VINCBaT : liUe flear d'kIumiliti. Sur l'ii
connu : L'encens divin eabaume cet aile. a* edition; gravure de la
medaille.
2* MWme titre et en sous-titre : BIzNHzEUEUS ! Poeie de Caritau;
musique de Paul de Colroy.
30 Cantate (t,2, 3 voix; facultatif). Paroles de M. Leon Basile;.
musique de M. Grusson, premier prix da Conservatoire.
4oPA la Bienh.urease Cat/herim Laboare. Posie de Caritas; musique

de A. Saint-Martory.
50 Ivocations latines i la Bienhenrease Catkhrine Labaerd. Musique de

M. Praneuf.

J.-M. PLANCHET. Les Missions de Chine et du Japon.
Pekin, Impr. du Petang, 1933..In-8, III-717 pages.
Nombreuses illustrations.
Ouvrage de statistiques, plein de precieux renseignements, d'une
precision et d'une clart6 parfaites. Passar t en revue lea divers vicariate
de Chine et du Japon, 1'auteur fait connaitre I'ancien nom du vicariat,
J'annee de son erection, les districts sur lesquels il 'edtend, Ie chiffre de
sa population totale et de la population catholique; la cat6gorie de
missionnaires & laquelle il eat confi (congregation on clerge seculier),
la liste des anciens vicaires apostoliques, le passe du chef du vicariat,
les noms des missionnaires avec le lieu de leur residence, lea noms des
membres de communautes religieuses installis dans le vicariat, ayec
leuts ceuvres, enfin les fruits spirituels de I'anaee coulee.
L'auteur s'excuse, dans aIpreface, qu'un ouvrage de cette nature soit
toujours inexact an moment de sa publication, vu que Ic present at
toujours en etat de changement. C'est le seu! defaut que nous connaissions k son ouvrage, et ce defaut est d'autant plus excusable qu'il
est impossible de l'eviter.

E. CASTEL. Rose de Chine : Marie-Thirise Wang
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Ta-Jouen (1917-1932). Pekin, Impr. da PNtang, 1933.
In-12, 91 pages. 7 illustrations hors texte.
D6licieuse et 6mouvante histoire d'une jeune fille de P6kin, morte
dans cette rille, k l'age de quinze ans, victime de la tuberculose. C'est
bean, cest pur, c'est difiant. Marie-Thdx6se Wang a et6 tout A la fois
rose, lis et violette; on et embarrass6 quand on vent lui attribuer un
nom de fleur. L'auteur a pref6tr a rose a; ch bien! soit: Ies vertus
ont formC sa beaut6; les sonffraaces, ses epines.

Giuseppe MARTORANA. II Passio. Roma, Franc. Fer-

rari, 1933. In-32, 86 pages.
Cette brochure, composae
l'occasion du XIX* centenaire de notre
redemption, comprend deux parties : le x6cit de 1a Passion; les
rflexions que ce recit sugg6re. Les Ames pieuses y trouveront matikre
.6dification.

Giov. BOCCARDI. Dati di fatto e statisicirelativi alle
Sciense di Osservasione e Misura. Torino, 1933. In-8,
8 pages.
Notre savant confrre M. Boccardi passe en revue les differents
pays qui ont contribu6 an progrbs des sciences cosmiques et montre la
part de chacun dans ce domaine scieatifique.

Pablo ESTEFANIA ORTEGA. A pro4~sito de un Cexnenario. Excelencias de las Conferenciasde San Vicente de
Pail. Madrid, 1933. 29 pages.
L'anteur prouve lexcelience des Conferences par lenr origine, les
louanges que lear a decerntes l'glise, les attaques qu'elles oat soatenues, les vertus de ses membres et lear r61e de trait d'union entre
les riches et les pauvzs.

La Socidti de Saint-Vincent-de-Paul, t.-I- Paris,
Beauchesne. In-8.
Cet ouvrage a 6t6 r6dig6 i Paide des archives de la Societh et des
notices qu'ont envoyhes les Conferences du monde entier. La mise en
ceuvre a et confi&e k des 6crivains qualifi.s
Le rdsultat de ces efforts est un beau livre qui nous fait faire, de
faon vivante, un tour di monde r6trospectif et nous livre des renseignements aussi precieux qu'inedits sur I'histoire de Ia charith catholique depuis cent ans.
Apr6s une courte preface, oh le iresident general, M. de Verges,
exprime des vues elevies sur la mission des confreres de Saint-Vincentde-Paul, un premier chapitre, di &la plume de M. de Lanzac de Laborie,
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retrace, dans le paIse et le present, le r6le du Conseil gSiral. Viennent
ensuite les divers tableaux qui nous montrent I'origine et le dvieloppement des Conferences en France(M. P. Dhouard), dana es Colonies
et protectorats franuais (M. B. de Franqueville), dans lea divers £tats,
daminions et colonies qui composent I'Empire britainique(M. Angot,
des Rotours), en Belgique, dans lea Pays-Bas et lea Etats scandinaves
(M. P. Verhbegen). Une belle etude de M. Goyau sur lea activites
a vincentiennes * des catholiqnes allemands est suivie de pages consacres I l'alite, a 1'Espagne et au Portugal (M. A. Fliche), i Ia
Suisse, I la Pologne, aux pays de I'Europe Cenirale (M. G. Btondel),
au Levant et au Sud-Est Europden (M. J. Zeiller), & l'Exlttme-Orient
(M. L. Celier), aux Etlas-Unis d'Amiraque (M. P. Lewandowski) et k
l'Amerique latine (M. P. Heinrich). Le volume ie termine par des
cartes et des graphiques,-accompagnis de renseignements statistiques
precis et extramement instructifs.
La Socitti de Saint-Vincent-de-Paul nous offre une publication dont
la valeur documentaire ne diminue en rien l'attrait. Tons ceux qui
s'interessent aux questions sociales, a la vie de l'tglise, & l'histoire des
idWes et des mceurs, voudront la lire et la miditer.
Un second volume paraitra bientbt et sera consacr6 an ricit des fetes
du centenaire.
(La Semaine religieus de Paris, 27 mai z933.)

Ch. B. MAYBON et Jean FREDET. IHistoire de la concession franfaise de Changa'i. Paris, Plon, 1929. In-8,
VII-458 pages, 4 clichis dans le texte, 32 gravures
hors texte et 2 cartes.
Cet ouvrage contient quelques renseignements sur l'activiti municipale de notre confrere, M. Aymeri, de 1867 i 1874; c'est pour ce
motif que nous le signalonq
ici.

Vinzenzgeist

und Vinsenzverein. Kiln, 1933. In-8,

o19 pages.
Cet ouvrage sur les Confeences de Saint-Vincent-de-Paul, en Allemagne, est 1'ceuvre de savants spicialistes, membres de cette Societe :
1o L'esprit de saint Vincent dans les Conferences de Saint-Vincentde-Paul, par le docteur Hermann Platz.
2° Les cinq premieres annees des Conferences en Allemagne, par
Heinrich Auer.
30 Les Confixences et i'organisation de la charitC, par le docteur
Hermann Bolzau.
4° Les Conferences et I'Assistance publique, paz e docteur Kurt
Lticken.
50 L'etudiant et les Conferences en Allemagne, par le docteur Rudolf
Degen.
6° Documentation des Conferinces, par Heinrich Auer.
L'autofiti incontest~e de ces 6crivains garantit la haute valeur de
l'ouvrage.
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A. CHAUVIN. Jeunesse et LibertI, suivi de La Priservation morale de 'Enfant. Paris, Desclie, De Brouwer,
1933. In-12, 236 pages. Preface de Mgr Baudrillart et
portraiten hors-texte.
Lea deux opuscules du P. Chauvin sont depuis longtemps introurables; et tous deux mrzitent de survivre, non seulement parce quils
occupent une place importante dan l'histoire des idWes pidagogiques
dans c premier quart de sitcle, mais parce qu'ils soat susceptibles de
faire encore beaucoup de bien. L'Institut les a tons deux couronnes.
Les deux questions traitees: a La preparation de la jeunesse &la
libert6 a et d La prservation morale et 1'enfant o restent toujours
capitales. Elles exigent, par ailleurs, entre toutes, une grande finesse
psychologique, une expdrience profonde, une dilicatesse de plume
rare, un boa seas arist, une documentation 6tendue, an devouement
absolu & Is jeunesse, une haute idee de la dignitd de 'enfant. Ce sent
pricisament les qualiths qui brillaient chez le P-re Chaurin, l'historien
du Pere Gratry et t'ateur de Pourrage classique La Liftrature fran-

faise fa-r ls critiqes coatemprais.

Dans la prface, Mgr Baudrillart retrace, et de fa&on magistrate, le
portrait de ce pr6tre &ducateur, qu'it a via I I'euvre de si prs;: et le
juge 6minent dit, & propos de deux brochures riuniea dans ce volume :
SOn constate combien profondes et justes sont les observations de ce
vrai educateur. Plus on les lit, plus on les appcieie. Lea anntes out
pu passer; elles an'nt pas vieilli et ne vieilliront pas. a

Ren&e ZELLER. Pentec6te. (Collection: L'Axnxe en
fetespour nos enfants.) Paris, Desclee,De Brouwer, 1933.
In-12, loo pages. Illustrations de Jacques Le Chevallier.
La conversion d'une enfant, touchic par l'effusion du Saint-Esprit,
tel eat le ncud da petit roman plein de vie oh Rende Zeller enferme,
mieux qu'en un livre didactique, les enseignements spirituels de la
Pelec6te. Marie-Claire, ses frcres et son amie Evelyne (qui est ici
f'hroine principale) out gagn6 deux ans depuis le volume precedent
Fele-Dies. Les lecteurs, qui out aussi grandi, les retrouveront avec
plaisir. Les plus avances saisiront tout le pathttique religieux du
renouvellement d'une &me par la descente du Saint-Esprit; mais tous,
meme lea plus jeunes, seront captives par I'intrlt capital do ricit.
Le talent de M. Jacques Le Chevallier s'est surpassa dans 'illustration de Penecate. Ici, la grce et la sensibilit6 s'allient k la nettet6 et an

caract&re de son style.

Fr. VALENTIt-M. BRETON. Novissima. Retraite priliCaritas.) Paris, Desclee, De
minaire. (Collection
pages.
206
Brouwer, 1933. In-16,
Les lecteurs thdologiens sauront que Novissima designe les Fins

-

886 -

dernmires, et les autres I'apprendront d6s les premieres lignes de la
preface. C'est, en effet, des fins dernmires que traite ce volume, mais
d'une faoon si peu coutumiere qu'on se demande si, en choisissant ce
titre, I'auteur n'a pas voulu profiter de l'ambiguit6 du mot latin qui se
peut traduire par dernier et par nouveau!
La mort n'est pas une fin, dit-il, mais un episode dans une histoire
qui continue; le jugement n'est pas une fin, mais Phomologation d'ua
etat anterieurement acquis; le ciel lui-meme n'est pas une fin, t encore
moins l'enfer. L'unique fin de Phomme,c'est Dieu: Dieu connu, aimi,
servi et enfin saisi dans le Christ par la foi et la charite. Et l'oe
conclut : c'est vrai, il ne fallait qu'y penser.
Tel est F'enseignement de la partie centrale du livre. Une premiere
partie expose la nature de la foi et celle du p6chk, l'une considerie
comme une invitation de Dieu au salut, et I'autre comme un dini de
l'homme inflige aux avances de Dieu; la troisiume partie d6crit la
beauti, la plenitude de la vie humaine r6genkr-e par la grice do
Christ.
Ce sommaire ne saurait donner une idee de la variete, de la richesse,
de la profondeur meme de cet ouvrage. Les travaux precedents de
I'auteur ont montr la sftret6 de sa doctrine, sa.connaissance de I'icriture, des ppitres de saint Paul en particulier, ainsi que des sentences
en exploiter le contenu, et
des Peres; comme aussi son habilet6
1'ardeur communicative de sa piete. On retrouvera toutes ces qualitis
dans cette retraite avec une note plus personnelle encore; on n'epuisera pas, meme par une attentive meditation, la substance d'un chapitre
comme Risurreaion;on ne resistera pas a la puissance ascendante des
pages sur le timoignage, la connaissarce et lamour de Notre-Seigneur
Jesus-Christ. On ne pourra que souhaiter la diffusion d'un tel livre
pour propger on renouveler les convictions chrtiennes.
L'auteur promet, dans sa preface, deux autres retraites £ convues
dans le mime esprit, nourries de la m6me doctrine a... Nos voeux en
h&tent I'edition !

Abbe A.-Joseph CHAUVIN. Une annie d'examens
particuliers. Paris, Desclke, De Brouwer, 1933. In-i8,
iIo pages.
Apres quelques pages sur l'examen particulier, 1'auteur aborde dixsept sujets d'examens : la pauvrete, l'obiissance, I'amour de la croix,
la foi, la devotion 4 Marie, I'amour de Dieu, la charite envers le
prochain, la sainte Messe, la chastete, la sainte Communion, I'humilite,
l'union & JEsus, Padoration, l'office divin, les examens, la confession,
la confiance. C'est clair, court et pratique.

MYRIAM DE G. Ange de l'Euckaristie. Nouvelle edi-

tion revue et augmentee. Paris, Descl6e, De Brouwer,
1933. In-12, i99 pages et illustrations, Cet Ange de i'Eucharistie, jeune Savoisienhe, pourrait resumer sa
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vie en un seul acte d'amour : J6sus 'a aimee et el!e repondit & cet
amour.
Aprbs avoir peut"itre entrevu les amours humaines, y avoir rapidement gouti, elle d6sira de toute son ame l'immolation severe d'un
Carmel et dut accepter 1'Ppreuve physique la retenant dans le monde.
Sa g6enrosit, dbs lors, accepta tous les renoncements qui tisserent
sa vie.
Elle s'ofrit k Dieu comme une hostie reparatrice, et la croix, disormais, empruntant diverses formes, divers noms, ne cessa de peser sur
ses ipaules, tandis que son cceur chantait 'action de graces
Non sans travail, non sans victoires sur elle-m6me, elle apprit a
souffrir, &sourire, k etre heureuse.
Bien des confidences nous ont appris que nombreuses sont les Ames
qui montent vers Dieu al suite de cet Ange, en passant par sa voie
toute simple, en vivant comme elle vCcut, sur la croix, pour etre
ap6tre.
Jeanne-Marie entraine; laissons-nous entrainer.

Abbe Paul THONE. L'appel suprime du Sauveur.
Lectures et meditations sur les raisons de r6parer.
Paris, Desclie, De Brouwer, 1933. In-12, 276 pages.
Dans cet ouvrage, le chanoine Th6ne, reprenant le thLme d'un de ses
livres dont deux ,ditions ont dtd 6puis6es, traite des dispositions fue
doit culliver en elle une dme reparatice et des raisons qui s'imposent d
tout chrities de uettre dams sa vie la pralique de la reparalion. Venant
aprbs PEncyclique du Souverain Pontife et repondant aux aspirations
qui, de plus en plus, orientent vers le culte du Sacre-Cceur les ames
avides de se sanctifier et de se devouer, ce livre, toujours actuel pour
une pi6td bien comprise, prend, dans les circonstances prisentes, une
signification et une importance considerables.
L'appel suprdme que Jesus a fast monter de son coeur consumi
d'amour A sea livres expirantes, le Silio de la croix, auquel ont fait
echo les plaintes suppliantes de Paray-le-Monial, doit retentir dans tout
cceur vraiment chretien. A nous de le recueillir, de nous en.inspirer et
d'en vivre.
Le present outrage, par l'onction p6nitrante et la persuasive eloquence de ses lectures et de ses meditations, nous y aidera puissamment.

Arlette BUTAVAND.

Les Femmes midecins, mission-

naires. 1dition de 1'Aucam, Louvain; Paris, Descl6e,
De Brouwer. In-I2, 143 pages.
Examinant la tAche des femmes m6decins dans les Missions, l'auteur,
qui est docteur en m6decine de la Faculti de Lyon, passe en revue
l'effort des femmes mddecins missionnaires, taut protestantes que
catholiques. Elle fournit une documentation tres serieuse et complatement mise a jour sur les organisations m6dicales en pays de Mission.
La condition materielle et morale pitoyable de la femme dans ces
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pays assigne &la femrne midecin le rble de la relever de oa dech6ance
et d'iclairer son &me en soignant son corps, de faire pinetrer par elle
plus d'hygiine et plus de religion dans l'ensemble de la population.
Toutes lea intellectuelles voudront lire cet ouvrage.

R. P. Michel LEDRUS. L'lJde rofonode. Youkaram.
edition de l'Aucam, Louvain; Paris, Desclee, De
Brouwer. In-8 de 4o pages.
Une confirence recente, sous le titre ironique a L'Inde Sacrie a,
devait provoquer des reactions. L'auteur nous avertit done qu'enfaat
de I'Pglise, qui se divone & la sanctification des Indes, ii estime que
< la charit6 veritable, sinon le respect de la propagation de la foi,
commande de ne pas parler d'un people qui nous eat cher en JesusChrist, comme nous ne souffririons par qu'on parlAt de notre patrie a.
Voici done un exemple parmi. tnt d'autres : Toukaram, le poete
philosophe indien du dix-septitme siicle. Le P. Ledrus nous dit qu'il
* appartient au catholicisme, comme tout ce qui est eclair6 relive du
soleil, mime au seuil du crdpuscufe a.
£crites dans un style alerte et vivant, pleines de renseignements
utiles et d'apercus pin6trants sur la mentalit6 orientale, ces notes sur
ce thCiste indien ne manqueront pas d'intiresser tous ceux que les
charmes de la pensee. orientale attirent, et ce d'autant plus qu'elles
coustituent la premiere publication en langue frangaise relative au
cM•lbre pelerin de Pandharpour.

Les Faits mystirieux de Beauraing. ttudes, documents, reponses, par Bruno de J1sus-Marie, O. C. D.;
professeur ttienne de Greef, de l'£cole des Sciences
criminelles de Louvain; Alois Janssens, C. I.C. M.;
professeur Paul Van Gehuchten, de la Faculti de
M6decine de Louvain. (Extrait de la revue Les
Atudes Carmilitaines.) Paris, Desclee, De Brouwer,
1933. Brochure in-8 de 200 pages.
Les Eludes Carmilitainesont publiC, sur les 6venements de Beauraing,
des articles d'information serieuse et de critique objective, dont le seul
but 6tait de faire la lumilre sur des faits plus ou moins extraordinaires
qui .ont vivemcnt impressionne les foules. Contrairement aux previsions
des auteurs, ces 6tudes ont suscit6 d'apres poedmiques et provoqu6 des
accusations qui tendent i faire divier le debat.
Or, la polimique n'est pas en faveur aux Etudes Carmilitaineret
celles-ci n'ont nullement I'intention de repondre i des attaques personnelles. Les personnes passent, les faits demeurent.
Pour permettre aux catholiques sirieux de trouver le contact avee les
realit6s, il a paru ;tile de publier, sous forme de livre, les articles
controversCs.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
42. Shu (Pierre), pr&tre, 19 mai 1933, A Tientsin:

37 ans d'age, 17 de vocation.
43. Angelloz (Jules), pretre, 25 mai, A la MaisonMare; 46, 28.

44. O' Sullivan (Guillaume), pretre, 3o mai, ACork;
66, 44.
45. Sanchez (tmile), pretre, 14juin, A Madrid; 43, 28.

46. Irigoyen (tmile), pretre, 24 join, a Pampelune;
52, 35.

47. Indave (Casimir), coadj., 2 juillet, a Andujar;
35, 13.
48. Fernandez (Jean), pr&tre, 22 juin, a Lagos de
Moreno; 78, 54.
49. Ramos (Joachim), pr&tre, 7 juillet, A Orense;
-

63, 43.

50. Jarnms (Jesus), pr&tre, I5 juillet

a Orotava;

40, 24.

51. Teixeira(Joachim), pretre, 28 juillet, a Lommelet;
68, 4752. Lacquieze (Victor), pr&tre, 3o juillet, A Jerusalem; 8o,.61.
53. Pons (Francois), pr&tre, 3o juillet, A Trujillo;
54, 37.
54. Wagenaar (G6rard), pr&tre, 3i juillet, A Venlo;
47, 26.
55. Rzychon (Charles), pretre, 4 aofit, A Cracovie;
38, 17.
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56. Maiza (Antoine), coadj., 2 aoft, A La Havane;
73, 54.

57. Dullaert (Jean), pr&tre, 19aout, A Heerlen; 58, 37.
NOS CHLRES S(EURS
Marie Leduc, a Clichy4 87 ans d'age, 46 ans de vocation.
Marie Capart, a Clichy; 81, 63.
Marie Revert, a Clichy; 87, 63.
Anne Provent, a Clichy; 77, 48.
Anne Rostan, a Montolieu; 53, 3o.
Marie Lavallee, a Montolieu; 71, 49.
Marguerite Brunet, a Musinens; 39, 13.
Marie Juliard, a Lima; 77, 57.
Marie Lecomte, a Lima;-72, 39.
Marguerite Chatelain, a Lima; 69, 48.
Marie Bondivena, A Kiukiang; 68, 49.
Catherine Goyeneche, a Flores; 64, 43.
Isabel Rivas, a Flores; 29, 9.
Florence Slattery, a Bridgeport; 45, 19.
Catherine Fitzpatrick, a Jacksonville; 56, 24.
Lucia Fondi, 4 Pontasserchio; 69, 49.
Marie Frediani, a Sienne; 8o, 5o.
Marie Pirsterer,

a Dult;

24,

5.

Elise Quarez, A La Teppe; 56, 34.
Maria Arizmendi, a Montesa; 87, 62.
Nicanora Rojo, a Murci; 70, 5o.
Maria Ibieta, a Saint Sebastien; 63, 4o.
Petra.De Pedro, a Valdemoro; 42, i3.
Felicia Sainz, a Burgos; 67, 48.
Concepcion Lopidana, A Madrid; 66, 43.
Maria Salvador, a La Havane; 53, 3 i.
Catherine Varteresz, a Szentjobb; 53; 32.
Marie Le Vezouet, a Montauban; 87, 61.
Frangoise Grange, A Clermont; 4, a1.
Caroline Reynaud, a Paris; 69, 40.
Cgsarine Fenain, A Rochefort; 53, 3 i.
Josephe Valencak, a Slovenjgradec; 26, 2.
Julienne Kuhar, A Ljubljana; 36, i1.
Jeanne Mesarec, k Vienna; 59, 38.
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Catherine Reiter, A Dult; 29, 5.
Rosalie Freyer, k Graz; 3o, i.
Francoise Neger, a Graz; 78, 63.
Anna Mayer, a Glowna; 5i, 27.
Ladislas Kowalska, a Varsovie; 84, 6r.
Marie Zdzienska, a Varsovie; 77, 58.
Marie Michels,

4

Cologne; 41, 21.

Gumersinda Conde, a Madrid; 62, 44.
Juana Querejeda, a Hermani; 44, 19.
Alexandra Gembero, i Lerida; 77, 55.
Mary Walsh, a Warley; 32, 3.
Marie Dibion, k Clichy; 6o, 39.
Marie Audubert, A Montlucon; 64, 44.
Melanie Mercier, a Salindres; 53, 31.
Clotilde Grijlva, a Guayaquil; 78, 49.
Cicile Schellenbacher, a Graz; 76, 5o.
Saturoina Larumbe, a Lugo; 53, 33.
Maria Duran, a San Caledonio; 45, 14.
Julienne Chinu Calvisi, a Cagliari; 36, 14.
Eugenic 'Horakowska,. Cracovie; 69, 43.
Clara Samsoen, a Bruay; 89, 64.
Marie Gerin, a Saint-itienne; 70, 49.

Marie Viel, a Paris; 77, 5o.
Maria Colucci, a Trapani; 8, 51.
Addle Materassi, a Treia; 62, 36.
Nothburga Parmetler, a Graz; 82, 55.
Anna Grill, a Szekszard; 62, 32.
Ellen Monckton, a Dearborn; 78, 59.
Ellen Foley, a Saint-Louis; 70, 53.
Augusta Gascon, a Clermont-Ferrand; 40, 14.

Stiphanie Mirowska, a Varsovie; 79, 51.Rosalie Langowska, a Cracovie; 66, 44
Ella Keaho, A Washington; 75, 55.
Catherine Nikola, a Oradea; 22, 2.
Anne Glasmacher, a Cologne; 68, 42.
Marie Coudron, a Pen-Bron ; 49, 20.

Pauline Forgeois, A Musinens; 36, x3.
Hilene Leroux, a Clichy ; 47, 25.
Marie Sasoner, a Chatillon-sur-Chalaronne ;92, 59.
Henriette Agnayo, A Santiago; 83, 65.
Domitila Cabal, a Cali; 77, 46.
Giulia Sendini. a Luserna; 86, 63.
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Anna Barbini, a Sienne; 5i, ig.

Maria Prunotto, k Sienne; 8r, 6o.
Julia Rockliff, a Mill-Hill; 67, 37.
Maria Mateos, , Los Angeles ; 3i, 1o.

Consuelo Iglesia, h Jerez ; 65, 44.
Maria Jaunarena, a Valdemoro ; 74, 55.
Maria Dominguez, a Valdemoro ; 80, 53 .
Dominica Corres, a Valdemoro; 79, 6r.
Marie Dumont, a Paris; 75, 46.
Marie Guyard, A Clermont-Ferrand ; 64,38.
Marie Dafflon, a Paris; 58, 36.
Maria Fernandez, a Nobleja ; 48, 25.
Jeanne Farce, A Chalons-ser-Marne; 46, 8.
Nitra ; 24, 2.

Justina Pblyak,

Mathilde Flood, a Fairview ; 69, 48.
Maria Gallareto,

a

Turin ; 79, 59.

Pauline de Kerarmel, I El Biar; 76, 45.
Marguerite Detailleur, a Reims; 76, 52.
Eug6nie Martignon, a Paris; 27, i.
Marie Sotin, k Gamaches; 69, 45.
Alece Coghlan, a Liverpool ; 9, 60.
Hortense Boucly, au Quesnoy; 76, 54.
Maria Ganci, a Messine; 61, 34.
Marie Aboulen, a Guatemala; 78, 49.
H4lene Blach, a Kolomyja; 40, 17.
Ramona Sanz, a Zamora; 41, 14.
Vicenta Jacue, a Barcelone; 40, 21.

Ludmilla Bolzer, a Salzbourg; 23, 4.
Anna Fuchs, a Salzbourg; 36, 2.
Rosa Podjacka, a Salzbourg; 55, 27.
Josephine Blanchet, NNice; 76, 53.
Marie Berglez, a Piukafeld; 59, 38.
Jeanne Juriga, a Pecs; 57, 32.
Anne Miliczky, a Budapest; 77, 6o.
Marie Dziedzek, N Klotildliget ; 75, 52.
Elisabeth Enyingi, h Klotildliget;3o, 5.
Julie Horvath, I Klotildliget ; 3r, 6.
Marie Bodrone, a Cagliari; 76, 52.
Stanislas Rozek, a Bydgoszcz ; 48, 23.
Augustine Borelli, k Buenos-Aires; 73, 54.
Marie Bournax, h Bayonne; 83, 64.
Marie Buszko, k Lwow; 62, 39.
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Chiara Illuzi,
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a Naples; 57, 34.

Maria Vodopivec,

& Villach;

52, 25.

Gabrielle d'Ormesson, k Paris; 51, 28.
Adelina Fuenzalida, & Santiago ; 61, 36.
Marie Abrial, & Montolieu ; 71, 5i.
Louise Descarrieres, a Montolieu; 52, 31.

Bronialas Piltz, a Varsovie; 43, 22.
Maria Tarsi, a Fermo; 70, 51.

Madeleine Dubois, k Chiteau-l'tveque ; 76, 55.
Maria Maurino, a Tolbde; 68, 41.
Maria Savarese, a P6kin; 74, 53.
Desir6e Quero, & Quito ; 56, 37.
Pauline Peltier, a Cuenca; 61, 36.
Marie Duchalard, a Paris; 63, 36.
Marie Rossignol, a Rome; 69, 43.
Julienne Augereau, a Paris; 62, 42.
Victoria Sans, a Rio Piedras; 75, 54.
Catalina Fortuny, a Majorque ; 39, i6.
Antonia Fabregat, A Pafelbunol; 73, 54.
Manuela Garces, a Barcelone; 79, 6i.
Gertrudis Vidal, a Valence ; 37, 15.
Josephine Szostak, k Cracovie; 53, 26.
Frangoise Kensbok,

a

Wejherowo; 6r, 39.

Henriette Bussibre, a Sete; 66, 36.
Marie Vanverts, & Rio-de-Janeiro; 68, 47.
Octavie Corrand, a Clichy; 73, 48.
Bertile Barthes, a Clichy; 90, 70.

Melanie Demarchi,

a Jerusalem ; 85, 58.

Marie Dusuel, a Loos; 49, 22.

Jeanne Jankovick, a Graz ;3o, 9.
Bronislas Piltz, i Varsovie ;43, 22.
Bronislas Clochara, a Cracovie; 36, i3.
Thetrse Mader, a Klotildliget ;36, i3.
Claire Cech, a Balassagyarmat; 55, 34.
Rosa Munoz, k Guayaquil; 69, 49.
Maria Beneitone, a Turin; 79, 54.
Martina Sarasate, & Valdemo co ; 68, 45.

Antonia Bofia, a Mataro ; 33, ii.
Balatasara Barasoain, a Lequeitio; 83, 59.
Josefa Ptaegui, a Madrid'; 82, 57.
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